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CRITICISM  OF THE  HISTORIANS. 
CLARENDON. 
IN  h~storlography  as hell  as  in  other  things  each  age  has  ~ts 
own  characterist~cs  The  seventeenth  century  1s  drstlnguished  by 
the  fact, that  some  of  the leadlng statesmen  have  themselves  taken 
up  the  pen  and  given  a  detalled  amount of  thelr  oxn conduct  In 
~ts  bealings on  the  hlstory  of  the~r  t~me  and of  thelr  countrj.  So 
In  France Sullj and Cardlnal Richel~eu,  in  a  somewhat  lighter stjle 
Cardlnal De Retz  Never were memolls more thorough and more in- 
structlve  than  durlng thls  epoch  In the  descrlpt~on  of  personages 
the ladles enter  into competition with  the men, as illme de Motteville, 
for example, alth La Rochefoucauld  In Italy endeavours were made 
to enliven  the  orlglnal  mater~al  w~th  general  vleus, or  to  open  the 
way  for  these by nleans  of  detalled  narrative,  as  by  Davila,  and  as 
In  the  rival  h~stor~es  of  Salp~  and Pallav~cin~  For Germany, Khe- 
venh~ller's compllat~on,  uhlch,  though  shapeless,  IS  partly  based  on 
original  documents, will  always  be  worth  consulting,  In  contrast  to 
hich stands Chemnltz, who works from the or~ginal  materials of  Oxen- 
stlerna  Still  earher Van  Reyd In llke manner had Incorporated wlth 
his hlstory  the  personal  ~nformat~on,  ~hlch  naturally came  to  hlm  in 
his confidential posit~on  near the Stadtholder of Frlesland  And how 
much of this klnd of literature has iema~ned  unpr~nted,  In V~enna  the 
life  of  an  Influential  mlnlster,  In  Rome  the  detalled  blograph~es  of 
suc11 Important  Popes as Ulbm V111  and Alevander V1  The his- 
torical writers of  the lepublic of Venlce, such as Nani, embraced from 
their po~nt  of view a great portlon of the hlstorj of the world 
Among  these  famous  contemporaries  Lord  Clarendon  with  hls 
Hlstorv of  the  Rebell~on  takes  a  front  place 
The last  b~ographer  of  Clarendon, h~s  successor  upon  the Wool- 
B  2 sack,  Lord  Campbell,  pronounces  th~s  work  to  be  the  best  wh~ch 
exlsts  upon  contemporary  h~story,  w~th  the  s~ngle  exceptions  of 
Cesar's Commentaries and the lLIemo~rs  of De Retz  The utter differ 
ence  of  subject  IS  sufficient  to preclude  a comparison  of  Clarendon 
with Cesar, w~th  De Ret~  he may  well  be  compared, and I think he 
surpasses  him  In  dign~ty,  In  moral  earnestness,  and  elen In  trust 
worthmess, though not In Insight or In gracefulness of stjle 
The original wrltten  by  the hand  of  the author IS still In ex~stence, 
preserved In the Bodlelan L~brary  at Oxford  It consists  of  two folio 
volumes, of  whlch the  one contalns the History of  the Rebellion, the 
other  Clarendon S  autob~ography  They  are  In  the  szme  hand- 
wrltlng, tvh~ch  appears  to have  changed  only In  the  later  parts,  the 
pages  are wrltten  from top  to  bottom  witl~out  mzrgin  almost w~th 
out  a  corlectlon,  here  and there  the  ink  has  faded  They are  not 
exactly inv~t~ng  to read 
A copy was  made while  the  Chancellor was  st~ll  l~v~ng  by h~s  con- 
iident~al  secretary,  Shaw, not v~thout  the  add~tion  of  ~nterpolations 
(wh~ch  I shall notice presently), with  the  consent of  the  author, fiom 
whom  they really proceeded  This copy the  Chancel101  S son, Henry 
Lord  Clarendon,  who  in  1685 was  nominated  Lord-L~eutenant of 
Ireland, gave  on h~s  departure  th~ther  to Archbishop  Sancroft,  he 
des~gnates  it, ' the  history  of  the  rebell~on  and  civil uarr  In England, 
begun in 1641,-contr~ved  In  92 quires, each  quire  most  un~versally 
6 sheets, containing  2200 pages  In  folio '  Archb~shop  Sanc~oft  was 
empowered  to  str~ke  out all  the passages not su~table  for publ~cat~on, 
supposing  that  the  book  eve1  was  published  in  the  pol~tical  and 
eccles~ast~cal  commotlons, into  which  he was  draltn just at this tlme, 
he can scarcely have  found  le~sure  for  such a work  Eor prlntlng it, 
wh~ch  was  done at the  beginning  of  the  eighteenth  century, a copy 
made under  the  supervision  of  Sprat, B~shop  of Worcester, served as 
a bas~s  Certa~n  pzssages,  wh~ch  seemed  to  be  useless  or  offensive, 
were  om~tted,  and  many hard  expressions nere softened,  but  it was 
not  cons~dered  allowable  to  make  any essential  alterat~ons  In the 
year  1826 it appeared to be tlme to publ~sh  the work  mole exa~tly  In 
accordance with  the author's  or~g~nal  draft, thouqh alwajs ~~th  refel- 
ence to Shaw S  revlslon,  fo~  the  edition  of  1849 a new collat~on  was 
made  The really ~n~portant  th~ng  glven by th~s  collation  IS the proof 
of the ~nterpolat~ons  made by the secretary In h~s  copy 
In order  to  understand  the  matter, and  above  all In order to form 
a judgment respectmg the grouping of  the work, one must make one- 
self acquainted u~th  the manner and fashion of ~ts  composlt~on 
The H~story  of  the  Rebellion  was  composed  In  two very dl-ferent 
per~ods  of Lold Clarendon s  hfe, periods separated fiom  one another 
by  a  quzrter  of  a  century,-the  firqt  books  In  the  years  1646  and 
1647, after  the  author S first flight from England,  the later  books  In 
1670  and  1671,  after  he  had  been  compelled  to  leave  England 
a second time 
The  beglnnlng  was  wrltten  In  the  Scilly  ~slands,  the  follow~ng 
books  to the  eighth ~nclus~vely  are  dated Jersey In the original,  they 
are a work of the first ex~le 
Dunng the  tlme  of h~s  second  ewle  Clalendon  at  first  did  not 
think  of  cont~nu~ng  the  H~story  He set  to  work  on an autob~o- 
graphy, of  wh~ch  the  first  book  is dated  hlontpelher, July  1668, the 
fourth November  1669, the seventh August 1670 
Clarendon had then brought the autob~ography  down to the Restora- 
tlon ,  and In ~t,  w~thout  taking much notice of the foimer work, he relates 
agaln much that  had appeared in the  first composlt~on  of the history 
While the second son, La\+rence Hyde (afterwards Far1 of Rochester), 
was on a vislt to his father, they agreed  to  unite  the  two  works  th~s 
the  confidential  secretary  offered  to  do,  and  this  was  the  occasion 
of  his  editing  the  011g1nal of  the  copy  from  wh~ch  the  book  was 
subsequently  printed  One  or trio  books  for  instance  the  n~nth, 
Clarendon  had  at that  t~me  already put  together  fiom materials  col 
lected  In  Jersey,  it  IS  dated  RIoulins, April 12, 167 I , the  remander 
is added from the b~ography 
Thus  the  History  of  the  Rebellion  has  two  component  parts, 
nhich not meiely belong to different periods, but have been composed 
from  different po~nts  of vlew,  the  first wlth the ~nteilt~on  of  wlltlng 
a history, the second w~th  the mtent~on  of urlting a biography 
To  the lztter has then been subjoined a k~nd  of qpology for Claren- 
don S  own  administration, which carlles  on the  111story  of  the Resto- 
ration  to  the  banishment  of the  Ch-~ncellor,  and  IS  Intended  fol  his 
fzmlly, to prove to them that there w?s  noth~ng  In the~r  father's conduct 
of n  h~ch  they need be ashamed 
Let us consider each part separately 
I  The jrsf ezghi  BooXs  of the Hzstor~  of the Rebelhon 
Edaard Hy de, who  first obtained  the  title under which he  has be- 
come  celebrated In  I 66  I, belonged to a very ancient  Cheshl~e  fam~ly, 
not  however  to the  elder  branch, wh~ch  hzd  its  seat  there, but  to a 
Younger  one, which  had  settled  In  Wiltsh~re  He was born In  that 
county at  Dinton, Eebruary  1609  His father  and  mother  had  con- 
fined  themselves  entirely to llfe  In  the  countly , the  father, formerly 
a  member  of  Parliament, never  agaln v~slted  London  dur~ng  the last BOOKS  Z-YIU.  7 
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thlrtv years of  h~s  I~fe,  the mother was never there In the whole course 
of her l~fe  Yet  the father's  brother lived in London, in the cons~der- 
able posltlon of trezsurer  to the Mlddle Temple, ~t mas malnly under 
hlm, after  a short  stay at Oxford, that  Ed~ard  Hyde  prosecuted  h~s 
legal studles  In thls hfe he was not so entlrely confined as most others 
He d~d  not  dlne  In  Hall,  he  occupled  h~mself  much  w~th  general 
l~terature h~s  comlng Into the possession of  a cons~derable  fortune at 
an early age enabled  h~m,  even  after  he  had  mariled,  to live  as an 
independent  gentleman and to cultivate  soc~ety  Among hls frlends 
we  find  the  poets, Ben Jonson, Waller, Carey, some  theologians and 
divlnes  of note,  Chllllngworth,  Sheldon, Earle, Hales, and very many 
of  the  noblllty  who  afterwards  became  famous,  Coventry,  Holland, 
and Essex  ~~th  Hamllton he  stood through hls w~fe  In the relat~on 
of a  connexlon, though a d~stant  one, m~th  Archbishop Laud he had 
official and confidential intercourse  In close proxlmlty to  the  cou~t, 
and advanced  by the  Influence  of  powerful frlends, Hyde led a pros- 
perous and contented hfe, of whlch we get  a  reflectlcn  In  h~s  favour- 
able description of those tlmes 
But  now  came  on the  parliamentary  contests,  whlch  broke  ~t all 
to pleces  Edward Hyde was a member both  of  the Llttle  and  also 
of the  Long  ParIlament  He belonged  or~glnally  to the  reformers, 
belng  far from  sharlng  the  increasing  tendency towards  an absolute 
power, he  contended agalnst shlp-money , h~s  name is  not amongst 
those who opposed the  B111 of Attainder against Strafford  But when  - - 
the reforms  took  a  duectlon  menaclng  to the  exlstlng  Constitut~on, 
he  came forward  agalnst  them  He opposed the B111 for the expul- 
slon of the Blshops, and rejected the clalms of Parllament to exerclse a 
dec~slve Influence  on  the  filling  up  of  the  h~ghest  posts  In the 
debate on the  Grand  Remonstrance  he was among the  ch~ef  oppo- 
nents  of  the  reform  pzrty,  whlch  at last,  although  by  only a  small 
majonty, galned the victory 
Charles I thus felt  himself  induced  to galn over  Hyde, just  as he 
d~d  other members of the mlnorlty , he, honever, at first rendered only 
llterary servlce, so to speak, In  the composltlon of  the King S  declara- 
tlons  As he at the same tlme remalned In Parhament, he found hlmself 
with  regard to  the  majorlty  in  a  d~fficult  and at tlmes  In  a  strange 
pos~tlon  For Instance,  he was  a  member  of  the  deputat~on  ahlch 
Parl~ament  sent to the Klng on the fl~ght  of  the Queen to rrance  In 
thls officd positlon he  lecelved the far too sharp answer of  the Klng, 
whlch  had  been  composed  by those  about  Charles at the tlme,  but 
then he had  an lntervlew In the  profoundest secrecy n~th  the  Klpg, 
and advised h~m  to send  another answer, In  the  elaboratlon  of nhlh 
he  hlmself  took  pvt  It was  agreed  that  Hyde  should  forthw~th 
the  answer  to  the  further  Declarations  wluch  were  to be 
expected from  Parliament,  and transmlt  ~t to the  K~ng Charles  I 
~t,  and  lad it,  after  he  had  burnt  the  orlglnal,  before  his 
~ouncll Thus the  Klng's  answer  to the  demands of  Parha-  -, 
rnent w~th  regard  to the  military power  is really the work  of  Hyde 
One might sar  that ~t was  through  Hyde and the  King hlmself  that 
the mlnor~ty  contended agalnst the resolut~ons  of the majority 
This  relatlon  from  ~ts  very  nature  could  not  be  maintained 
long  when  the  great  secession  took  place  In  May  1642,  Edward 
H!, de also'  betook hlmself to the Klng at York 
HIS oplnlon  had  hltherto  been,  and still  was  at  this  tlme,  that 
the  matter  must  be  arranged  without  resort  to  force.  He still 
relied upon those, who had been the most zealous champions of public 
11berty ,  he deemed that thelr loyalty was equally dear  to  them,  and 
that the upholding  of  the  IClng's  nghts  was  to  the~r  own interest2 
If then  through  the  abolltlon  of  judicial  and admlnlstratlve  abuses 
enough had  been  done on the one slde, they must now give heed to 
secunng the rlghts of the Klng 
Here, however, another unpleasant  slde of  the  questlon  presented 
itself, one whlch could not fall to accompany a  poslt~on  of  thls  k~nd. 
Sometimes the  Klng  conceded  even more  than Hyde  approved,  as 
.- 
at  first In the affalr of the Blshops,  more  often,  under  the  influence 
of  the Queen and of  Colepepper, he took far stronger measures  than 
Hyde advlsed  Whlle Hyde %as  still at work compos~ng  a conc~hatory 
declaration, the royal standard was already planted at Nottingham 
But  seelng  that  contrarj  to hls wlsh  recourse  had  now been  had 
to  arms, he  endeavoured at least  to ma~ntaln  a folm of  government 
In  accordance wlth  the  constltutlon  It mas  by  hls  advice  that  the 
Parl~ament  was  summoned  to  Oxford,  the  proclamation  was  com- 
posed by hlm  One of  the  pnncrpal  objects of  thls was  to attempt 
once  more a peaceful compromise by means of  negotlatlons wlth  the 
Parllament whlch was  s~tt~ng  at Westminster  Hyde hlmself  became 
a member of  the  Prlvy Councll, and appeared In  the new Parl~ament 
as Chancellor of  the Exchequer  But the  Parl~ament  of  the majonty 
rejected  every  attempt  at  ieconc~hat~on,  and  after  sllght  fluctuations 
of success malntalned  the  upper hand  In the  field also  As the war 
grew  more  dangerous,  the  Prlnce  of  Wales  was  despatched  to  the 
West  to  act  independently,  and  Hyde  and  Colepepper were  sent 
with  hlm  Even  there  Hyde  d~d  not  qu~te  glve  up h~s  lncllnat~ons 
towards  peace  But  how  utterly  d~fferent  was  the  course  whlch 
Llster  Lire of Lord Clarendon  11  1  54 
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events took !  The Prince was  defeated  in  the  year 1645; both  he 
and those about him were compelled to leave England. 
All  hope was  not  yet  lost;  what  was  immediately lost was  room 
for his own personal action. 
Gifted by  nature  with  an inexhaustible  impulse  to  work,  Edward 
Hyde  conceived  the  idea  of  writing  the  History  of  the  Rebellion, 
before  which  he had  been  compelled  to fly.  Let us  follow him  in 
the  work  of  composition,  that  we  may  comprehend  the  spirit  in 
which he could write and has written. 
On the  4th of March 1646, the  fugitives  reached  St. Mary, one of 
the  Scilly Isles;  they suffered from the want of  even the  first  neces- 
saries of  life,  and  might  any moment  have  been carried  off  by  the 
Scots  and  the  troops  of  the  Parliament;  it  was  under  these  cir- 
cumstances  that  Edward  Hyde  began  to  write  his  history.  The 
beginning of it is dated Scilly, March 18, 1646. 
Supposing  there  were  no other  reasons  for his  undertaking  (this 
is  pretty  much  how  he  begins'),  yet  there  would  be  this,  viz. 
to vindicate  before  posterity the  conduct  and  the  memory of  those, 
who  have  set  themselves  against  this  general  overthrow.  He sees 
the  finger of  God in  bringing  about the  general infatuation, for  the 
human agents have not been disposed towards treason;  yet all things 
have their natural causes, means and ways. 
It especially astonishes him, that the evil-minded of various opinions 
have  kept  themselves  closely united, while  those whose  opinions and 
interests are the same fall asunder into faclions,  which  are more fatal 
than  the treacheries  of  the  others;  and  that  the  people  under  the 
pretext  of protecting  religion,  liberty, and the Parliament, are pleased 
with  things  which  destroy  the  elements  of  religion,  the foundations 
of  liberty,  and  the  very  being  of  Parliament.  In  the  work  to 
which  he addresses  himself  he will  take  into account  the  weakness 
of  the  one side  and  the  wickedness  of  the  other,  both  things  and 
persons;  but  he  thinks  that  he  as  well  as  others  must  thereby 
become aware of what they still  have to do.  He  is dismayed  at the 
general misfortune, but he does not give up hopes of outliving it. 
Hyde had no doubt before  this  spoken with  King Charles  of  his 
intention and had  promised  to justify him.  That, however, was  not 
his  final  intention;  as he  takes  the  matter  in hand, he  has  to set 
forth  the  faults  of  both  parties.  Of  those  which  were  committed 
on the  royalist side he  is  indeed convinced  most  of  all, and has the 
most  vivid  impression  of  them.  If  I rightly  comprehend  the  task 
'  The original  words  (not reinserted  even  in  the later  editions) are-'for  no 
other reasons yet lest posterity may be deceived.' 
which he  Set  himself, he made  it  consist  in  an investigation  of  the 
circumstances  and of the conduct, through which  the  ruin, which  he 
saw before him, had become possible. 
And he  is above  all  things  convinced,  that  the  chief  evil  lay  in 
the  incompetency  of  the  ministers,  to whom  the  business  was  en- 
trusted,  and  in  their  disputes.  In  the  course  of  time  zeal  and 
courage had changed  into negligence and cowardice ;  the very men, 
who  professed  to  have  the  public  weal  most  at heart,  and  who 
wished  to uphold  the majesty of  the  Ring, had  sacrificed  his  safety 
to  their  mutual  animosity  and  jealousy.  The  last  events  in parti- 
cular had served to strengthen him in this conviction. 
In April  1646, the  Prince  and  his  companions were  obliged  to 
leave  the  Scilly Islands;  they found  a  better  place  of  refuge  under 
the  shelter  of  fort  S.  Elizabeth  in  Jersey;  here  Edward  Hyde  at 
once  \vent  on with  his  history.  On  page  93  of  the  original  we 
find the remark;  finis libri secundi 13. June  1646. Jersey. 
These two  books bring one down to the Long Parliament.  They 
are  written  under  the  influence  of  ideas,  which  were  the  result  of 
recent experiences. 
The  author  does  not  consider  it  necessary  to  seek  far  for  the 
causes  of  the  revolution,  like  others, who  go  back  into  the  later 
years of  Queen Elizabeth, or attribute great blame  to the interference 
of  foreign  powers.  His position  would  not  have  allowed  him  to 
make  such  investigations,  even  if  he  had  wished  it,  which  he  did 
not;  he  limits  his  view  to  the  troubles  during  the  reign  of  King 
Charles, whom he had served. 
One has  here no professional historian, who searches diligently for 
remote  causes,  and  perhaps (as has been  our  intention) endeavours 
to point out the opposing elements in the history of the world developed 
in the course of the strife : we have here the voice of a contemporary, 
who knows the actors by sight and estimates their qualities; a minister, 
who  out of  his  experience  has formed an idea how matters ought to 
have been handled, and what errors have been committed. 
Thus from the first he  deduces all the calamities from the ministry 
of Buckingham.  He judges  him  as others estimate  him, as he was 
estimated  at the  time  and  afterwards,  but  in  so doing  undoubtedly 
does him  injustice.  We Imou~  now, that  the  idea  of  the journey  to 
Spain did not originate so exclusively with  Buckingham as Clarendon 
States;  the  actual  circumstances  were  either  never  known  or  had 
been  already  forgotten.  Still  less  is  Buckingham  so  entirely  to 
blame  for  the  breach  with  Spain.  Clarendon  had  no  idea  of  the 
German  complications, which  were  mainly  instrumental  in  deciding 
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about  by  Buckingham's  jealousy  of Bristol,  and from  its ill-success 
deduces all the complications, which  led to the dissolutions of Parlia- 
liament;  and  these  he  strongly  condemns.  In  these  first  years 
Clarendon justifies  the  Parliament  entirely;  the  full  recognition  of 
the  necessity  of  a  parliamentary  constitution  is  the  basis  of  the 
whole book and  gives  it a  literary value.  So  again Weston appears 
in  it as  a  man, who was  influenced  by purely personal  motives.  It 
is  remarkable  that  Clarendon  has  no knovledge  of  the  position  in 
which  Weston  stood  towards  the  Queen,  who  wished  to  overthrow 
him  and  put  one of  her  own  favourites  in  hls  place;  he  merely 
thinks  that  Weston  had  behaved  improperly  towards  her.  Claren- 
don's  characters  have  distinctness  of  outline and  strong  colouring; 
whether  they  are  perfectly  true  to  life,  may  however  fairly  be 
doubted.  We  have  pictures  of  that  time  from  the  French  ambas- 
sador, for  instance;  and  he lived  in  the  midst  of  the  troubles,  and 
had  the  most  exact  information;  and  yet  his  pictures  are  very 
different  from  Clarendon's.  In  certain  particulars  the  character 
of  Lord Carlisle has been regarded  as  a model  of  description.  But 
while  he  is  cornmended  for  not having  been  accessible  to  money, 
the  French  asseverate on the  other  hand,  that  they  got  him  to  do 
a great deal  by  means of bribes.  Clarendon praises  him, and  there- 
fore  could  not  have  considered  him  as a  follower of Weston's;  the 
French expressly describe him as such. 
In the same spirit  Clarendon  regards  the  intention  of  introducing 
the  liturgy into  Scotland  as  the  cause of  all  the dissensions between 
the  King  and  that  land.  Greatly  as he  otherwise  venerates  Laud, 





  had  none  but  the  best  intentions 
towards Church and State, yet  in  this  attempt, which  originated with 
him, and in his wish  to win  great  offices for the  Bishops, Clarendon 
sees the source of  all  the  mischief.  He would  have  it, that  an 'un- 
seasonable  accumulation  of  honours'  drew  upon  them  the  jealousy 
of  the nation.  Unseasonable  ministerial blunders are  here and there 
made, and  are  the  occasion of  disorders;  all  that  lies further in the 
background is purposely  omitted.  For the thoroughly insular concep- 
tion of  this  period, which is  still the  prevailing one, Lord Clarendon 
has  undoubtedly laid the foundation. 
According  to him  the continuance as well  as  the beginning of  the 
Scottish  troubles  was  the  result  of  the  mistakes  that  were  made. 
He  maintains  with  positiveness, that  in  the  year  1639  the  Scottish 
army was  only 3000 men strong;  had  Lord  Holland attacked  them 
courageously,  he  would  undoubtedly  have  defeated  them.  But  we 
know  that  the  Scottish  army  numbered  20,000 men,  and  was  far 
superior to the royal forces in infantry if not in cavalry. 
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In  the  first  (the  Little)  Parliament  he  ascribes  the  failure  of 
the  King's  plans  to  two  personal  circumstances;-(I)  the  death 
of  Coventry,  keeper  of  the  Seal, who would  no  doubt  have  been 
able  to  give  matters  a  better  direction;-in  later  tunes,  however, 
people  will  have  it  that  Coventry,  thanks to  all  the  unconstitutional 
which were  laid  to  his  charge, would  have  excited  the  greatest 
oDposition against himself, like his  successor Finch;  and at the  time 
fiiler  declared  his  opportune death  to have  been one of  the  pieces 
of good  fortune that  had  befallen  him;-(2)  the  want  of  tact  and 
the  ill-will  exhibited  by  Sir  Henry Vane;  just  when  he, Mr.  Hyde, 
had  made  a  proposal  to  grant  subsidies to  the  King, without  going 
into more exact  particulars,  a  proposal, which in all probability would 
have  passed,  Sir  Henry Vane  got  up  and  declared,  that  the  King 
would  not  be  content  unless  the  subsidies-money  was  granted  in 
the  proportion  and  manner  in  which  he  had  asked  for  them,  and 
he  then  induced  the  King  to  dissolve  the  Parliament  to  the  great 
delight  of  all  the enemies of  the crown.  Clarendon  hints  that Vane 
was  already  secretly one  of  the  latter;  at  any  rate  his  son  was  in 
their confidence. 
Now  it is  worth  noting  that  this whole  story of  the  Little Parlia- 
ment  is  taken  from  the  biography  in  the  way  noted  above.  The 
history of the Rebellion originally had a different account. 
Various  inaccuracies  have  been  found  in  it  as  it  now  stands; 
e.g. the  message of  the  King  was  delivered  about  the  1st of  May, 
and  the  debate  took place  the  day after.  The original account was 
in  this  respect  more  correct.  There  it  says  (iv.  p.  275);  'This 
message  was  delivered  the  2  of  May;'  and p.  277 ;  'This debate 
broke  up  Saturday  and  Monday,  the  House  was  adjourned  till 
Tuesday  morning.'  Such  were  the  facts,  and  such  also  is  the 
statement of  the journals.  The fact that the biography gives a different 
account  merely proves, that  it was composed without  the earlier one 
being  consulted  on  the point  and  made  use  of; probably  without 
any external assistance, merely from memory. 
There  are  two different  stories, the  one  more  historical, the  other 
more  biographical;  the  former  is  the  shorter  of  the  two,  so  that 
what  it  does  tell  is  introduced  with  a  kind  of  apology,  and  the 
biographical  fact given above is  only slightly  indicated ; on the  main 
Point  they do not  exactly contradict one  another, in  their differences 
they can  stand  side  by  side.  By transferring  the  biographical article 
to the history  a  gap is  made  in  the biography, and the  history  loses 
more than it gains. 
For  it  is  m~nifest,  that  in  the  history  the  debate  which  took 
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u~th  regard  to the  ob~ection  urged  agalnst  ship money,  whlle  the 
Parliament would not  recognise  the llght  to  collect  ~t by seeming to 
bargaln for ~ts  abol~tlon,  the  judges  had declared that the  11ght could 
not  be  abollshed  by Parliament  The quest~on  of  r~ght,  whlch  nas 
the  polnt  at Issue, comes more promlnently to the  front  in the  first 
account  than  In  the second  In thls  they agree, that the  d~ssolutlon 
was  unnecessary  and  was  oalng to the  unfavourable  leports, ~hlch 
Sir Henry Vane  had  made  to the  King,  do they, however, deserve 
full trust ? 
But  the  reports  written  at  the  moment,  show  that,  happen  what 
mlght, the antagonism between the two vlews was not to be got rid of. 
In a  small but lnstructlve parltamentary journal, In  the Record Office, 
~t sals under  the 4th of  May, after  mentioning  the  qpeech  of  Vane 
respectmg the  supplies demanded,-'  upon wh~ch  message  the House 
resolved  Into  a  committee  and  sat fiom 7  o'clock  In  the  mornlng 
t~ll  6 In  the n~ght,'-longer  than Clarendon states-'but  the  sense of 
the  House  was  that  not  only  sh~p-money  should be  abollshed,  but 
all  mllltary  and  other  taxes  should  be  provlded  against,  before  the 
subsidles were granted ' 
The grantlng  of  the  subs~d~es,  therefore,  nas to  be  joined  nlth 
the  full  and  eacluslve  r~ght  of  Imposing  taxes,  a  claim  whlch  the 
government  could  not  be  wllllng  to  adm~t,  after  the  judges  had 
dec~ded  the  question  In  then  favour  Seelng that  these  stipulations 
were  to precede  the  vote  on the  subsldles, thls  would  at the  best 
delay the  commencement  of  the Scottlsh  campaign, wh~ch  could not 
fall to be disastrous  The d~ssolutlon  followed, because ~t  uas thought 
possible to carry on the war, even w~thout  the subs~dles  of  the Lower 
House 
The way  in nhlch the  matter  IS  handled  1s  thus far  of  importance 
as  regards  Clarendon,  inasmuch  as  he  then  beyond  doubt  took 
the  stand polnt  of  the  Parhament  on  the  questlon  of  rlght  His 
oirn  proposal  went  no further  than  an adjournment  of the  debate 
on the  lea1 question,  but  a  prov~sional  grant of  the  subsld~es  nould 
have had no effect, unless that questlon was settled 
The course  of  events  had  shelved  thls  questlon, when  he wrote, 
he himself forgot  it, owmg to  the perpetual contests of  the ministers, 
from whlch he himself had suffered 
It IS  not our lntentlon to rectify Clarendon ,  but merely to Indicate 
h~s  vlew,  the  character  of  whlch  appears  very  clearly,  just  nh&e 
more exact descriptions and documents of undoubted authority render 
~t untenable 
He makes too much of  the opposltlon between Vane and Strafford. 
IIe appears  to thlnk,  that  even  111  the  counc~ls,  in  the  presence  of 
his enemies, Holland and Vane,  Strafford could not speak h~s  opln~on 
openly  But  from  the  reports  ~t 1s  ev~dent,  that  he took  the  most 
part ln the negotiations, and that he himself was convinced of the 
necess~ty  of  conclud~ng  a  t~uce  with  the  Scots  Of  the  qual~ellin~ 
there  can certainly be  no doubt,  nor  can what  Clarendon  says  be 
denled,  that the Klng s Privy Councll was altogether badly composed 
011 thls  he  sets  the  greatest  value  In  speaklng  of  the  new 
of  the  ministry,  durlng  the  first  storms  of  the  Long 
parliament, an arrangement which he by no means apploves, he Inserts 
a  dlscuSSl0n  on  the  duty  of Princes  to  proceed  wlth  firmness  and 
clrcumspectlon  In  the  formation  of  their  ch~ef  council  One  may 
say, that  a  man of this  or that  klnd would not  do much harm,  but 
even  a  man  of  medlocre  powers  may  be  most  misch~evous, the 
can  only be  maintained  by wise and firm  counsellors,  sure 
of the protection of a wlse and firm Prlnce 
From th~s  polnt  of  vlew  he  treats  also  what  personally  concerns 
hlmself 
In avo~dlng  a  closer dlscuss~on  of  h~s  reasons  for  separating from 
the  reform-party,  to  whlch  he  orig~nally  belonged,  and  whlch  he 
afterwards opposed, Clarendon has probably no Intention of  sh~eld~ng 
hls reputat~on  as a  conservative  he  even  omlts  facts, which  mlght 
have Increased that reputat~on 
Immed~ately  after  the recess  came the  proposal,  that In  future  the 
Paillament  should have  the  nght of veto  011  the  Klng's  nomination 
In  filhng  up  the  hlghest  posts  In  the  government  Among  those 
who opposed  thls  proposal  appears  the name of  Hyde  7 he  Secre- 
tary Nlcholas commended him  to  the  Klng, who  seems to have  sent 
hlm  some compliment  on the  occaslon  The circumstance  1s  glven 
In  the  letters  of  Nicholas  clearly  and lndlsputably . Clarendon  says 
nothing about ~t 
Another  act  In opposltlon to  the domlnant  ma~orlty  we learn from 
the  notes  of  D Ewes, whlch have  lately come  to  llght  When  Pym 
first  proposed  to mahe  the  d~smlssal  of the  Klng s  evil  counsellors 
a condltlon of asslst~ng  h~m  In puttlng down the  rebell~on  In  Irelznd, 
Edward  Hyde  spoke  agalnst  ~t w~th  the  remark,  that  thls  would 
be  equivalent  to  a  threat  In  the  h~story  he  mentlons  a  quar~el 
connected  w~th  thls  propos~l, of  h~s  own  oppos~tion he  says 
noth~ng 
In hls  book,  then,  there  IS  no  ~ntentlon  of  glol~fylng  hls services 
to  the  conservative  cause  he  merely  relates  thlngs,  just  as  each 
"PPeared  to hlm  to bear on  the general course of  events  HIS  share 
In this  he  does not  hesltate to  bring into  prominence  Imlnedlately 
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to  stop  the  progress  of  the  B111  against  the  B~shops,  he  pr~des 
himself  on  the  addiess  wlth  whlch  he  accomplished  thls,  having 
been  nom~nated chalrman  of  the  committee  There  IS  no  doubt 
that  the  success of  h~s  scheme was  qu~te  as much  the  result  of  the 
d~fficulty  of  the  question, and  that  ~t was  by  no means a  complete 
success,  for  some of  the ch~ef  polnts In the Bill were passed In  splte 
of  h~m But  h~s  whole  object  IS  to set  forth  In  a  clear  11ght h~s 
services to the Enghsh Church at th~s  cr~tlcal  moment 
He has no scruple In  adm~ttlilg,  that on the new arrangement of the 
mrnlstry he accepted no post, merely In order to be able to work more 
effectually for the Klng In the Lower House 
The justlfication  of the Ihg,  as has been sald, nas not h~s  object, 
Klng  Charles alwajs  appears  In  h~s  pages  as weak  and  dependent 
Though agreelng w~th  h~m  In  general,  the  author  often  finds  fault 
w~th  hls conduct,  e  g  In the arrest of the five members,  whlch 1s  all 
the  more  remarkable,  Inasmuch  as  he  seems  to  have  admltted  the 
pr~nc~ple,  that In the case of h~gh  treason prlvllege was no protection 
St~ll  less IS h~s  hrstory a defence of the Stuart pol~cy  In general,  for 
this he d~d  not at  all appreciate, elther  In its orlgln or extent  In the 
general opposrtlon  between  the crown  and  the  Padlament, he repre- 
sents the former  as In  the wrong from the first  And as regards the 
min~sters  of the crolln, he condemns their polltlcal pr~nc~ples  In general 
and finds fault w~th  thelr  conduct  In  particulars  In thls respect  he 
certainly cannot be regarded as a royai~st  of the first water  He sees 
the  faults,  whlch  were  committed  on the  Klng's  slde,  w~th  perfect 
clearness 
Throughout hls  descrlptlon the reflexlon of  hls  late  experiences IS 
apparent, and after the complet~on  of  the second book of  the H~story 
he makes immed~ate  reference to them  He  was under the lmpresslon 
that both  In  France among  the  courtlers  of  Queen Kenl~etta,  and 
also at Oxford among those about the  King, the conduct of  the body 
of advisers, who were sent to accompany the Prlnce In  the West, was 
condemned  as violent  and Imprudent,  and  he  cons~dered  ~t hls duty 
above  all  thlngs  to wrlte  down  what  occurred  after  the  Prlnce  left 
Oxford m the  constructlon of  this  body  of  advisers, of  whlch he was 
h~mself  a member 
In a  note  of June  29,  1646, he  says,  that he  now  has leisure  to 
relate  the  occurrences  of  the  last  evil  year,  and  he announces  h~s 
lntentlon of  refutlng  those, who had themselves been the causes of all 
the calamlty and now la~d  the blame on others, for there were people 
who had been led astray only because they had been mlslnformed 
Thus ~t came to pass that  the  h~story  of  the  year  1645 was wrltten 
before that of  the  ?ear 1641 and of  the  Long Parl~ament  In  general, 
and that In  the form of  a  memolr, In  wh~ch  the author  speaks In  the 
first person, and  descrlhes  h~s  personal  lmpresslons  Thls has  been 
avoided In the later recenslon of the year 1671, and Instead of the '1' 
appears 'one of  the councll'  It IS  full  of the  contests of the Pr~vy 
council w~th  Goring, whose attempt to get the power ent~rely  Into hls 
own hands  unquest~onably  contributed much  towards  brlnglng about 
the catastrophe,  and ~t contalns In  fact a justificat~on  of  the proceed- 
lngs and measures of the counsellors who accompanied the Prlnce 
In the frame of  mlnd whlch he thus revwed  In  hlmself, he resumed 
once more the threads of the  h~story  A note  shows  that  the fourth 
book  was  fimshed  at Ellzabeth  Castle  on Feb  14, 1647,  the  s~xth 
book  there  also,  Oct  16,  1647  W~thout  doubt  the  seventh  and 
eighth  are  also  products  of  h~s  stay  there,  they  are  dated  Jersey, 
June 1648  It would  appear, however, from  one of  his  letters, that 
he  had  already  ceased  to  write  in  May  The  nlnth  book  IS  the 
memolr  ment~oned  above,  In the maln ~t \?as completed in the form 
In which ~t was afterwards Inserted  Into the h~story It IS qulte certa111, 
therefore,  that  the  h~storlcal  work  of  Clarendon,  In  thls  ~ts  most 
essential  part,  the  part  whlch  has  made  his  name,  was  antten In 
Jersey- 
Clarendon, l~ke  Hopton  and  Capell,  lived  at first In  the  princ~pal 
place  on  the ~sland,  St  Heliers,  each had  h~s  own house,  but  they 
met  dallv  In  the  church, \\here  the  chaplaln  sald  prayers, and  they 
d~ned  together,  In  the evenlng the)  walked  w~th  one another on  the 
shore  The greatest  part  of  hls  tlme  was  spznt  by  Clarendon  In 
arlt~ng  h~s  h~story  After  h~s  two  frrends  had  left  the  Island,  he 
ac~epted  an lnvltat~on  from the  commandant of  Ellzabeth Castle, and 
was so k~ndly  recelved  there, that he felt h~rnself  almost at home  He 
furn~shed  a  house  for  hlmself  near  the  church,  and  put  on  ~t the 
inscrlpt~on  QUI bene  latult,  bene  VIXI~'  Every day he  spent  ten 
hours among 111s  books and  papers,  he rarely passed  a  day w~thout 
having  srltten  a  sheet  wlth  h~s  own  hand  He IS  never  tlred  of 
speaking about the peace of mlnd whlch he enjoyed there  For there 
was at least ac: much of the scholar as of the statesman 111 hlm  The 
books whlch he read  \\ere French memol~s,  but ch~efly  Lat~n  class~cs 
He remarks  In  August  1647,  that  he  had  read  Llvy,  Tac tus, and 
nearly the whole of C~cero  through once more. 
Without  h~s  havlng exactly purposely ~m~tated  them, a manner and 
a tone pervades the whole of h~s  work, whlch 1s  not unworthy of these 
wrltels, and may be attr~buted  to the~r  Influence 
One of  the greatest dlfficult~es  ah~ch  he  experienced, was  the want 
exact  lnformatlon  on particular  clrcumstances,  whlch  he  d~d  not 
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Witherington,  Lord  Digby,  Lord Bristol,  the Marquis  of  Newcastle, 
and  especially his  old  friend  Secretary Nicholas.  What  he  wished 
to get from  them was  chiefly information  respecting  the  negotiations 
with  Scotland,  the  influence  of  foreign  powers,  the  condition  of 
Ireland,  and  lastly respecting  the  course  of  the  war.  But,  as  is 
usually the  case, they had  all of them too much  to do with their own 
affairs to be  able to think of  the  historian.  I do not  think  that  he 
owes much to the communications of  others, with one exception, viz., 
the journals about the war, which were written by Edward Walker, the 
Secretary of  War, and for which  he  begged with  special  earnestness. 
These were really sent to him;  the account of the events of  1644 and 
1645 is based upon them. 
The account  of  the  successful  campaign of  1644 was  written  by 
Walker during the following winter, not merely by the King's orders, but 
with his continual assistance, and the manuscript was delivered to him 
as early as April 1645.  The events of  the year 1645 were to have been 
handled in a similar way, but on the defeat of  the King at Naseby the 
preliminary  notes fell  into the  hands of  the enemy;  Walker  himself 
fled to Paris, where he met Hyde's friend, Colepepper.  At his request 
he  wrote  some  'brief  memorials ' about  this  campaign  also,  about 
which he can but  lament, that he has no such good assistance  as he 
had  in writing the former  narrative;  yet  he  had  material  enough to 
keep up the  journal form  in  this  case  also.  The memorials form a 
very useful foundation to the History l. 
That Clarendon  had  them  before  him  in  writing  his  work  is 
clear the moment the two are compared together. 
It cannot be accident, when  the words  in which Walker  describes 
the  army  of  Essex,  as it appears  at the  opening  of  the  campaign 
of  1644-'consisting  of  his  old  forces,  who  had  wintered  about 
nlments  St. Alban's  and Bedfordshire, and now increased with four re,' 
of  the  trained  bands  of  the  City  of  London,  in  all  little  less  than 
~o,ooo  horse  and  foot'-and  also  those  in which  he  describes  the 
army under Waller-'  who had received a large succours from London, 
Kent, and Sussex, and was little inferior to the other, but in reputation 
greater,'-are  repeated  word for word  in  Clarendon, Bk. VIII, p.  37, 
excepting that the last  phrase  is improved by the  change of '  greater ' 
into ' above him.' 
What preceded in Clarendon respecting the position of Essex before 
Reading (p. 36) is merely a repetition of that which in Walker is added 
1 Historical discourses upm several occasions, viz.  (I) the happy progress of  the 
arms of  King  Charles I of  ever  blessed memory, by Sir Edward Walker, Knight 
Garter, &c.  1705.  [The original MS. of  this  Happy Progresse is in the library of 
Christ Church, Oxford.  It is dedicated to the King.] 
BOOKS  I- VIIL  I  7 
immediately afterwards (p. 15) ; '  who (Essex) had thereby the oppor- 
tunity of joining  with Waller's  forces, which  they  could  not  do con- 
veniently before, though afterwards they never joined in a body, but kept 
at a distance to be able, if there were  occasion, to assist each other.' 
And in like manner the resolution  formed  on the  side of  the King 
,t  Abingdon,  and  which  Walker  gives  thus, 'either  to  keep or quit 
that  town  according  to  the  rebell's  manner  of  advance  towards  it,' 
with all  the  details, which follow further  on, has  been  adopted word 
for  word  by  Clarendon.  Only  we  have  here  a  more  remarkable 
deviation than the former ones, in that he changes the word ' rebells' 
into ' enemies.' 
Moreover,  not  merely  the  resolution  thus  formed,  but  also  the 
of  Abingdon,  in  the  subsequent  course  of  events,  are 
related  in  the  very  words  that  Walker  employed,  with  but  slight 
alteration.  According to the resolution  the town  ought to have  been 
defended  under  the  circumstances,  and was  evacuated  by  General 
Wilmot against the wish of the King.  But  enough ;  the  accounts of 
the doings of  friend and foe, of the resolutions formed and imperfectly 
carried  out,  have  been  simply  taken  by  Clarendon  direct  from  the 
report  of  Walker. 
This connexion  is  remarkable,  inasmuch as Walker's  report  may 
be  almost  regarded  as a work  of  Charles I.  Walker  says  that  the 
King well nigh guided his pen ;  'light and reason for every action hath 
been  received from  H.  Maj. ;'  he revised  and  corrected  the  manu- 
script;  one sees this on well nigh  every page.  Hence, when Claren- 
don follows Walker, it is a work of the King's  that he is adopting;  in 
many respects, therefore, it is the views of Charles I that one has been 
reading in Clarendon without suspecting it. 
This once recognised, one feels inclined to include  Clarendon  also 
among  those  historians,  who  have  incorporated  the  works  of  other 
people  directly  with  their  own. 
His case would  be  somewhat  different, inasmuch  as  Walker's  ac- 
counts  were  sent  by  the  King  at  Clarendon's  request,  to  serve as 
material for his History.  In many places also he has  added essential 
improvements,  e. g.  as  to  the  first  military  preparations  made  in 
Oxford, where Clarendon himself was staying during the campaign. 
Walker  speaks of completing  the regiment  which  the  city raised 
at  the  command  of  the  King.  Clarendon  says  more  exactly,  'the 
city was persuaded to compleat the regiment,'  and adds some remarks 
about  its  strength  and  officers,  which  are  not  to  be  found  in 
walker;  about the  two  other regiments 'of  auxiliaries, consisting  of 
gentlemen  scholars  and  their  servants,'  he  expresses  himself  more 
exactly from personal knowledge, 'raised  of  gentlemen and their ser- 
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vants,  and  of  the  scholars  of  several  colleges  and  the  halis  of  the 
university,'  as also respecting their punctual  and useful  service.  He 
adds, that the Lords promised their servants to form them into a good 
troop upon  any emergent occasion-'  for a suddain  service,'-a  pro- 
mise which they then  made  good.  One sees from the words that he 
had Walker before him, but improved and supplemented him. 
The most important difference, however, is in another place.  Where 
Walker mentions the formation of  the Council of War, which  accom- 
panied  the  King, Clarendon  also  gives  the  names  of  the  members, 
though somewhat differently and with  some additions;  but above all, 
he adds a description of theln. 
Walker  had  hinted, that  it was Wilmot's  fault  that  the  resolutions 
of  the Council of  War were  not carried into effect;  and Walker also, 
no  doubt  with  the  authority  of  the  King,  says  that  they  were  the 
better.  In Clqrendon this is stated still more circumstantially. 
He indicates why  it was that the actual  commander, Brainford, ex- 
ercised  no influence.  He was very old  and  somewhat  deaf,  so that 
he  could  easily pay  no  attention  to what  had been  resolved, under 
the plea that he had not heard it; but he gives as the chief reason the 
despotic  proceedings  of  Wilmot,  who  from  the  first  cherished  the 
opinion, that the King's  affairs ought to be conducted by  soldiers, the 
Privy Council being restricted to civil matters.  In general, he regarded 
everything from a onesided  point of view, to which  he  held  fast with 
vehemence.  He was an enemy of Princk Rupert, and had  not  much 
influence with the King while the Prince was present;  but was an im- 
portant  person  in  the  latter's  absence.  As  the  second  man in  the 
army and a favourite  with  the  officers, whose  good  opinion  he  had 
won  as  a  boon  companion, he  had  then  allowed  himself  to fancy 
that all must proceed  according to his notions. 
With  this  as  a  key  one  understands  Walker's  account  somewhat 
more clearly.  Clarendon's description of Wilmot is thus very accept- 
able, seeing that he shews us the  forces of  his  life which  determined 
the course of  events. 
But does he do Wilmot justice in this unfavourable account of him? 
Another joprnal  of  the  movements and marches of  the royal army 
has  lately been  published;  one by  Richard Symonds, who  served  in 
the cavalry.  It also  embraces  the  years  1644  and 1645:  'Diary of 
the marches of the royal armee during the great civil war, 1859.'  One 
sees from it how much one is indebted to Walker ; for Symonds metely 
writes down what he sees, and knows nothing about the object of  the 
various  movements.  It surprises me, however, to  find  that  he  here 
and there  mentions the doings of Wilmot, when  there  is no mention 
of them  in Walker  and  Clarendon;  e. g. in  the  action  at  Cropredy 
~~id~e,  on which they both  lay great stress.  Walker terms it Igreat,' 
claredon,  who otherwise adopts Walker's text for the most part word 
for word, calls it '  notable.'  What happened was, that Waller crossed 
the  bridge  with  some  artillery,  and attacked  the  rear  of  the  King, 
who was  on the  march, but was beaten back by it, so that the  army 
 as able to form in  order of battle, and the enemy's  cannon fell into 
their hands.  Walker and Clarendon  attribute the first stand that was 
to the Earl of Cleveland, who  had  no  time  to wait  for  orders. 
Walker says  expressly,-from  Lord Wilmot, lieutenant-general  of  the 
cavalry : Clarendon does not mention  him here, but also  assigns  the 
chief  credit to Cleveland, who  did every thing, 'led  by his own great 
spirit.'  Yet it is marvellous that  Symonds, who was present, ascribes 
the  chief credit to Wilmot, who was  stationed  on  the  other  side  of 
the bridge crossed by  the enemy, and therefore in the latter's rear, and 
attacked  them-'horse  against  horse,'-so  that  they  retreated.  It 
may  well  have  happened  that  Cleveland,  separated  from  his  com- 
mander,  placed  himself on his  own  responsibility in  the way of  the 
advancing  enemy;  but that  he  succeeded  in this, is beyond doubt at 
the same time owing to Wilmot who, according to Symonds, appeared 
in  the enemy's rear, and was shot in the arm in the skirmish.  Walker 
and Clarendon, who mention many other trifles, pass over this in silence. 
In other particulars also the  relation  between the three accounts is 
worth  noticing.  All  three  mention that near the cannon the general  - 
of  the  artillery, one Weymes, a Scot, was  taken  prisoner.  Symonds 
says, 'a man obliged to the King for his bread and breeding :' Walker 
is more  exact,  'being  his  My's  own  servant :'  he  had  been  made 
Master Gunner with a salary of 300 pounds.  Clarendon adds further, 
that in  England  this  preference  for a Scot on the  part  of  the King 
was  taken very much amiss ;  that Weymes had nevertheless taken the 
first opportunity of  deserting him, and from  the beginning had taken 
part in  the rebellion;  by  this 'eminent  disloyalty'  he  had  managed to 
get preferred to that high position ;  he had much influence with Waller. 
This is  one  of  those  remarks, with  which  Clarendon  everywhere 
supplements his text. 
In his Biography, Clarendon  comes  back  to  the  action  again; in 
this he  mentions Wilmot, who for a moment was  taken  prisoner  and 
was rescued by  Cleveland ; he  gives  here  an altogether different nar- 
rative, based  upon  another report;  in  it he takes no further heed of 
the earlier one. 
The history of the war, as contained in the eighth  and ninth  books 
of  the  historical  work,  must  be  regarded  as  belonging  to  Walker 
quite as much as to Clarendon. 
Even  in  such  decisive  events  in  the  year  1645 as the  battle  of 
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Naseby,  Clvendon  follows  h~m  for  the  most  part  word  for  weld, 
merely omltting or lnsertlng remarks here and there,  or mak~ng  some 
add~t~ons 
In thls  he  appears  to  me to take  a  s~de  agalnst  Prlnce  Rupeit, 
and not w~thout  injustice 
Such  IS  also  the  case, ~f I m~stalce  not, In  the  battle of  Edgehlll 
Clarendon  malntalns, that  the  n~ght  before  the  battle  the K~ng  gave 
orders to the Pl~nce,  which  he d~d  not  obey, and  hence was  obllged 
to retreat  But  a  note  has lately come to I~ght,  in wh~ch  the  Klng 
pralses  the Pi~nce  for havlng  arranged  all  accord~ng  to h~s  vlshesl 
Now Walker 111  hls narrative  of  the  action at Naseby attributes to the 
Prlnce,  though  somewhat  ~nd~stinctly,  the  lntentlon  of  avoid~ng  a 
battle,  wh~ch  the  Cou~t  faction  hlndered  Clarendon  coples Walker 
here also word for word, but omits this remark  Was he really better 
Informed  on the  point  It is noth~ng  else  but  th~s the opposltlon 
between the  civ~llans  and  the  m~htary,  vh~ch  was  specially rmnous to 
the  cause  of  Charles I, makes  Itself  apparent  even  In  the vlew taken 
of events 
The ch~ef  defect In  the  conduct  of  the mar on the Klng's  s~de  he 
finds In the unw~ll~ngness  of  the  generals to obey orders  Even what 
had  been  resolved  upon  by  all was  nevertheless  neglected,  fol there 
wele  men who still  held  fast  to then own  oplnion,  even  after ~t had 
been  condemned,  the  K~ng  had  shewn  more  cons~deration  for  the 
men than for the cause  Very true in the  man, no doubt,  still there 
must have been exceptions 
But th~s  was  the  defect, from r~h~ch  Cla~endon  In  h~s  pecul~ar  posi- 
tion had hlmself suffered 
It was the  old sp~nt  of ch~vally-each  knlght's Independence wo~k- 
Ing counter to all regular command,-wh~ch  dzmaged the cause of the 
Kmg, while  w~sh~ng  to  support  ~t  ~t ended  by  cont~lbutl~lg  to  h~s 
rum 
2  Rcnznrks  on  lhe luler  Books 
The d~fference  between a b~ography,  wh~ch  ~ncludes  publ~c  affairs, 
and a h~story  written fiom a b~ographical  polnt  of mew, 1s  in ltself not 
grezt,  but stlll there IS a d~fference  One remarks thls In the arrange- 
ment of  Clarendon's  H~story  Wh~le  In  the  first  books,  ahlch  he 
meant to be  a  h~story,  the author retues  Into the background,  In  the 
later books, w111cli wele planned as a b~ography,  he plays a piominent 
part  At the same tlme the subject matter of the work changes to'thls 
extent, that occurrences In England Itself, be~ng  less m~th~n  the know 
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ledge of the author in h~s  ex~le,  find  no  thorough treatment ,-the  In- 
terest  IS concentrated in the Court of the young Klng  and on all that IS 
undertaken by him or in his name  Clarendon IS active In h~s  servlce 
In  a  hlsiory  proper  the  resultless  embassy  of  Clarendon  and 
Cottington  to Span would  not  be glven  In  such  deta~l  Flom  the 
documents  printed in Gu~zot,  from  the  correspondence and del~bera 
tlons of the Council, one sees that after all the  ambassador gained no 
clear Idea of Span~sh  pohcy 
Not unt~l  after Charles I1  S attempt to come forward as K~ng  of the 
presbyter~ans  In Scotland, and thence Invade England, had utterly faded, 
and the joung King had returned to Pans, d~d  Hyde become attached 
to h~s  person  From the 11ps of Charles I1 and h~s  companions he xr-  .  -. . 
qulred a kno~ledge  of all that had happened In  th~s  expedltlon 
In February  1652, the Klng fo~med  h~s  Pr~vy  Councll, of which the 
Chancellor  of the Exchequer also bccame a member, and that In close 
union u~th  Ormond  For a long tlme  they had  to  contend w~th  the 
Influence of the Queen and her supportels  In 1654 thls was success- 
fully put  on one  s~de,  and  thenceforward  Hyde  took  in  hand  the 
conduct  of  affairs 
It is worth  notlng the  llne  of  pol~cy  to wh~ch  he kept  He care- 
fully  avoided  all  that  m~ght  Injure  and  alienate  the  episcopal  and 
rojal~st  party In England  It was not  h~s  ~clsh,  fol  Instance,  that  the 
Court  of  Wards should  be  restored,  to  the  d~sgust  of  the  nobil~ty, 
still less that  the  young Klng should take pait 111  the Huguenot ser- 
vice  at  Charenton, to the  d~sgust  of the Ep~scopal~zns  All lean~ngs 
towards  Cathohc~sm  seemed  to  h~m  to  be  dangerous  The letter, 
wh~ch  Charles I1  under h~s  d~rection  nrote  to  h~s  blother the Duke of 
Gloucester, to restram  lnm  from golng  over to Rome  IS well hnonn 
That  the Iimg linl~self  n  ouid h71 e taken  such a step 1s  mconcei\ able, 
seelng  that  Hjde  \\as  once  rnore  omn~potent x~th  h~m Even 
the  promlse,  that  the  Ihng  \\odd  glve  the  Cathol~cs  liberty  of 
conscience,  wxs  to  be  avo~ded because  the  IGng  was  not  com- 
petent  to  glve  ~t of  h~mself  Claiendon S  sun  was  directed  towa~ds 
the  resto~at~on  of  a  pa~l~amenta~y  constltutlon  according  to  h~s 
Own  notlons  He d~eads  a declaration of  the Pope In  favour  of hls 
Prince,  and  w~shes  to  see  the  prlnc~pal  champ~on  of  Roman  Inte- 
rests, Father Talbot, lemoved from  cou~t It was Talbot who  malnly 
contllbuted  to Sexby, the leader of  the An tbapt~st  and ln~l~ta~y  paity, 
Obtalnlng  an aud~ence  of  the  Klng  Clarendon  agrees  to it, but  hns 
lnStmctlons ale  extant, acco~dlng  to nhlch  he ui~shes  to  see all pal- 
tlclpatlon of thc ~ojahsts  In these undert~klngs  cartfully avoltled 
I am spezh~ng  hele merely of  the  gene~~l  pohtlcal  diiect~on,  not of 
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tained.  That Hyde  knew  of  Sexby's  plan  for  making  away  with 
Cromwell, and was  not  opposed  to it, is clear  from  his  correspond- 
ence.  Sexby was  regarded as an instrument  of  the vengeance  to  be 
taken  on Cromwell, who  was  looked upon  as mainly responsible for 
the execution of  King Charles. 
To all  the plans  of  effecting  the  Restoration by force of  arms  in 
union  with  the  Spaniards  Edward  Hyde  was  opposed,  as  long as 
Cromwell  lived;  and  indeed  what  could  be  expected  from  such  a 
course  at  that  time? 
After  Cromwell's  death, during the  confusion which  ensued under 
the  weaker  rule  of  his  son, such  a  project  was  perhaps  more  prac- 
tical  than  before,  but  still  by  no  means  advisable.  There already 
existed  real  friends  of  the  royal  family in  the  capital  and  in Parlia- 
ment.  Hyde  endeavoured  first  of  all  to induce them  to oppose the 
grant  of  money for the  army, to  dispute  the  despotic  regulations  of 
the  government,  and  to break  its  power.  Successful  undertakings, 
he  thought, would  not  be  possible until the  existing  Parliament  was 
dissolved and a split had broken out  in  the Protector's  army.  In the 
summer of 1659 G. Booth made an attempt, before either  the  one or 
the  other  had  come  to  pass,  and  failed.  There is  reason  for  sup- 
posing that Hyde was more on the side  of  the nobility, who hesitated 
to  come  forward, than  on  that  of  the  Presbyterian  party.  Burnet 
maintains  that  Hyde  had  continual  dealings  with  the  Presbyterians, 
and this  Campbell and Lister  have  repeated ; but  it  is not  confirmed 
by the very extensive correspondence which is extant. 
In this  part  of  Clarendon's  History  one  need  not  look  for  any 
enlightenment  as  to  Cromwell,  about  whom  the  author  was  only 
moderately well  informed, so that he  relates  much  that  rests  merely 
on hearsay.  The critical  question  is,  how  far  the  preparations  for 
the Restoration, as Clarendon relates them, had proceeded.  For only 
so far could he be an authority. 
Not  all  agrees  with  the  original  statements,  as they  exist  in  the 
letters more recently published out of  Clarendon's collections.  Much 
that we here learn authentically, is passed over in his work in silence. 
For he wrote most  of  this also from  memory;  he was  again sepa- 
rated  from  his  papers, so that  a reinvestigation  of  them  was  impos- 
sible.  He represented  things  in  the  light  in which they appeared to 
him at the moment. 
Now is he perfectly trustworthy in everything?  One may doqt  it, 
especially with regard to Monk. 
The accounts of  Gumble, Price, and  Philippsl  agree  in  this, that 
l The three accounts accord with one another to such an extent, that they almo>t 
form only a single account. 
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fifonk from  his  very  first  promotion  conceived  the  idea  of  a  resto- 
ration.  Clarendon assumes, that  it was  in  the  course  of  events  that 
he  first  arrived  at  this  idea,  and  he  even  represents  Monk  as not 
deciding  on  it  until  he knew  the  result  of  the  elections;  not  (as it 
stood  in  the  first  editions)  after  the  commencement  of  them-'  the  - 
&ice  was begun to be made,' Bk. xvi.  163, but after they were  over. 
He  had  originally written  'the  choice  was  generally  made.'  The 
sending of Greenville is made to appear as a very sudden step ;  whereas 
from a letter  of  Mordaunt'sl it is evident that it was  arranged before- 
hand.  At  this  point  Clarendon  does  Monk  a  manifest  injustice. 
Apparently  he  knew  nothing  further ; Monk's  proposals  through 
Greenville took  even  him  quite by surprise.  It is  one  of  the  most 
important  events  in his  life, and perhaps  in  the  history of  England, 
that he induced the King to accept them, but at the same time greatly 
to  modify them. 
Had  they been  accepted  unconditionally,  and  energetically carried 
out,  the  position  of  Charles  I1 might  have  been  more  monarchical. 
But  that  was  not  at  all  Hyde's  notion;  and  being now Lord Chan- 
cellor he was able to speak all  the  more  decisively.  He  preferred in 
all  things  which  he  did  not  entirely approve  to  leave  the  final  de- 
cision  to  Parliament.  For  so  strong  was  the  belief  in  the  general 
leaning  towards  the King's  cause, that a Parliament with royalist  ten- 
dencies was confidently expected. 
It agreed  both with  popular feeling in England and with  the  ideas 
of  the  Lord  Chancellor, that  the  King should  above  all  be  restored 
in his parliamentary capacity: for that was the conclusion drawn from  .  - 
the  course  of  events,  that  a  parliamentary  constitution  without  the 
hereditary king was an impossibility. 
It is this idea which brings the  matter to its actual conclusion;  it is 
this also which dominates in the historical work of the Lord Chancellor, 
giving it  its internal unity.  The idea of  the  parliamentary ministers 
of 1641 triumphed in the  year  1660; it  lies in the union  of  the  pre- 
rogative of the Crown with the rights of Parliament. 
A new series  of events now begins with  the attempt to bring about 
this union, and that under the conduct of Hyde himself. 
He treats  of  it  in a third  historical  work, joined  on to  the  auto- 
biography, but without actually forming a part of it: its contents are to 
Supplement the Life;-'  Reflections  upon the most material passages 
which happened after the King's  restoration to the time  of the  Chan- 
cellor's  banishment.'  Let  us  endeavour  to realise  to  ourselves  the 
view wl~ich  he there gives of his administration. 
-  On the 12th of ~uie,  1660, the Right Honourable Sir Edward Hyde 
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took the oaths in the Chancerj at Westm~nster  as Lord Chancellor of 
England  The book  was  held  by  h~s  old  fi~end  Colepepper,  who 
now officiated as Master of the Rolls 
The men who  formed the  government were  those  who  had  stood 
by the  side  of the  King In h~s  exile  The Lord Chancellor had  the 
ch~ef  conduct of affairs 
In splte  of  all  that  had happened  h~therto,  he  was  rece~ved  wlth 
the  same host~llty  with nh~ch  he  had  already had  to contend  In the 
council  of  Charles I1  The Queen  mother  came  over,  and  was  no 
more  fr~endly  disposed  towards  h~m  now  than before  and  Monk 
replesented the m~htar~  element as polverfully as e\er 
One of  the  first  necessities  was  to  dlsband  the  army,  which  had 
h~therto  ruled  England  The money  requlred  was  forthcoming,  for 
the  natlon  and  the  Parliament  had  the  same  wish  Monk  himself 
was  content, he was  created  Duke of  Albemarle,  all that  he could 
personally wlsh was granted hlm 
Not less Important, to say the least, was the adjustment of  rehgious 
d~fficult~es,  and the ban~shment  of  P~esbyterian  influence  There can 
be  no doubt  that  the Lord Chancellor was for the reinstitution of the 
Episcopate In all its fullness,  this was the central idea of  h~s  pohtical 
actlon  In th~s  he  had  the  Lower  House  on  his  s~de,  for  ~t de- 
manded  the  re~nst~lution  vlth the  greatest  zeal, and would  not vote 
even  the  necessdiy means  of  subsistence  to the Nonconform~st  mm- 
iste~s Claiendon  always maintamed that the Declaration fiom Breda 
made everyth~ng  dependent on the decis~ons  of Parliament,  it is clear, 
however, that the terms used gave reason for expecting a real Indulgence 
Among  the  supporters  of  the  Engllsh  Episcopal  Church  Lord 
Clarendon  deserves  one  of  the first places  What Charles I had left 
stlll posslble by h~s  steadfastness, Clarendon accompl~shed  But here 
arose another question 
Chailes I1  claimed  the  r~ght  to dlspense  w~th  the  laws  In  favour 
of  the  Nonconfo~m~sts  as well  as of  the  Catholics  Ought  not  his 
Lord Chancellor to side w~th  hlm in th~s? 
The d~fference  between  him  and the K~ng  nas, that the latter was 
inclined towards  the  Catholics, wh~le  he, llke Southampton, d~strusted 
their  loyalty  and  devot~on  to the  King  And besides,  they did  not 
wish  to make such large concessions to the arb~trariness  wh~ch  began 
to find a home  at court  Clarendon  compared  the Indulgence to the 
ship money,  he d~d  not deny the r~ght,  but he thought that the King 
had better not exercise ~t,  else it m~ght  eas~ly  come  to  pass that some 
apostate  or  other  would  be  elected  b~shop  or archbishop,  and  the 
Estabhshment be throun Into perplexity 
One sees that Charles I1 went still fu~ther  In the path of  h~s 
REMARKS  ON  THE LATER BOOKS  2 5 
father and father, who  regarded  th~s  d~spensing  power as an Inherent 
preiogative of the Crown  We have here a rare Instance of  a leading 
m~n~ster,  In  a quest~on  respect~ng  the pr~v~leges  of  the Crown, coming 
forward to oppose then recognition, because he feared them abuse ,- 
the Lord Chancellor was  here  In alllance w~th  the Episcopate, x%hich, 
as we  knov, gradually took up a posltlon  entlrely d~ffe~ent  from  that 
which  ~t ma~ntained  under  James  I  dnd  Charles  I  Before  it  was 
allled w~th  the Cronn, now ~t set itself agalnst ~t 
But for all that, the Lord Chancellor d~d  not  remaln  entirely on the 
s~de  of the Parliament 
He had  resolved  to do away with all the  encroachments upon the 
royal  prerogative vh~eh  had  been  made  dur~ng  the  last  Parliament. 
Thus he praises  the new  parhamentary convention  for  havlng given 
back  to  the  Klng  the  right  of  the  mll~t~a,  for  hav~ng  restoied  the 
b~shops  to  Palllament,  for  hav~ng  repealed  the  Bill  about  tr~enn~al 
Parhaments, which  contemplated the poss~bil~ty  of  a meet~ng  of  Par- 
l~ament  aithout  ~ts  being  summoned by the  K~ng In the  course of 
time, however, it too seemed once more to ha1 e overstepped ~ts  hmits 
In the war nhich England had at that t~me  undertaken  agalnst  the 
Repubhc of Holland, non at the  he~ght  of ~ts  poner, enormous  sums 
had been spent  The great fire wlth whlch London  had been vis~ted, 
the  long p~evalence  of  the plague, and the war Itself had diied up the 
usual  sources of wealth  But  bes~des  th~s  it  was  the  custom  of  the 
Treasury to spend the  money voted by Parliament for presslng needs 
w~thout  always  considering  the  objects wh~ch  Parhament  prescr~bed 
Lord  Clarendon  considered  this freedom  as absolutely  necessary  for 
carrying on the government  Parl~ainent  vas of the opposite opinlon, 
before it voted new supphes, ~t demanded an account of the expend~ture 
of the old  By a rather cons~derable  major~ty  ~t decreed that a  com- 
mittee must aud~t  the accounts of monies al~eady  voted  ~t  was to have 
the power of  calling  to a~count  all  those who were  suspected  of  d~s- 
honesty  Thls was  an innovation  of  enormous  Importance,  for the 
higher  officials  In  the  Treasu~y  were  constitutionally  responsible  to 
none but the K~ng The regulation may have been  suggested bj the 
example of France, for there also an almost absolute adm~n~stratlon  of 
fillance had just  been 0lerthro-n  Only In bngland it was the I'arlia- 
merit that d~d  what  in France was  accompl~shed  by the Klng h~mself 
It 1s  the beginnmg of that '  approprlat~on  of the supplies,  wh~ch  forms 
one  of  the  chef bases  of  the  parllamentary  sjstem  But  the  Lord 
Chancellor was  not  vrill~ng  to  extend the privileges of  the Palllament 
fll  Although he  had  hitherto adkised the Klng  not  to  encroach 
the  rights of  Parliament, he no\\  called upon  h~m  to stand film 
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tlons ahlch had  malnly contr~buted  to brlng about the late calam~tles 
In some other part~culars  also he set h~mself  In  opposltlon to  the In- 
tent~ons  of the Parllament. 
There was something grand  In  h~s  poslt~on,  uhlle he endeavoured 
to define and  hold fast the  l~m~ts  between monarchy and Parl~ament, 
opposlng  now  one  now  the  other  And  perhaps  he  m~ght  have 
succeeded  In  thls, had he been  successful  In other matters.  13ut  the 
war w~th  Holland  went  as badly as possible,  the  11ttle republ~c  was 
vlctor~ous  over the mlghty k~ngdom. 
Lord Clarendon  had  opposed  the Kmg In h~s  pet scheme, he had 
Incurred the hatred  of  the  Parllament  also, especially by adv~ang  ~ts 
dlssolut~on  , when,  therefore,  hls  European  pollcy  ~ent  altogether 
wrong, he could no longer malntaln h~mself 
The K~ng  dlsmlssed  hlm, as he sad  to h~m,  In order to paclfy the 
Parllament  Lord Clarendon repl~ed,  that  the  Kmg was  still  lord  of 
the  Parhament,  ~f Parllament  was  convinced  that  ~t aas lord over 
hlm,  no one could  say ~hlther  that would  lead  Urlthout thought of 
the poss~ble  consequences, the Klng sent to h~m  for the Great Seal on 
the 31st of August, 1667 
Lord Clarendon was father-~n  law of  the Duke of York, a  relat~on- 
shlp whlch made hls poslt~on  sill1 more untenable  The Klng  always 
sad, that  h~s  presumption  made  h~m  ~ntolerable  , h~s  const~tut~onal 
bear~ng  made  hlm vexatious to both  the  partles, whose  teacher  to a 
certain extent he asp~red  to be 
We notlced  above how, when  In  danger of  belng  prosecuted w~th 
h~s  enemles as hls judges, he fled to France  That he found a recep- 
tlon  there was  solely due to the  alllance, whlch  Charles I1 forthw~th 
concluded ~~th  Spain In opposition to France 
Thus ~t was,  that  for  a  second  tlme  he  emplo~ed  hls  enforced 
le~sure  In hlstorlcal descr~pt~ons,  and at last composed1 also thls report 
of hls admlnlstrat~on,  of ah~ch  he expressly says  that ~t must be kept 
secret, belng destlned for  hls  chlldren  only, who would  learn  from ~t 
the true cause of thelr father's  calam~ty,  and would  dlscocer  that  they 
had no need to blush for h~s  conduct 
The object  IS  avowedly  self-just~ficatlon.  The author  endeavours 
malnly to show that he  1s  not gu~lty  of ahat 1s  1a1d to h~s  charge, but 
that  the  accusat~on  h~ts  other  people  An  actual  h~story of  the 
Restorat~on  was not to be expected as the result 
Of  the share of  the  author In  the fate  of  the  reg~cldes  one learns 
almost nothlng , Vane  and Lambert are not ment~oned  , Clarendon S 
share In the conference between  the  Lords and the Comlnolls on thls 
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The  arrangement  IS  loose  enough,  the  affairs  In  Ireland  belng 
in a very unsultzble plsce 
The  confus~on  In  the  chronology IS  most  tllesome,  e g  the  d~s- 
missal  of Nlcholas  and  succession  of  Bennet,  whlch  was  of  gredt 
Influence, IS not ment~oned  untll afte~  the sesslon of  1663, whereas the 
correspondence  shows that ~t preceded the sesslon 
At tlmes the narratlve manifestly contrad~cts  the  journals of  Parha- 
ment, as when  Clarendon represents the  Conform~ty  Act as first la~d 
before the Upper House and  then  brought  Into  the  Lowel-&\\hen 
the bill had passed  the  Lord's House, ~t was sent for cons~derat~on  to 
the  Commons'-whereas  the journals  show that the bill  first  passed 
the House of Commons w~th  great rap~d~ty  l, then came to the U~pel 
House, where  ~t was  amended,  but  these  amendments were  rejected 
bv  the Commons In  a conference of  the two I-Iouses , whereup011 the 
Lords acqu~esced 
Here, however, as elsewhere, Clarendon Interweaves remarks, whlch, 
In splte of the m~stakes,  are of great mlue and could not be spared 
HIS  treatment of the negotlatlons w~th  France In  the  year  1661  1s 
characterlstlc ,  hls son Cornbury wrote a  notlce of  them  at  the  tlme 
In  the  son's  descrlpt~on  all  appears  more  slmple,  more  free,  more 
natural than ~t  presented  itself to (he memory of hls father afterwards 
In these  years  in  particular the father has no trustworthy recollect~o~l 
of  detalls, onlv the man polnt  1s  correct,  moreover  a  spec~al  object 
pervades  the  composltlon  Clarendon  makes  ~t  as  prom~nent  as 
poss~ble  that  he  rejected  the  support whlch was  offered  hlm  agalnst 
hls enemles  He IS  spec~ally  concerned  to  represent  h~mself  as the 
instrument of h~s  Klng 
On  the  other  hand  he  endeavours to show that  Brlstol S  conduct 
was  based  upon  111  will  agalnst  the  Klng,  and was  the  result  of 
an  unsat~sfied  needmess,  for  that  he  was  avarlclous  and  could  not 
endure  want  of  money.  Yet  ~t IS  unden~able  that  the  host111t~  of 
Bristol  was  malnly  d~rected  agalnst  the  Chancellor  h~mself  But  of 
tbs, and  of  hls  heading  a  strong opposltlon which  had  grown  up 
against  the Chancellor, the latter glves not a hlnt 
Did  ~t  occur to Clarendon  that  bls  narratlve  mlght  poss~bly  come 
under  the  Klng's  eyes?  Th~s  would  also  expla~n  why  he  does  not 
mention the secret compact w~th  Erance, of whlch he was undoubtedly 
aware -'  dum splro spero ' 
We have endeavoured to learn the pollt~cal  Ideas of the author from 
descr~~t~on,  and to appreciate accordingly hls general standpoint at  - 
[The  Act ' suppressing  the  meetmgs  of  Sectar~es,  Nonconformlsts, and Dls- 
from the Cholch ' was ~ntroduccd  Into the fIouse of Commons on Aplll  19, 
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the  t~me  , but a genulne  pleasure In the book Itself  one cannot have 
W~thin  the  c~rcle  of  adm~nistrat~ve  affa~rs  which  ~t emb~aces,  one 
stumbles on admllable and instruct~le  remarks  But one seldom feels 
oneself ~alsed  to the he~ghts,  \\here the real course of  events IS  deter- 
mmed  All  IS pervaded by  the Idea of English  loy~lty,  wlth a strong 
tendency to  uphold  the  royal  prerogative  One perceives  personal 
alms and omissions 
It has often been  sa~d  that Wh~telocke's  Memorials are more  trust- 
worthy than Cla~endon's  H~story,  and  thls  IS  true  beyond  a  doubt 
But  neither  are the  Memo~ials  or~g~nal  ,  In  many  places  they  offer 
mere extracts from Rushwolth or from Saunderson  The value of the 
work l~es  In the citations from the resolutions  passed in Parhament (it 
IS an lndlspensable supplement to the journals, espec~ally  where Rush- 
worth falls), and in  the  personal recollections Inserted  The spec~al 
report of b  hltelocke's embassy to Sweden IS adm~rable  , it IS an honest 
representat~on  of all circumstances and persons  Were the Memorials 
llhe  that  they would  deserve  the  highest  pralse,  but  they  are a  col- 
lect~on  of all sorts of material5 rather  than  a  hlstorlcal ~ork  Whlte 
locke's  centre-polnt  1s  London agalnst the  Klng , Clarendon's  is the 
Court  aga~nst  the  Commonwealth  and  the  Parliament.  They  are 
naturally opposed, but serve to correct and complete one another 
In crlticlslng Cla~endon  s Works, one must  always  remember that 
the d~fferent  parts bedr a d~fferent  character  Only the first nme books 
of  the H~story  are historical  and Intended  as a  representat~on  of  the 
events  the follo~lng  books are b~ograph~cal,  devoted to the pollcy of 
Chailes I1 down to the  Restolat~on,  In  them  the  horizon  is already 
contracted, in the last section this IS specially  so, ~t is only ~ntended 
to afford materlal for hlstory  Pet, In spite of thls d~fference,  the three 
parts agaln form a whole, embrac~ng  the ent~re  great period, and he'd 
together  by the  authors unlty  of  vlew  It breathes  the  same spirlt 
whlch  insp~red  his  admmistrat~on,  and won  for  ~t a  continuous  In 
fluence on Lngl~sh  hlstory  For the understanding of the latter, these 
works, in spite of  the~r  defects, are  ~nvaluable  They are the  lmme 
dlate  product  of  the  hfe of  a  great  statesman, and everynhere  bear 
tlaces of what he did or refralned from doing  It IS  perfectly true,  as 
has been  sad, that  ~t is  d~fficult  to tear  oneself  away from  the book, 
when once one IS deep In  ~t,  especially the earller  sectlons ,  one c011 
Terses with a livlng, intelhgent, and powerful  spirlt  His  sketches of 
character  are unequalled  in  the  Engl~sh  language  they  are  by  no 
means free from  pol~tlcal  colouring and party has, but they ale based 
upon  a  large view of  human  affairs, comb~ne  praise  and blame \cry 
hap~xly,  and  betoken  a  keen  appreciation  of  the  shades of  qual~t~es 
which appear  in  l~fe The narrative IS pervaded by a tone  of  honest 
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conv~ctlon,  shlch communicates  itself  to  the  reader  It IS as ~f  one 
%ere  llsten~ng  to  a venerable  gentleman  narrating  the  events  of hi9 
life In  a clrcle of friends  Clarendon's  language is at once intelligible 
and forclble  In it  one recognlscs a nnn uho was at home mlth the 
clas~~cs,  and who found food for h~s  soul in the Book of books 
The effect which  an  h~storical  work  can  hale  is  pe~haps  nowhere 
seen  more strongly than  in  the  Hlstory of  the  Rebell~on  The view 
of  the  event  in  England  ~tself  and In  the  educated wo~ld  generally 
has  been,  as  noticed  above, determ~ned bj  the  book  The  best 
have  repeated ~t,  and even those who  combat it do not  get 
beyond the point of new glven by h~m,  they refute hlm In deta~ls,  but 
leave  h~s  view  in the  main unshaken  Clarendon  belongs  to  those 
who have essentially fixed the clrcle of ~deas  for the Engl~sh  nation. 
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OF ENGLAND. 
In the whole  range of  modern  h~story  there is no event whlch has 
attracted  more  attention,  or has been  more  studied  and  descr~bed 
than  the  Revolution  of  1688  For from  it  IS  der~ved  the  present 
cond~tion  of England, and the opposition between  two great  partles, 
whlch  sprang  up  at  that  time,  and  have  since  then  held  power 
alternately  the11  controversy keeps ahve  the memory of these events 
Moreover, the great contest of un~versal  h~story-between  a monarchy 
acting  In  full autonomy and  a  parl~amentary  constitution  l~mit~ng  ~ts 
act~on-was  In  thls  case likewise  brought  to  a  dec~s~on,  wh~ch  has 
influenced subsequent events  even on the  continent  After  absolute 
power and  ~epubllcan~sm,  agreelng peihaps In  substance, but in  form 
totally opposed,  have  struggled  fiercely wlth  one another,  the  world 
has in  general come hack to a  mixed constitution, of  whlch  Fngland 
gabe  the  first  example  The form  of  government wh~ch  there was 
the result of a thousand contests appears to be  well n~gh  a pattern  for 
all natlons 
This general tendency is one  cause of  the  Immense suwess whlch 
h~lcaulay's  H~story,  appelring  just  at  the  right  moment,  had  In 
Europe  Up to that  tlme  the  Tory vlew, as represented  by  Hume, 
had  not  yet  been  dr~ven  from  the  field  Macaulay  dec~ded  the 
vlrtory  of the  Wh~g  vlew 
One mlght  conceive the Idea of  undertak~ng  a history of  the vlews 
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attempted:  but  it  is more  to our  purpose to study and  criticise  the 
authentic docuine~its,  which are extant from the period  itself. 
One of the first which  presents  itself  is  a memoir  ascribed  to  the 
deposed  King,  James  11.  The tradition  is  that  this  Prince,  like 
TAouis XIV,  occupied  himself  much  with  writing  accounts  of  the 
remarkable events  of his  life;  and  that at the critical  moment, when 
he determined to leave London, he found means of saving his papers. 
He flung them, it is said, into a box, which he entrusted to the Tuscan 
ambassador;  the  latter  sent  them  first  to  Leghorn,  but  after  the 
expelled King had taken up his abode at St. Germain, they were sent 
back to him at that place.  Here he  added some further notes upon 
later events, and then deposited them in the  Scottish College at Paris, 
an institution  founded  in another  age by Cardinal Beatoun  for  the 
education of Scottish missionary students, but which did not become of 
real use until 167 2 under Robert Barclay.  The  existence of these papers 
was  known, and  I  shall presently show that  they have  by no  means 
remained undisturbed or unused.  But so far as one knows, they were 
destroyed in the storms of the French Revolution.  They were brought 
to St. Omer  that  they  might  be  rescued  by  being  carried  over  to 
England;  but  before  that  could  be  done  they  are  said  to  have 
been  concealed, buried, and finally burnt,  out of fear  of  the  revolu- 
tionary  government;  for  the  cover bore  the  arms of  England,  and 
France  was  then at war  with  England.  I repeat  this, as it  is told 
and still believed, without wishing exactly to confirm it. 
But  if  the  autograph  notes  of  James I1 were  lost,  all  the  greater 
attention was excited when it was understood that a detailed biography 
compiled  from  them  was  in  existence.  The  first  Pretender  had 
caused it to be written soon after  the  death of  his father.  The order 
is in existence, in which  he commands  a  partial transmission  to St. 
Germains of the original papers, probably for this purpose.  But there 
exists  no evidence for  the supposition that Innes, the principal of  the 
Scotch  College at the time, had  the largest share in the composition : 
various names have  been mentioned.  Enough, that a detailed work 
in four volumes was compiled on the  life of  James  I1 ;  the Chevalier 
de St. George read it, underlined  several passages, and bequeathed it 
to his family.  After the  death of the wife  of  the  last  Pretender, the 
Duchess of Albany, it came into the hands of the English Benedictines 
in  Rome, and was  then purchased  by the English government.  For 
some time past, in fact, chiefly in consequence of a statement of Lord 
Hardwicke's, attention had been directed  to this monument of  Stuart 
times.  The war  then raging put many difticulties  in the way  of  the 
transport of the manuscript.  It  was  brought first to Leghorn, then to 
Tunis, then  to Malta, and  at last  in  1810 to England.  The Prince 
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Regent, who  had  a  certain  affection  for the  Stuarts, caused it to be 
edited by his chaplain and librarian, Stanier Clarke.  In the year 18  I 6 
it appeared in two handsome volumes. 
Since then much  use has been made of these volumes, for the most 
part  under  the  supposition  that  in  them  James  11's  account of  the 
events of his  own life  is  preserved;  Guizot has included  them  in  his 
collection as mkmoirs of James IT. 
The work is in four parts.  The first goes down to the Restoration 
1660,  the  second  to  the  accession  of  James  11,  the  third  to  his 
flight  from  England  at the  end  of  1688, the  fourth  embraces  the 
rest of his life. 
The first is  not  of  great  importance, inasmuch  as the  main  con- 
tents  were  known  long  before.  It includes  the  part  taken  by  the 
Duke  in  the  Spanish-French war between  1650 and  1660, in which 
he  fought partly  under  Turenne,  partly  against  him.  In order  to 
honour  this  friend  of  his,  and  at  the  pressing  wish  of  Cardinal 
Bouillon, James  had  his  account of this translated from  the  English 
original  and  gave  it  to  him,  only  on the  condition  that  it  .should 
not  be printed  in  his  (the  King's)  lifetime.  The  translation  was 
printed  later  in  Ramsey's  Life of  Turenne,  with  a  certificate  from 
the  Scottish  College,  that  its  contents  were  similar  to  the  original. 
It is  composed from the  original notes, revised  and  improved by  the 
King, and reads like an original work. 
If  I  might  venture  to  make  a  remark  on  the  mutual  relation 
of  the  two  texts,  I  should  say,  that  the  French  may  sometimes 
be of service in correcting the English as now extant. 
It is  stated  in  the  French  text,  that  the  Duke  wished  to  learn 
the  art  of  war  as  a  volunteer  in  the  French  army, in  order  to be 
able  one  day  to  serve  his  brother,  the  King  of  England;  'ayant 
une  extreme  passion  de se rendre  capable, de servir  un jour  le  roi 
son  frkre.'  In the  English  manuscript,  used  in  printing,  the  cor- 
responding  words  had  slipped  out.  The  editor  remarks  the  gap 
and thinks he can fill it up with the words, he determined 'to serve for 
that  he  might  be  fit  one  day  to  command;'  and  this  mode  of 
supplying  the deficiency has  thence  passed  into Guizot's  translation. 
But  this  confusion  introduces  an  incorrect  element  into  the  idea: 
it  is  not  that the  Duke thought  of  being  in  command himself,  but 
of  being  in  his  brother's  service,  to  which  he  wished  one  day to 
devote himself, and which  was  in  fact  his  object, when these reports 
Were  written;  for according to  the  title-page of  the  first  book  they 
were  wrltten  long  before  the  King  ascended  the  throne.  Here, 
however, another  remark  may be  made.  In both  texts  the granting 
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favour whlch it found with the Chevalie~  Barclal  But from Clarendon's 
State-papers ~t appears that  it was maturely cons~dered  In the councll 
of  the  ex~led  Klng and was  granted  at  the  proposal  of  Clarendon 
himself 
In the  Enghsh orlglnal  thls  IS  preceded  by  another story, which 
does  not  agree  w~th  Clarendon S  report  The Duke  relates  that 
his  umon  w~th  the  young  Duchess  of  Longuev~lle,  whlch  was  on 
the  tapls,  was  rejected  by  the  French  court  Clarendon  mentions 
the  affalr  In  hls  History  according  to  him  ~t was  rejected  by 
Charles  11,  and  that  because  the  French  court  was  intending,  in 
connexlon with  thls  union,  to  brlng  about a  marriage  between  the 
K~ng  and  the  daughter  of  the  Duke  of  Orleans  At  the  court 
of  the exlled Klng so close an alllance was not thought advisable 
These  are  tr~fling  d~screpanc~es,  but  they  mvolve  part~culars of 
some Importance  I will mention yet another 
We know  that  Klng Charles  11,  ~mmedlately  before  the  Restora- 
t~on,  was  hard  pressed  by  the  Span~ards,  mho  wished  to  drlve  him 
into  conclud~ng  a  disadvantageous  treaty,  only  by  a  kind  of  fllght 
d~d  he  w~thdraw  hlmself  from  them  In  the  Life  of  James  I1 ~t 
is  sald  on the other  hand, that  the  Span~ards  were  of  oplnlon, that 
Charles I1  was  still  far  from  h~s  restoration,  and that  only  for  thls 
reason  had  they  allowed  hlm  to  go  to  Holland  There  can  be 
no doubt whlch of these two accounts deserves the most credlt 
It IS clear  that  the  Duke of  York was  only  imperfectly  informed 
as to what  went  on m  his  brother's  cablnet  Or is the  defect  to 
be ascribed to the secretary? 
But  I  will  not  llnger  over  th~s  portlon  of  the  work  Its value 
hes  in  the  detailed  narratlve  of the  events  of  the  war,  a  narratlve 
whlch  must  be  based upon  a  journal  kept  durlng  the  campaign, so 
mlnute IS  ~t  ,-but  for the hlstory of  England ~t has no spec~al  value 
The second and th~rd  parts, on the other hand, deal almost exclusively 
qlth that  history  It  IS  of  great  Interest to notlce, how  the  Duke, 
who  played  a  great part  in the  events  of  the  time,  expressed  him- 
self  respecting  them  One may here look for Important and declslve 
explanat~ons 
The second part  had  a  speclal title on the cover, '  Life  of  H R H 
the Duke of  York  from  the  Restoration of  Charles I1  to hls  death' 
The inner title does not state  that  the prlvate secretary of  HIS Royal 
Highness  had  put  the  materials  together,  and  there  are  several 
other  ~ndlcatlons,  that we have here another author before us 
Flrst of all, the cltat~ons  from the orlglnal memolrs are omltted, and 
these  before  filled  the  margln  w~th  very  exact  references  to  the 
passage as well as to the  pages  In the  section  between  1660 and 
r678  there  are  none  at  all,  not  untll  after  that  do  they  begin 
agarn.  A neu form of cltatlon  IS  '  Letters,'  and these are numbered 
separately,  and d~d  not  occur  in  the  earher portlon  While  in the 
first  part  the  Duke  was  Introduced  for  the  most  part  as  speaking 
in  the  first  person  (the  compller  interposing only  wlth  explanatory 
here  he  IS  mentioned  in  the  th~rd  person,  the  narrator 
speaks in hls own name 
If  we  turn  from  the  author  to  the  contents, we  are  astonished 
at  the  hostlhty  this  account  d~splays  towards  the  administration  of 
Lord Clarendon, and at ~ts  d~vergence  from the section In Clarendon's 
History,  in  uhlch  this  toplc  IS  handled  The Lord  Chancellor, 
although  not  w~thout  some  personal  regret, IS  yet  censured In  very 
express terms 
In part~cular  ~t  IS  charged  agalnst  hlm  and  Southampton,  that 
they  opposed  the  Klng's  intent~on  of  grantlng  the  D~ssenters  a 
modlfied  toleration,  whereby  the  Klng's  word  aas broken  They 
exc~ted  people  against  the  Klng  without  arming  hlm,  they  even 
neglected  to  make  his  person  secure by  means  of  guards  The 
Chancellor  could  easily,  if  he  had  hked,  have  caused  the  repeal 
of  all  the  laws  passed  by  the  Long Parl~ament  to the  detr~ment  of 
the  crown,  but  above  all,  he  could  and  ought  to have  procured 
for  the  King  a  better revenue, and thus have made  hlrn Independent 
of the  Parliament  His reason  probably was-and  ~t IS  a  very  just 
one-a  fear of the Klng S secret predilection for Cathohc~sm 
How  bitterly,  hornever,  dld  the  wise  man  deceive  himself,  if  he 
thought that by the  instltutron of a  monarchy dependent  on himself, 
and  by  the  marrlage  of  h~s  daughter  wlth  the  her presumptive, 
he  would  estabhsh hls  power  for  ever,  ~t was  precisely this, whlch 
contributed most of all to overthrow it 
Stlange  ~t IS  that in an account, based  on the  notes  of  the  Duke 
himself,  his  famlly  connexlon  with  the  Chancellor  is  regarded  as 
the orlgin of  h~s  misfortune  Moreover, thls IS specially noted as the 
cause  of  the  oppos~tlon  to  the  Duke  hlmself  The adversaries  of 
the  Chancellor,  who  bxought  about  hls  overthrow,  feared  that  the 
Duke would  take vengeance  on them  for  this,  and  therefore  sought 
to free themselves from him 
The m~msters  following, Buckmgham and Arhngton, Shaftesbury as 
well  as Osborne are  all  hls  enemies,  they  fill  the  government  with 
his adversaries,  and  seek  to exclude  hlm from the succession,  having 
that he had become a Cathohc 
The proceedlngs of  the Duke  in the two Dutch wars are described 
with considerable  minuteness, for  above  all  things  ~t is  to be  made 
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patent, that  he  devoted  hlmself w~th  the  greatest  zeal  to  the  servlce 
bf h~s  country 
The  author  then  relates  the  Duke's  secession  to  the  Cathol~c 
Church, wh~ch  la  narrated wlth  more  exactness  and  detall  than had 
been  done before  Thls  step  of  the  Duke S  IS  brought  Into  con- 
nexlon  w~th  the  project  of  lntroduclng  Cathollclsm  Into  England 
generally, a connexlon mhlch has found admlss~on  Into recent accounts 
of  these  events.  Hence  proceeded  the  dec~s~ons  of  Parhament, 
the  Test Act  of  1673, even  the  attempt of  the  Lords  In  1677 to 
d~ssolve  the  Parliament, the  plan  for  dlssolv~ng  the  Klng's marriage, 
but  above  all  the  puttlng  forward  of  Rlonmouth,  a  natural  son of 
Charles 11, as a rlval to the  Duke ,-respecting h~m  we  find  a toler- 
ably thorough report  Lastly the marrlage also of the Prlnce of Olange 
1~1th  the Duke's daughter IS not~ced ~t IS stated that ~t Mas  proposed 
u~thout  ~IS  foreknowledge  and  sas agreed  to  by  h~m,  In  order  to 
show  that  he  had  no lntentlon  of  chang~ng  the  government  and 
~ellglon  of the country 
It IS patent, how very personal  thls vlew  IS  The nat~onal  rehglon 
and  constltut~on  and  even  the  important  conjunctures  111  the  great 
Commonwealth  of  Europe  ale  scarcely  mentloned  Klng  Charles 
h~mself  appears  as  weak  and  hesltatlng  among  the  statesmen 
Chffo~d  alone  finds  favour,  all the  rest  are  deplcted  as enemles and 
half traltors 
We  see  clearly,  that  we  have  here  no  hlstory  of  thls  perlod 
before us, but stlll a very lnterestlng and  ema ark able  contllbut~on  to ~t. 
The questlon  now  anses for  the  h~storlan,  how  far  he  can make 
use of  thls  lnformation  He will be  almost  scared  from  ~t,  when he 
notlces  that  there  IS  much  thereln,  wh~ch  1s  man~festly  false,  that 
everywhere a very Interested polnt of  vlew prevails, and  that prec~sely 
he~e  cltatlons from the orlglnal memolrs fall us 
We  have  here,  however,  an  dependent account,  whlch  IS  of 
Immense  impoltance  In  formlng  an est~mate  of  the work whlrh we 
are d~scusslng 
As already mentloned, long before  ~t appeared, the papers exlstlng 
In  Parls,  uhlch  slnce  then  (accordlng  to  report)  hale  been  lost, 
exc~ted  attent~on  One of  the  most  dlllgent compliers of  the earher 
Engllsh  h~story IS  Thomas  Carte,  a  zealous  Jacob~te,  who  was 
compelled  to  leave  England  In  the  relgn  of  George  I, later  on 
he  ~entured  to  return  HIS Llfe  of  the  Duke  of  Ormond,  whlch 
appeared  In  three fol~o  volumes  1735-37,  IS  of  ~mmense  Importance 
for  the  per~od  of  whlch  it  treats,  ~t  IS  composed  entlrely  from 
the  Duke S  or~glnal papers  Carte  descr~bes how  he  found  the 
most consldela~le  portlon of  them, and had them tahcn  as they uele 
three  carts  to Dublln,  for  In  K~lkenny  no  book-b111de1  was  to 
be  found, who  could  have  rendered  ass~stance  In  separating  and 
arranging  them  What one finds In  Leland  respecting thls  time  is 
comp~led  from Carte, and for the most part taken word for word from 
htm  Carte's  vlew  was  dlrected  towards  a  descnpt~on  of  the  tlme 
sUcceed~ng  the  Restorat~on,  and he endeavoured to procure authentic 
rnaterlal for it  The Fathers In  the Scott~sh  College d~d  not conceal 
the  papers  from  SO  declded  a  supporter  of  the  Stuarts,  Protestant 
he was  he  made extlacts  from  them  and  brought  them  to 
England  He d~ed  In  1756, before he had  made  use  of them,  but 
U 
they were not lost In  consequence  James  Pv'lacpherson (he to whom 
the  world  IS  indebted  for  Osslan)  bought  them  of  Carte's  wldow 
and  then  went  h~mself  to  Parls,  in  order  to  complete  them  He 
made  use  of  them  In  an hlstorlcal work;  but  th~s  tlme,  w~th  more 
prudence  than  In  the  publlcat~on  of  the  Gaehc  poems, he  had  h~s 
author~t~e~  prlnted  at  the  same  tlme  No  one  has  ever  doubted 
then authentlc~ty 
They stand now  at the  very beglnnlng  under  the  dec~dedly  exag- 
gerated  tltle  of  '  L~fe  of  James  I1  wrltten  by  h~mself'  The 
extracts  are  s~gned  wlth Carte's  name,  or  else, uhere add~t~ons  have 
been made to them, w~th  Macpherson S own 
Now  ~f one  further  enqmres  as  to  the  relat~on  In  uhlch  these 
stand  to  the  complete biography  ed~ted  by  Clarke,  one  arrives  at 
the  result,  that  they  agree in  the  order  of  the  narrative  and  the 
matter of the circumstances, urthout however belng ~dent~cal 
I wrll  quote a few  instances 
In the account of  the  conquest  of  New Amsterdam, whlch  hence- 
forward was called New York, all runs the same even down to certaln 
acc~dental  arrangements  of  words,  except  that  the  L~fe  says,  ~t 
surrendered  '  w~thout stnk~ng  a  stroke, '  in  the  extract '  w~thout 
belng  blockaded'  The latter  IS  the  more  correct  Then  the 
b~ography  goes  on '  whlch was  then  called  Ne\r  York,'   herea as  the 
extlacts  say  more  accurately,  referring  to  N~cholas, the  Enghsh 
commander 'and  called  ~t New York, ' so that the name IS evpressly 
att~~buted  to N~cholas 
The anlmoslty of the Engllsh nat~on  on account of the unsuccessful 
encroachments  of  the  Dutch  IS  descr~bed  In  the  extracts  w~th  the 
telling  words  'All  that  people's  heads,  hearts,  and  purses  turned 
that  way'  The  b~ographer says  more  qu~etly  'it  now  grew  the 
sense  of  that  whole  nat~on' He says,  that  In  Holland  ~t was  not 
thought  necessay  to glve  sat~sfactlon, under  the  notlon,  that  the 
English nat~on  would not plunge so deeply Into a naval war, especially 
as  ~t was  only a  short tlme slnce peace had  been restored  at home 
D 2 The extract  IS  here bejond  all  doubt more correct, the feellng was 
that  the  Enghsh  nat~on  would  not  mlx  Itself  up  111  the  quarrel of 
the traders  For ~t was  pr~marlly  a str~fe  between the two mercantile 
companies,  and  the  question  undoubtedly  was,  whether  the  natlon 
would then take part  I*  ~t 
D~vergences  of  th~s  klnd  are  to  be  found  on both  sides,  the 
extracts are not taken from the b~ography,  but the latter IS a work~ng 
up of the or~gmal  material wh~ch  is glren more faithfully In the extracts 
This IS undoubtedly the true state of the case  -notes  by James I1 
lay before the author of th~s  part  of  the biography, although he does 
not  clte  them, and these he worked  In  Carte and Macpherson had 
no knowledge of  the ex~stence  of  such a wolk  they made use of the 
autograph notes exlstlng In  the  Scott~sh  College,  thelr  extracts  are 
frequently abbrev~at~ons,  in most cases, houever, they are true coples 
of  the  text glven to them  That they are so, IS  proved  by thelr  not 
unfrequent  verbal  agreement  with  the  work  of  the  b~ographer,  who 
used  them  first,  and uho uas rather  disposed  to leaLe  out  than  to 
add  Where  however  he  ventures  to  do  the  latter,  he  at  once 
becomes untrustworthj 
One of  the  most  Important  crises  In  the  h~story  of  the  tlme  1s 
the  marrlage  of  the  Duke  The  b~ography  IS  here  much  more 
deta~led  than  the  extracts, whlch  conta~n  only a few not~ces  I can- 
not,  however,  bellebe,  that  more  ex~sted  In  the  authent~c  papers 
We possess an authent~c  report on the subject by Lord Peterborough, 
who concluded  the  betrothal  at Modena  In the very rare work  by 
Halstead-Succlnct  Genealog~es  1685, of  which  only  a  few  coples 
are  In  existence  (one, however, In  the  Bnt~sh  Museum), we  read  In 
detail, how many other Prmcesses were considered, whom Lord Peter 
borough  was  commiss~oned  to vls~t,  In  order  to  glve  a  facourable 
or unfavourable  report  respect~ng  them  The Pr~ncess  of  Modena 
pleased  h~m  more  than  any  One  sees  fu~ther,  that  the  betrothal 
of  the  he~r  presumptne  to the  throne  of  England  to a  Prlncess of 
the house  of  Este was very unwelcome to the  Roman court, because 
~t gave  that house  a support, which was  not  looked upon with  satls 
faction at Rome  Lord  Peterborough  concluded  the  engagement  on 
h~s  own  authority  beforehand,  and  the  Pope merely  gave  an after- 
approval  All  th~s  IS  undoubted  The biographer  IS  not  only  not 
aware of  ~t,  hut  he  even  ascr~bes  the  consent  of  the  joung Pr~ncess 
to  the  exhortat~ons  of  the  Pope  These,  he  says,  wele  conveyed 
to her  by her mother,  'w~th  much  d~fficulty  HIS Hohness and  Her 
H~ghness  prevailed  upon  the  prmcess'  Later  on  people  might 
regard  the result  of  the  affa~r  In  th~s  l~ght,  In  real~ty  the  facts were 
not such, the extracts also conta~n  nothlng of the kmd 
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Of  st~ll  greater  ~mpoitance  IS  the  quest~on,  whether  the  account, 
the  blographer glves  of the  ongm of  the  Cathol~c  project  In 
the  year  1669 and 1670, agrees w~th  the  extracts, and can In general 
be accepted 
The ch~ef  fact  is  a  conversat~on,  wh~ch  took  place  between  the 
Duke  and  the  Jesu~t  Eather  Joseph  Symond  (S~mons) In  the 
beglnnlng  of  1669  This  IS  all  perfectly  r~ght The or~gmal  nar- 
ratlve  IS  extant,  the  blographer  has  merely  employed  the  th~rd 
person  instead  of  the  first  Here,  however,  a  correct~on  suggests 
Itself  The  b~ographer  beg~ns  by sajlng, that  the  Duke  had  been 
long  of  opinlon,  that  the  Church  of  England  was  the  true 
Church,  which  IS  sense only  In  so far  as ~t mlght  Imply hls  after- 
wards acknowledging  that  such  an oplnion was wrong  Hence one 
would necessar~ly  expect a refutat~on  of such a bellef, but of th~s  there 
1s  no trace  On the  contrary the  Duke says  m  the  or~glnal,  that he 
has  long  been  of  oplnlon  that  the  Roman Church  IS  the  true  one 
'Having  long  had  In  my  thought  that  the  Church  of  Rome was 
the  only  true  one,'  whereupon  he  proceeds  at  once  to  declare 
that  he  w~shes  to  become  a  Catholrc  and to  be reconciled  to the 
Church  Father  Symond  tells  hlm,  that  in  that  case  he  must 
separate  from  the  Protestant  Chu~ch,  for  not  even  the  Pope could 
glve h~m  leave to be externally a Protestant and ~nternally  a Cathol~c. 
Th~s  is the thought which determlnes  the whole bearmg of  James , 
for several )ears  he  stlll did  not  become a Cathol~c  In a report  of 
the AbbC Falcon~er~  In  the year 1674 ~t  IS sa~d,  that from the behav~our 
of the Prince people had seen, that he must have become a Cathol~c, 
he had enqu~red,  when this took place, and had learned, that the change 
took place in the year 1672, before the Duke took command af the fleet. 
Of  th~s  neither the  L~fe  nor the extracts hare any distmct notice  It 
was  accomplished  probably by a chapla~n  of  the Queen-mother  At 
any rate one of  these  told  the  AbbC  Falcon~eri  so, and  he  then  re- 
peated  the statement  In  his  report  to A  Altler~  In  Rome  I found 
the letter some time ago m the Altier~  Palace 
Let us now return to the year  1669 
The b~ographer  says, that the  Duke thereupon  spoke to the Kmg, 
and  the  latter  also  declared  that  he  had  determ~ned  to become  a 
Catholic,  a  formal  dellberation  was  held  on  Jan  25th,  the  Con- 
vers~on  of  S  Paul, as to the best means of restormg Cathohc~sm,  the 
King  then  expressed  h~mself dec~slvely,  and ~t was  determ~ned  to 
apply  to France,  the  French  ambassador  Colbert  Cro~ssy  was  first 
taken Into the secret, and then Lord Arundel n  as sent to F~ance. 
If thls had been the case, Cro~ssy,  all of whose reports I have seen, 
would have  sa~d  someth~ng  about ~t  But  on the  contrary  Colbert 38  ON  TNE AUTOBIOGRAPHY  OF ]AMES  11. 
Croissy was purposely kept in the dark about  these plans, which were 
not  made  known  to  him  until  three  months  later,  and then  by 
Louis XIV ; for Charles I1 was still against it. 
The matter  is  mentioned  in  the  extracts,  but  in  a  milder,  less 
decided  way;  according  to  this  the  Duke  in  1668,  on  resuming 
friendly relations with the  King after  some  estrangement, turned  the 
conversation  on  religion,  and  the  King replied,  that  he  wished  for 
nothlng  more  than 'to be reconciled'  to the  Church.  Probably this 
was what induced the Duke to cause a  Jesuit priest to be called.  On 
his  declaration  it  a.as  decided, that  a  complete break  with  the Pro- 
testant Church was necessary, and accordingly the consultation  above- 
mentioned was held.  The extracts agree in placing it on the 25th of 
January,  the  day chosen  on  account  of  its  good  auspices  by  the 
spiritual advisers, with whom the  Duke had become acquainted during 
his wife's illness.  The object  was to  come to an understanding  re- 
specting  the  means  of  introducing  Catholicism  into  the  kingdom; 
the  King  spoke  for  it  with  enthusiasm,  for  he had  always  had  an 
inclination  that  way;  and  it  was  decided  that  France  should  be 
consulted respecting the preliminary steps. 
It will of  course be ascribed  merely to the  zeal of  the  biographer, 
that  he  makes  Charles I1 with  tears  in  his  eyes  declare  himself  a 
Catholic.  He makes  him  say, they  must  behave  as becomes  good 
Catholics. 
But  it had not  yet  come to  that; far  from  it.  The secession  of 
the  King  never  followed, at least  not  before  the  moment  of  death; 
and that  of  the  Duke not  until  several years  later  than  the time in 
question.  There was  no mention  of  a  bonL  fide secession, merely 
of  a  tendency  that  way,  which  in  the  case  of  the  King takes  the 
form of fitful paroxysms of devotion and penitence. 
The result of  the  small consultation on Jan. 25 was  by  no means 
a  resolution  to  break  with  Protestantism, but  only  to  make  such 
preparations by means  of  an alliance with  France, on which  Charles 
11  fell  back  in  any  case,  as  to  render  the  thing  possible  in  the 
future. 
After  all that we  have  remarked  no  one could  suppose, that  the 
biography  can  possibly  be  the  work  of  James  11.  It is  not  how- 
ever  wholly  untrue  to  say  that  to  a  certain  extent  it  originates 
from  him.  It is based on autobiographical  notes  and other authen- 
tic  material.  This  fact  having  been  placed  beyond  a  doubt  by 
Carte's  and  hIacpherson's  extracts, we  are able  by the  same  means 
to test  the work  of  the  biographer.  Where  he  proceeds  alone,  he 
deserves  no  consideration;  one  must  everywhere  refer  to  the  ex- 
tracts.  These, however, acquire all the greater value.  If  the common 
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story  is  true,  and  the  originals  have  really  perished,  then  Carte's 
and  Macpherson's  extracts  are  all  that  remalns  of  James 11's  own 
at any rate they are so for us. 
They  are  not  at  all  systematically  arranged;  only  here  and 
there  does  one  see  in  Carte's  extracts  an  approach  to  a  journal. 
For  the  most  part  they  are  memoranda  casually  put  on  to  paper, 
iust  as  they  came,  or  were  introduced  in  conversation.  One 
on  repetitions  and  corrections.  Macpherson's  supple- 
mentary  extracts  are  on the  whole  very  sparse  in  this  period,  and, 
where  they do appear, approximate  to the  b~ography  ;  still there are 
many  facts,  which  are  introduced  into  the  biography,  but  are  not 
found  in  it.  I  shall  not  attempt  to  decide  whether  they  are  the 
result of a compilation, or belong to the original notes. 
On the whole the extracts also have been made by no means so care- 
fully, and are by  no means so trustworthy as one could have wished. 
Let  us  now  cast  a  look  upon  the  portions  of  the  work  which 
follow. 
From  a passage  in  the  second volume, where  the  hkeness  of  the 
Pretender  (' His  present  Majesty ')  to  the  Klng, his father, and the 
Queen,  his  mother, is  quoted as proof  of  his legitimacy, it has been 
argued,  that  the  whole  biographical  work  was  not  composed  until 
perhaps  the  first  decad  of  the  18th century.  That cannot be  true 
of  the  section  thus far  considered,  which  has  no  citations ; in the 
title  page  James  I1 is  spoken  of  by  his  title  of  Duke.  From  the 
next  section,  however,  to  which  I  am  now  coming,  one  might 
easily  suppose  this.  James  111,  if  one  may  call  him  so,  asked 
the  Scottish  College  for  his  father's  papers  from  the  year  1678, 
It  is  precisely  at  this  year  that  a  new  composition  begins,  dis- 
tinguished  by  its  form  from  the  rest,  in  that  abundant  cltations 
appear  once  more,  not  merely  from  the  memoirs,  but  also  from 
the  correspondence  between  Charles  I1 and  James  11;  from  the 
latter  many  passages  are  quoted  verbatim;  from  the  former  a 
number  of  narratives  have  been  taken.  In the  first  division, ac- 
cording  to  our  arrangement,  the  biographer  made  use  of  fully 
elaborated  memoirs;  in  the  second  he  made  use  of  memoranda, 
which  he  proceeded  to  put  into  shape himself;  while  in  the  third 
one sees a collector, who  has various  materials  in manuscript  before 
him,  and  even  quotes  from  what  is  in  print.  This  part  begins 
with  the  papist  conspiracy,  the  Titus-Oates-plot  of  1678.  The 
Point  of view taken  is,  that  the  denuntiations  at that  time  were  not 
merely nugatory and  fictitious, but  also were  in  fact directed  against 
the  Duke.  The  narrative  here  as  before  abstains  from  giving  a 
general  view;  it  confines  itself  to  an  exclusively personal  stand- 40  ON  THE AUTOBIOGRAPHY  OF JAfVES  11. 
point;  enmity  to  the  Duke  determines  the  measure  of  the  pro- 
ceedings which are assigned to each individual. 
The materials  denoted  by  references  and  marks  of  quotation  at 
the  side  form  a  very  considerable  portion  of  this  section.  The 
inserted  narratives  of  James  I1  are  very  detailed;  they  are  en- 
larged  by  the  contents  of  the  letters;  there  are  isolated  notes  of 
his from the time of his own reign, which here and there are of value. 
Now if  we  ask  to  begin with,  in what  relation  the  extracts  stand 
to this work, the answer is that they are found to be independent of it 
and useful even when placed side by side with such a detailed biography. 
Sometimes they agree verbally with the received text, not unfrequently 
(and this is remarkable) just where  references and notes of  quotation 
are wanting;-yet  even  here  there are small touches, which the  bio- 
grapher has  overlooked,  e.g. when  the  readmission  of  the  Duke of 
Buckingham to the King's  favour (the effect of  which upon Danby is 
rated very highly in the biography) is attributed  in  the  extracts to the 
influence  of  Nell  Gwyn,  the  King's  Protestant  mistress : sometimes 
the extracts are more detailed and essentially better, than the accounts 
given  in the  biography,  e.g. in  the  case  of  the  hasty  return  of  the 
Duke from Brussels to Windsor in September 1679. 
With  regard to this  journey  the extracts  are fairly exact  in  their 
agreement with  the  biography,  but  on a  more  important  topic-the 
attitude  of  the  court on this occasion-they  differ from it.  The ex- 
tract  are  in  this  connexion  more  detailed  and  exact.  According 
to the extracts a letter of  Sunderland's first  arrived with news  of  the 
illness, and yet at the  same time with an exhortation to  the  Duke  to 
come : a  similar  one from  Feversham ; but  immediately  afterwards 
an  express  brings  the  Duke  an  order  to  present-  himself.  The 
leading  men, Sunderland, Halifax,  Godolphin, called  the Duchess of 
Portsmouth to counsel along with the friends of  the Duke, Hyde, and 
Feversham;  it was  agreed, that  the  Duke  was  to  be  summoned; 
thereupon  the  King  was  asked  about  it,  and  'the  king  on 
proposal  agreed  to  it.'  In the  biography  all  proceeds  from  the 
King:  'the  king  finding  himself  worse,  ordered  the  Duke  of  Sun- 
derland, &C.'  But the  posit~on  of  affairs is dislocated  thereby.  For 
it was a coalition  of  the  persons  dominant at court, to  the  exclusion 
of Monmouth, by whom the Duke was summoned. 
The account  of  the  return  of  Monmouth  in  November  1679  is 
given  in  the  extracts  from  original  notes  in  a  much  more  detailed 
and interesting way than in the biography. 
There are  two  accounts  in  the  extracts  of  the  fresh  removal  of 
the  Duke  from  court  in  the  year  1680, of  which  one plainly  sets 
forth  the  objects  of  the  various  more  influential  persons,  such  as 
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sunderland and the Duchess of Portsmouth, and  in  particular  notices 
a  coalition  of  that  lady  with  Shaftesbury  (p.  104);  this  account 
is  passed  over  in  the  biography  and  anoiher  set  forth,  in  which 
these  facts  are  wanting,  but  which  nevertheless  contains  various 
other details. 
In the account of the proceedings which preceded  the second return 
of the Duke to  court, it  appears in the  biography, as if  the  mission 
of  Laurence  Hyde  to Edinburgh in  August  1681,  which  is  said  to 
have  made  the  Duke's  conformity  a  condition  of  his  return,  had 
for  its  object  to  keep  him  at  a  distance;  the  zealous  Catholic 
writer  loads  the  Duke  with  praises,  because  he  prefers  to  endure 
this, rather than make the smallest concession. 
He had a note before him  here, which is  preserved  in the extracts, 
manifestly comes  from a written or verbal narrative of  James 11. 
The  King let  the  Duke know,  that  unless  he  conformed  he  would 
not be able to support  him  any longer, as he  had  hitherto  done ;  the 
Duke would 'ruin himself and him' (the King).  It is a proof  of  the 
biographer's  re-touching,  that  he  expresses it in  this way ;-that  the 
King had struggled  hard to defend  him,  but  now,  unless  he yielded, 
not only he but the King also would  be ruined.  This form  destroys 
the  original  mode  of  expression.  In the original it goes on to say 
that Hyde had done all to accomplish his object, and had represented 
'the originall state of affaires ;' the biographer  repeats the first words, 
but  makes  him  then  speak  of  'the dismal  situation  of  His Royal1 
Highness,  if  he  did  not  acquiess  to  the  King's  request  and  reso- 
lution ;'  but this certainly  was  not  the  author's  meaning.  The bio- 
grapher  lauds his  hero, because  he withstood  this temptation  to  his 
everlasting fame;-that  was  just  his  character;  never  had Christian 
steadfastness  and  determination  endured  a  severer  conflict;  it  was 
a work  for  the welfare  of the  ecumenical Church.  The main  fact, 
however, is  rather obscured;  it  lies  in  this, that Charles I1 first  sent 
to  require  the  Duke  to  conform  entirely,  and  then  merely  insisted 
that  he  should  consent  to attend  public worship.  The omission  of 
these words makes the whole unintelligible. 
After this proof  it might seem as if  one could set aside the work of 
the biographer  altogether : that, however, is  not  the  case.  He gives 
at the same time a citation from a letter from Lord Halifax, which is of 
the greatest importance with  regard to this remarkable  statesman and 
to  the whole  situation.  One  sees  from it, that  Halifax, although  a 
great  champion  for  the  succession  of  the  Duke,  did  not  on that 
account allow  himself  to  be  moved  to  make  concessions  to  Catho- 
"~i~m,  for negotiations  of  that kind were not begun  with his approval; 
and  this  throws a certain amount of light on the later bearing of  this 
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In  general  the  extracts  acquire  a  special  value  as  they  quote 
letters,  which  the  Duke  received,  while  absent  from  London, from 
Hyde,  Seymour,  Conway,  and others,  whose  names  do not  appear. 
One recognises these passages,  which are frequently not distinguished 
from  the  rest  of the  text,  by  the words '  to-morrow,'  'yesterday ;' or 
by the  remark, that this or that  is expected  next.  In the  biography 
they are made use of for the most part, but not always. 
When one puts together these extracts, and the notes and statements 
out  of  letters which  are  interwoven with the biography,  the  amount 
due  to  the  personal  authorship  of  James  I1  is considerable,  and 
deserves the attention of the historian. 
It is essential that the two should be put together. 
Some years ago I was reproached with writing history out of scraps. 
Certainly I do not, so long as detailed informants hold out.  But when 
the  originals  are  either  lost,  or are  kept  concealed,  it  is  absolutely 
necessary  to  make  use  of  less  perfect  accounts  and  fragmentary 
communications.  It is  just  at  such  points  that  cases are  wont  to 
occur,  which  are  purposely  kept  dark,  and  which  are  among  the 
most  important. 
This is possible with regard to the  fragments incorporated with the 
biography, because it is evident that they are given, not indeed verbally, 
but in  sense.  One has only to be on one's guard  against the  colour, 
which  is  imparted  to  them.  In the  biography  composition  and 
description are in the highest degree one-sided and partial. 
It is  based  on the  idea,  which  the  Jesuit  Father  Orleans  has 
expressed in his '  Revolutions in England,' a book which  had already 
appeared in the lifetime of  James.  I-Ie  saw in him  a perfect Catholic 
and Christian  prince, and declares that he defended his rights  to the 
Crown  with  a  courage  which  astonished  his  enemies,  but  prized 
religion  so highly, that- he on the other hand held  these  rights  cheap 
and  risked  them  for  it  (iii. p.  360).  And  this  is  pretty  much  the 
light in which the matter is regarded in the biography. 
The description which  is given  of  the  reign of  James I1 is of  less 
value. 
The memoirs are seldom mentioned, letters (so far as I can discover) 
not at all.  On the  other hand  scattered  notes  of  James  appear- 
'King James' loose sheets,' 'loose papers,'-wh~ch  contain some original  - - 
matter.  Still  this  vanishes  under the  influence  of  the  object  of  the 
narrative, which  is directed towards making the blame of  all that mis- 
carried fall on the first Minister,  Sunderland. 
According  to  this  account,  Sunderland was in  danger at first;  in 
order  to  maintain  himself,  he unites  with  Rochester,  with  the  full 
expectation  that his Anglican bearing would  alienate  Rochester  from 
the King;  so when  that  takes  place, he  causes  the  King  to  form  a 
catholic  council,  to which  all  business  is  transferred,  but  which  is 
ruled  by  Sunderland.  Even  the  coming  forward  of  Father 
petre  is  traced to this policy;  Sunderland had, it is said, praised  him 
to  the  King, and  the  latter was  glad  to  see  that a  man  like Father 
petre was valued by a statesman like Sunderland. 
~t is  an  interesting  question,  whether  later  on this  was  not  the 
King's own idea. 
I think  that  one may believe  this;  for one finds  it  in  the  extracts 
also,  which  here,  if  one  follows  the  wording,  have  the  greatest 
originality,  and  are  probably  taken  likewise  from  the  loose  sheets, 
which  the  biographer  mentions.  When,  for  instance,  it  is  said  of 
Father  Petre, '  Petre was  a  plausible,  but  a weak  man, abounding  in 
words;'  that is without doubt the basis of  the words in the biography, 
he  was indeed a  plausible, but  a weak man; he hath  only the art by 
abundance of words to port  a  gloss  upon  a weak and  shallow judg- 
ment.'  But  where  the  biography  and  extracts  agree,  one  can  be 
pretty sure that King James  is the original  author.  In the  last book 
of Father Orleans, who  got information from  the King, one can read 
this almost word for word (148).  In the  extracts it is said : 'he was 
made  a  privy counsellor, contrary to his  own  (the King's) judgment, 
and the Queen's  advice.'  That has  been  copied word for word into 
the biography, merely with the addition, that the Queen had based her 
advice simultaneously on the rules of the Jesuits.  Father Orleans says 
the King did it: '  malgr6 lui m&me,  malgr6 le conseil qui s'y opposoit, 
malgrC les plus effectives loix de I'ordre  dont Ctoit ce pkre ' (423). 
Now  although King James  most  probably afterwards  shared these 
views, yet  he would scarcely have  approved of  a dissertation,  such  as 
follows in the biography;  he himself appears altogether pitiable therein 
and still less self-reliant than he was.  After a  mishap has occurred, it 
is a very common excuse, that a prince allowed this or that to happen 
through  mistrusting  his  own  judgment;  here  it  is  peculiarly  mis- 
applied, for the direction followed was entirely the King's  own. 
Sunderland is regarded  as having an understanding  with the Prince 
of Orange, from whom he had drawn money;  the Prince of Orange is 
depicted  as an old  secret  enemy.  No  doubt  is  entertained  that  he 
took  part  in  the  first  attempt  of  Monmouth  and  ArgyIe;  what  was 
conjectured at the time, is  recognised as confirmed by the result. 
Most of  the  transactions  of  the  King which history condemns  are 
noted in this biographical  work also as errors.  One could almost wish 
that  an attempt had  been  made  to justify  them, because  one woulcl 
then  learn  something of  the  actual  motives which  were  at work  in 
each crisis;  one feels the want of notes made at the moment. 44  ON  THE AUTOBIOGRAPHY  OF JAMES II 
The d~ssertat~on  on the r~ght  of  d~spens~t~on  (11  82), IS  an extract 
from  an  apologet~c paper  by  the  Chief  Justlce,  who  was  attacked 
because he supported ~t  Hume also has  d~awn  from th~s  plper, and 
certalnly In a far better way than our b~ographer 
In the narration of  events  dev~at~ons  from the truth occur here  and 
there,  wh~ch  may be  the  result  of  Ignorance,  but the circumstances, 
wh~ch  one assumes, ought  at  the  same  time  to  serve  as an excuse 
Thus In  a speech, whlch Father Orleans and  the b~ographer  report In 
the same way, the  assurance IS conta~ned,  that Parl~ament  was already 
summoned agaln, at a t~me  when (accord~ng  to  authent~c  documents) 
this was certalnly not the case 
Where  we  are  suffic~ently Informed  respectlng  personal  clrcum 
stances, e g  the  aud~ence  of  the  Blshops, Nov  6, 1688, as to whlch 
an account by the Blshop of Rochester  IS extant, the narrat~ons  of the 
b~ographer,  for  whlch  the  author~tj  of  James I1  1s  quoted,  agree  In 
general 151th the  Bishop, yet  seem more  hke recollect~ons  long  after 
the  event, they  lack  the  colour of  d~rect  test~mony  and of complete 
trustworth~ness. 
The fourth part (on the t~tle-page  of which ~t  IS not stated  that ~t  IS 
drawn from the  memolrs of  James  11)  presents  a  serles  of  articles, 
whlch  profess to be taken from the  memolrs,  accord~~lg  to the  notes 
In  the  margln  they  come  from  the  nlnth  volume  of  'Klng James' 
Memo~res'  They  are  to a  great  extent  on Engl~sh  affairs,  and  In 
part~cular  on the connexlons, ah~ch  thls prlnce kept up there,  ch~efly, 
however, on the war In Ireland  James I1 caused several reports of ~t 
to be elaborated, and sent them to the French court,  those  extant  In 
the  b~ography  have  a  certain  famlly  l~keness  to  these, but  do not 
entlrely agree w~th  them  In Macpherson's  extracts  there  are  some 
passages whlch  agree word  for word  He somewhere  remarks, that 
they come from  a  l~fe  of James 11, not wr~tten  by h~m,  but wh~ch  he 
had  perused  And  th~s  may well be the case w~th  many others also 
Here, where the  general vlew taken does not come Into quest~on,  thls 
belng  determlned  rather  by  the  s~tuat~on  of  an exlled  prlnce,  the 
b~ography  has great value  Here and there ~ts  statements are decls~ve 
If I m~ght  venture to put  together the  results  of  th~s  Investlgatlon, 
the followlng IS what we arrive at - 
(I) The  Idea  of  a  continuous  memolr  by  James  I1 cannot  be 
entertamed. 
(2)  The most  detalled accounts wr~tten  e~ther  by h~mself  or under 
h~s  gu~dance  are of  a  mlhtary  character,  and  have  reference  to the 
campaigns  In  whlch  he  served  under  Turenne,  and  to  the  war  In 
Ireland after h~s  fight 
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(3)  All the rest, espec~ally  all that  has reference to the  per~od  from 
166~  to  1688,  the  most  Important  of  any,  IS  wrltten  very  frag- 
mentardy  and  without  method,  just  as  opportun~t~es  and  chances 
occurred,  and  that  not  In  any  case  by  himself,  but  by  one of  h~s 
secretaries 
(4) These are the  mater~als  from shlch the L~fe  of James  IS  com- 
plied, whlch, as belng derived from papers left by the  house of  Stuart, 
and  ed~ted  after  transmlss~on to  England  by  Clarke,  IS  frequently 
mentloned  as a  memolr  by James  h~mself  The varlous portlons of 
are  the  uork of  varlous  per~ods,  wrltten  In  varlous  styles  and 
manners,  the  earher  portlons  before  hls  accession,  the  later,  from 
1678 on~vdrds,  not  wr~tten  t~ll  after  the  death of  K~ng  James, at the 
wish and command of h~s  son 
(5)  The materials themselves,  however, are to some extent not lost, 
Inasmuch as the custod~ans  of them twlce allowed extracts to be made 
from them.  These extracts are in  some  cases actual  abbrev~at~ons, 
In  most  cases,  however,  they  are  coples  of  Isolated  passages,  these 
themselves forming no complete whole 
(6)  The)  are  of  much  Importance, ~f for  nothlng  else, because  in 
them  the  or~glnal  form is better  preserved  than  In  the  deta~led  b~o- 
graphy,  besides  wh~ch,  they  contaln  much  that  has  been  passed 
over In the b~ography 
(7) In the  blography  also  there  is much  that  IS  want~ng  In  the 
extracts,  not  until one has  put  the two  together  does  the  extent  of 
the orlglnal  notes and matenals  appear  They are specially of  value 
for the  perlod  between 1678 and 1685, a tlme  of  the  greatest  party- 
agltat~on,  respect~ng  wh~ch  we  here  find  extracts  and  confident~al 
correspondence not known elsewhere 
The blography IS  very far  from  contalnlng  a  hlstory of  th S  t~me. 
It 1s  one slded,  partial,  personal;  st~ll  ~t glves  valuable  lnformat~on, 
which forms a real  contr~but~on  to the h~story  of  th~s  epoch  One IS 
Indebted to the memory of George IV for the publ~cat~on  of them 
W~th  cler~cal  pathos Burnet assures us that  h~s  ~ntent~on  1s  not  to 
gratify the world w~th  the d~sclosure  of  secrets and wrlte an enterta~n- 
book, but  something  better  and deeper, he w~shed  to  show the 
errors of governments, the folhes of part~es,  in order to make the next 
generat~on  better  He calls  the God of  truth  to w~tness  that he will 
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The world  has  not  allo~ed  hls  cla~m,  hls  Hlsto~y  1s  regarded 
merely  as  an  entertalnnlg  one,  it  IS  prec~sely  w~th  regard  to  ~ts 
truthfulness  that  the  most  vlgorous  opposlt~on has  been  ra~sed 
agalnst  ~t. 
And how can any one, who proposes to write the h~story  of h~s  onn 
t~me,  escape thrs charge ?  It IS  the  most  far-reach~ng,  the  most  am- 
bit~ous,  but for one's  own reputation the most penlous undertaklng on 
whlch  an author  who  IS  concerned  about truth  can  venture  Here 
what  is far off  must be  Introduced, no less  than what  IS  near, In  the 
manner of Thuanus, to uhose example Burnet sometimes refers ; of a 
comprehens~on  of the  state  of  affalrs  In  the  world  at  large, such  as 
Thuanus  attempted, there  IS, however,  In  Burnet  scarcely the fantest 
trace  He keeps to the  provlnce of  Scottlsh and Enghsh affalrs, w~th 
whlch he unltes those  of Holland and France, but only so far as these 
affect  the  formei, and  as they came  to hls  knowledge  by staylng  In 
those countries  He undertook  to wnte the h~story  of  Great Brltaln 
dunng fifty years, from I 660 to 17  10,  but he has exceeded these hm~ts 
at both ends  The chief  sub;ect  of  hls  descnphon IS the Re~olut~on 
of  1688, how ~t was  brought  about, and what  resulted  from ~t under 
Klng Wllllam  and  Queen Anne.  These are affa~rs  whlch affect h~m 
immed~ately,  In whlch he himself  played  a part  But  how much self- 
den~al  IS needed, to narrate w~th  objective ~mpartlal~ty  events, in nh~~h 
one has oneself taken pal t, to do justlce to one's opponents, to appre 
clate thelr motlves,  and how d~fficult  ~t  IS at the same tlme, seelng that 
no one stands alwajs at the  centre  of  occurrences, to find  that  out 
also, in  whlch  one had  taken  no pat, and whlch  perhaps  has  been 
purposely kept concealed.  In h~storlcal  works of thls klnd the personal 
element will prevall,  a man will  not desert  in h~s  wntlngs the party  to 
whlch  he  belongs  In  hls  l~fe But  even  so  such  works  are  In  the 
h~ghest  degree welcome to those who  come after, so far as they fa~th- 
fully record the  expellences of  the author.  They cannot contaln  the 
whole of  h~sto~y,  but stlll  some portlon of  ~t,  according to the  degree 
In whlch the author was called to share and paltlclpate In  ~t. 
The fi~st  questlon then aluays IS, what  posltlon  he held In  ~t  The 
I~m~ts,  whlch  confine  all  pe~sonal  relat~ons,  glve  the  true  means of 
cr~tlclslng  any hlsto~lcal  performance whlch has a general character 
Let me be allowed one more prehmlnary remark 
However  closely what  15 prlvate  and what  IS  h~storlcal  In  persons 
may be connected, one can stlll, lt seems to me, separate them  The 
fo~mer  depends upon  the  general  cond~t~ons  of  I~fe,  the  famlly,  the 
speclal pursu~t  and  busmess, the office whlch a Inan holds, hls natural 
temperament : the latter IS something qulte d~fferent,  ~t depends upon 
the  att~tude  whlch  a  man  assumes  towards  the  great  questlons  that 
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occupy and  ag~tate  the  century  to whlch  he  belongs,  and  upon  the 
degree In wh~ch  he 1s able to reahse hls conceived Idea,  ~t  IS his posl- 
tlon In  the lntellectual sphere  The more profoundly general relat~ons 
are grasped,  the  more they are developed In  the confl~cts  of  the t~me 
and  In vlew of questlons under solut~on,  so much  the  more  do they 
penetrate the  lndlv~dual  11fe: a fact whlch  imparts  to l~fe  a  new and 
pecul~ar  value  The degree, in whlch a man finds room for the pnn- 
clples whlch  he professes,  in hls wrltlngs  or hls  l~fe,  const~tutes  the 
hlstorlcal personahty whlch ab~des  In remembrance. 
Burnet was born at Edinburgh In  1643, and  developed very rap~dly 
under hls father's  ~nstruct~on,  so that he  became Master of Arts m h~s 
fourteenth year, and took hls ~ntellectual  lme In hfe In the first jears of 
the Restorat~on  In  England, l~ke  many other notable men of the t~me 
The storms of the Clvll War, of the Protectorate, and of the attempts 
at a republ~can  form of government, whlch preceded these years, were 
over  Gllbert Burnet, hke Locke, belonged  to those aho  greeted the 
restorat~on  of the monarchy  w~th  joy.  HIS mother was  slster of  one 
of the most  Important  and most  effectlve leaders of the Covenantlng 
party, Archlbald  Johnstoun,  who  was  ra~sed  to be  Lord Warr~ston; 
only Johnstoun was not master of hls nearest relatives.  The father of 
Burnet, h~s  brother-~n-law,  had  refused  to subsc~~be  the  League  and 
Covenant, and  went Into exlle rather  than be assoc~ated  w~th  ~t  And 
~t  was not to the uncle, who had to pay for the  success and brllllancy 
of  hls  undertahlngs w~th  h~s  hfe,  and  leave  a  numerous  fam~ly-he 
had  th~rteen  ch~ldren-~n great  povelty, but to the  prlnc~ples  of  hls 
father  that  Gllbert  Burnet  attached  h~mself,  l~ke  h~m,  w~thout  belng 
one of the followers of Charles I, he held  fast to the oplmon, that the 
rlslng  of  the  Scots nas not just~fied.  Although  Bu~net  In  the  be- 
glnnlng of  h~s  narrative  of  events under the Restorat~on  does justice 
to the Presbytenans In  othe~  respects, jet he finds fault w~th  the~r  doc- 
trlne of the Church's independence of  the clvll power, the~r  proneness 
to condemn  the sins of Prlnces and Lords, whlch  pleases  men  as an 
act of candour,  whlle  ~t does  not  touch  themselves,  and  thew  zeal 
always ready to ~nclte  the populace to tumult and d~sobed~ence  (I. 261) 
The Papacy had  from  of  old  been  blamed  for  ~ts  contests  w~th  the 
royal  power  Burnet  malntalns  that  the opposlt~on  of  the  zealous 
Presb~teilans  to the Crown  IS still  more dangerous  He rejected the 
Covenant as ~rreconc~leable  w~th  the Monarchy 
But the character~st~c  of  the Restoration lay in th~s,  that not merely 
the i\.Ionarchy but also the Ep~scopal  system was  re-estabhshed,  th~s 
Was  the most Important result of Clarendon's  conduct of affaus  And 
Lord hI~ddleton,  who conducted the admln~strat~on  of  Scotland durlng 
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Under  the  fresh  impulse  of  royahst  feehng  the  Scott~sh  Parliament 
wasxon over to vote for ~t  , that system, aga~nst  which the  first rlslng 
of  the  Scots had  been  directed,  was  re-establ~shed  The B~shops, 
consecrated In England acco~d~ng  to the rule of  the Church, returned 
In all pomp back to the~r  sees 
W~th  thls  Burnet  was  not  so well  pleased  He had  studled  the 
Fathers of  the first  centuries, for he had a natural lnstlnct, confirmed 
by study, always to go back  to  first sources  In them  he found  of 
course  the Ep~scopate,  yet  not  one  adorned ~~th  worldly d~gnlty  and 
nches, but  an office  of  preaching  and the  cure  of  souls  A stay In 
Cambridge had a  great Influence on Burnet, owlng to the teaching  of 
the  theolog~co  ph~losoph~cal  School, which  arose  there  at that  t~me 
It IS  the  Platon~c  School  of  the  seventeenth  century,  often  men- 
tioned m the  h~story  of ph~losophy,  Cudworth  and More, In  order to 
oppose Athe~sm,  revlved  the Platonic doctllne of  Ideas, whlch  are the 
essence or thlngs, alone make all knowledge  poss~ble,  and presuppose 
a  dlvrne  thlnklng  Belng  They  assumed  a  divlne  nature  In  man, 
which  1s  prepared  by  ph~losophy  to  receive  revelat~on  W~thln  the 
boundar~es  of the fa~th  they were unusually tolerant  Whlle they held 
fast  to Ep~scopacy  In  the  const~tutlon  and the  l~turgy,  they beheved 
In  the  poss~blhty  of  tolerat~ng  other  vlews  and  forms,-wh~ch  fact 
drew on them  the  name of Lat~tudlnarlans  They formed  an oppo- 
sltlon lns~de  the Anghcan Church against the  severity of her rule  and 
the  exclusive laws,  nh~ch  were  passed  to  her  advantage  To this 
School Bu~net  allled h~mself In bls narrative  m part~cular  one recog 
nlses the unlon  of  ph~losoph~c  vlews w~th  a pecuhar party att~tude  In 
Church and State 
W~th  ~egard  to the internal questions of an eccles~asti~al  nature, whlch 
ag~tated  England and Scotland  at thls  t~me,  Burnet accordingly took 
h~s  standpoint between the two partles,  he was ne~ther  for the Presbj 
terlan  constitut~on  of  a general  assembly, nor 1 et for the re-establ~sh- 
lnent of the Ep~scopate  In  the old sense  Among the newly-appo~nted 
B~shops  in Scotland  there was one, Le~ghton  of  Dunblane, afternards 
Archb~shop  of Glasgow, who  owlng to a  stay In  the Spanish Nether- 
lands had become  connected  w~th  the  Jansen~sts,  and had  ~mb~bed 
somethlng  of  then  tendency  to  deeper and  at  the  same  tlme  more 
practical  plety  he  h~mself  was  a klnd of  ascetlc, who  d~d  not  allow 
h~mself  the t~tle  of  Lord, shared  h~s  Income w~th  the  poor, and once 
wlshed to glve up hls blshopnc, because  he would  not even  have  the 
appearance  of  taklng  part  in  the  persecution  to whlch  the  episcopal 
system was  lnst~umental  But  Kmg Charles I1 held  h~m  fast  For 
this  Prlnce  had  already  turned  hls  back  on  the  severe  form  of 
Eplscopacy  after the fall of  the Chancellor Clarendon, and under the 
BURAVZT  S H13 TORY  OF  HIS 0  FVN  T1'1m  4 9 
of Buckingham, who  everywhere  trled  to  remove  the  sup- 
porters of  the  fallen mln~ster,  the government, In the hope of  thereby 
acqulrlng  complete  author~ty  over  the Chu~ch,  favoured  the  Presby- 
terians  agaln, guaranteed them a partlal  Indulgence, and approved the 
attempt at a  reconc~l~atlon  betneen  the  two  great  partles,  to  uh~ch 
Lelghton  devoted h~mself 
Then for the first t~me  Burnet took part  In  publ~c  life  Already In 
his  first  office, as  pastor of  Saltoun, a posltlon whlch he owed  to the 
patron S  friendship w~th  hls  father, he  had  l~fted  up his volce agalnst 
the  abuses  of  the  new  Church  authority,  especially  the  persecution, 
which was then  in full swlng  In  the year  1669 he was, w~thout  effort 
of  his  own (as he malntalns) and bj free  electlon  of  the Unlvers~t~, 
nominated professor In Glasgow  He fulfilled h~s  office, as ~t IS  sa~d 
In  hls L~fe,  w~th  the unwearled zeal of a schoolmaster,  but at the same 
tlme he  llved  and moved  In  eccleslast~cal  affa~rs  In  accordance w~th 
the views  of Le~ghton,  which were  also  the views  of the  government 
of  that  tlme  A  more  zealous  spokesman  Lelghton  could  not  find 
than  the  learned, actlve, energetic young  professor  Burnet was  one 
of  those  whom  Le~ghton  sent  out  Into  the  d~ocese,  to  spread  hls 
Ideas  and w111 them  a  reception  But  the  ch~ef  object was  to br~ng 
about an approxlrnatlon of Ep~scopacy  to the demands of  the Presby- 
terlans  The blsbops were  In  fact  to  be  mere  moderators 01 presl- 
dents of the P~esbj  terlan assemblies  Var~ous  meetlngs Mere held on 
the  subject, at ah~ch  Burnet  was  specially  act~ve  But  the  contra- 
d~ctron  between  the  two  princ~ples  was  too  great,  ~t was  the  per- 
petual  opposltlon  betneetl  author~ty  rlslng  up from  below and royal 
authonty aorklng from  above,  at last  the Presbytenans  rejected  the 
whole  thlng,  and  certalnly  the  quest~on  might  have  been  rased, 
whether  the  Anghcan  Church  would  not  have  l~kew~se  rejected  the 
agreement, about whlch they were treatlng 
The most  powerful  man In  Scotland  at that tlme was the Duke of 
Lauderdale, one of those mlnlsters of  Charles 11, who  are  collect~vely 
denoted  by  the word Cabal, he  l~kew~se  was  for  a  reconclhat~on  of 
the two  part~es,  and w~th  h~m  also Burnet, who had been  sent to h~m 
by  hls father, stood In  relat~ons  of mutual confidence  But Lauderdale, 
though an old Presbjterlan, was not devoted to eccles~ast~cal  Interests, 
It  was hls object above all things to make the Klng's  prerogatlve sure, 
to  take  part  In  the  exerclse  of  the  enlarged  power  In England, and 
with  regard  to  Scotland  to  get  it  enti~ely  into hls own hands  He 
hated  the  Presbj  terlans,  because  they  had  not  accepted  the  offers 
made to them, and  he  lncllned  once  more  to the s~de  of Ep~scopacy 
as  ~t then  ex~sted  It came to  thls,  that  In  the  second  Dutch  war 
leanings  of  the  Scott~sh  Purltans  to the Dutch  came  to  Ilght, nhlch 
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seemed  to just~fy  every sort  of repression , in  consequence of whlch 
the  old  k~nd  of \iolence  revived  agaln  HIS friendsh~p  v~th  Burnet 
could not now  last much longer  But bes~des  thls, Lauderdale sought 
to d~rect  the  Parl~ament  of Scotland by h~s  command,  hereupon  the 
old  party  feuds  a\+olte once  more,  the  Hamlltons  set  tnemselves 
against  the  aggressive  mlnister,  and Burnet  uas un~ted  w~th  them 
From the  papers, wh~ch  the Duchess gave  h~m,  he  comp~led  lust  at 
that  time  the  memolrs  of  the  Hamiltons,  whlch  are  of  great  value 
owlng to their contents belng  or~g~nal  material, but  mark  h~m  as an 
adherent  of  thls  House  An al~enation  took  place  betueen  Burnet 
and  Lauderdale,  uh~ch  had  a  dec~sive  effect  on Burnet's  l~fe Re- 
pulsed  by the proud minister, he commenced a course of act~on,  which 
no one can excuse, and for nh~ch  he even  blames  himself  In h~s  HIS- 
tory  Always k~olent  and eas~ly  ~oused,  Lauderdale had alloved hlm 
self  to  say, In  conversation w~th  Burnet, that  he should  be very glad 
 fa rebelhon  broke out In  Scotland, for it could be extinguished w~th- 
out trouble, perhaps with  the  help  of  the  Ir~sh,  and  so they would  at 
once  become  maste~s  of  the  country  Another  t~me  he  had  even 
hlnted that they m~ght  w~sh  to make use of the Scots, In order to crush 
the  resistance  In  England  Burnet  gave  information  of  th~s  to the 
minister's  enernles,  whose  object  ~t then  nas  to  ~mpeach  hlln  In 
the Engl~sh  Parhament  He h~mself  made  a  declaration on the sub- 
ject  In  Parhament  to the  detr~ment  of  hls  old  patron,  so thzt  the 
House demanded-~n  valn, it IS true-the  dlsm~ssal  of  the m~nlstei  by 
the Klng  Burnet  had dedicated one of  his writings on Church poll 
t~cs  to the mlnister,  he caused  the  still  unsold  coples  to be recalled 
from  the  bookseller S, and  tore  out the  ded~cat~on  Srlll Lauderdale 
contlnued  to  be  all-ponerful  in  Scotland  after  these  proceed~nqs, 
Burnet did not venture  to go back  agaln to Glasgov to exerclse h~s 
professorship  He hbed  henceforth In England 
It was  a  small and  subord~nate,  almost  prlvate  pos~t~on,  whlch en 
abled h~m  to hve  In London  IIe was  chapla~n  to the Master of the 
Rolls, Ha~bottle  Gnmstone, one of  the old paihamentary leaders, who 
had thrown In hls lot certa~nly  with the Restorat~on,  but  had  held  fast 
the pr~nclples  to wh~ch  Burnet  also  d~d  homage  In London Burnet 
further developed h~s  oplnlons  He there had opportunity of  maklng 
the acquaintance of the ch~ef  members of the Cambr~dge  school, whose 
prlnc~ples  were h~s  also, men hke the circumspect Tlllotson, the proud, 
lea~iled  St~llingfleet,  the  severe Patlick, and the unwear~edl, labo~~ous 
Tennlson ,-they  wele  to th~s  extent all  of  h~s  oplnlon, in  that  they 
saw noth~ng  absolutely  divlne  and unalterable  In  the  const~tutlon  of 
the Church, and at the same tlme devoted themselves w~th  the greatest 
zeal  to preaching  But  to begin  ~~th,  public  attent~on  In  England 
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\"%S  at that tlme  not dlrected to those differences between Ep~scopacy 
and Presbytellanism  What  occup~ed  men's  mlnds  was  rather  the 
genelal anxiety lest  the  predominance which Cathol~c~sm  obtalned on 
the  continent  should  re act  on Great Bntain  through  the  heir to the 
throne, who had gone over to that faith, should destroy Protestant~sm, 
and moreover bj so doing, destroy the whole  cikll Constltut~on,  whlch 
was  bound  up  ~~th  ~t in  the  closest  poss~ble way  Burnet  and 
his fi~ends  had attempted to w~n  over to themselves the Duke of York, 
whose  ant~path~es  were  di~ected  agalnst  the  clalms  of  the  ep~scopal 
Church, which they also  opposed  They soon convinced  themselves 
that  noth~ng  was  to be  done w~th  h~m,  and that  the danger for Pro- 
testantlsm  was very real and lery lmmlnent  Forgetting their Internal 
differences, they flung themsehes w~th  the  greatest  zcal  into the con- 
troversy betneen  Papacy and Protestant~sm  , Tillotson and Tenn~son 
In  part~cular  won for tliemstlves  the  cred~t  of  confirming the  popt~la- 
tion of  London In  thew fa~th  Under thls Influence,  Uurnet wrote h~s 
Histo~y  of the  Reformat~on,  from  genulne, h~the~to  unknown,  docu- 
ments,  ~t contributed  In  the  most  powerful way to  spread  the  antl- 
~apal  sp~r~t  In Fngland  No \\oncler ~f he  thereby lost the  favour of 
the heir to the throne, whose  best  arguments  agalnst  elangelical  re- 
fo~m  had been d~ann  from the h~sto~  y of thls  elent In Fngland, and 
rested  on vlews which \\ere  now  dep~ived  of  the11 force by  Burnet 
St~ll  Burnet d~d  not exactly slde  agalnst  the Duke  On the occaslon 
of the Popish Plot he expressed the oplnion, that the cha~ges  brought 
agalnst li~m  \rere fo~  the  most  part ~nvented  Then when  the Exclu- 
slon B111  followed, making the succession of  the Duhe of York doubt- 
ful, he tooh up a pos~t~oil  of mediat~on  He nalrates, that  at first  he 
had  used  hls  cred~t  nith hIembe~s  of  Paillament, to get the  ~~ght  of 
lnherltance  recogn~sed,  but  nhen he  saw  that  that  \+as ~mposs~ble, 
he  had  endeavoured  to  induce  Hahfax  to  des~st  from  h~s  v~olent 
opposltlon  to  the  exclus~on, he fared that  ~t mlght  come  to  an 
open  breach  on the  question  So  also  hls  Lat~tudinar~an  fr~ends 
Shaftesbu~v  S  ideas, the  promotion  of hIonmouth's  interests, \!ere  far 
from the11 m~nds They prefe~red  to hold to IGng Charles, nho took 
up a neutral posit~on  between the trio part~es  Burnet  admired Lord 
Wllllam  Russell, whom  he  prepared  for death,  but he did not agree 
"lth  h~m  In  maintaming that  the  people had  a  rlght  to open resist- 
ance, to which he  endeavoured to show them the uay  In the oppo- 
Sing  efforts  of  part~es,  he  purposelj  kept  h~mself  from  any lnt~macy 
W~th  one or the  other,  fo~  to  share  knowledge  w~thout  betray~ng  ~t 
Was  accounted as a great crlme,  Burnet  would  not have been able to 
lustlfy  such  a  proceeding  even  to  h~mself.  According  to  his  view 
the mattel had not jet come to such a p~tch  as to justify res~stance,  so 
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he would have cons~dered  ~t wrong not to denounce  a  plan concerted 
for th~s  object, if ~t  had become known to h~m 
But when James I1 came to the throne, the personal positlon of the 
aut  101  altered no less than the general posltlon of affalrs 
Shoitly  before  this,  on  the  anniversary  of  the  Gunpowder  Plot 
(Nov  5,  1684), Burnet  had  preached  an anti-papal  sermon  In  the 
Rolls' Chapel, not w~thout  anx~ety,  but at the express w~sh  of  the old 
master, who w~shed  to glve a proof of his  continued  ant1 papal senti- 
ments  He took  for  h~s  text  the  words, '  Save me from  the  I~on's 
mouth,'  nhlch he  apphed to the danger awaitlng Protestants of  bemg 
ann~h~lated  by the Cathol~cs,  in it he mentioned the vish once uttered 
by James I, that none of h~s  famlly m~ght  ever undertake the lntroduc- 
tlon of popery  Thls of course made the very worst impression on the 
qu~te  undoubtedly Catholic heir appalent, who already at that tlme was 
exerclslng a powerful influence  He  cons~dered  h~mself  all the more In- 
jured lnasxnuch as he knew Burnet personally  The doctor, who In other 
ecclesiastical d~fferences  had felt the Influence of the Duke to hls cost, 
lost h~s  place w~th  the Master of the Rolls, he soon had reason also to 
fear the  disfavour  of  the  new  government,  which  came  into  office 
~mmedlately  afte~wards  Klng  James  refused  h~m  the  aud~ence  for 
\rh~ch  he  asked  On that  there came, as he says, a stlll further con- 
siderat~on  He saw  the  preparations  belng  made  for  a  rebellion, 
which  he  d~d  not  hold  to be just~fied,  he even  maintains  that  he 
warned  hls  fi~ends  from  taking  any part  m  it  But  he was  just  as 
httle wilhng  to stand  on the  slde of  a  government whlch followed  a 
Catholic~sing  tendencv abomlnable to h~m  Under these circumstances 
he thought ~t  most advisable to leave England  and  resume hls  travels 
on the continent  He  had no presentiment,  and could  ha\e none, of 
the  posltlon  vhich  he  would  attaln  in  h~s  \oluntary  exile,  a  more 
Influential one by far than any which could have fallen to his lot m the 
usual way 
Before we come to it, let us  halt  awhlle over  h~s  h~storlcal  work, so 
far  as it  relates  to the  earlier  years  of  a  life  whlch  even  then  had 
already been full of achon. 
An actual hlstory of  the tlme it is not  Burnet h~mself  says, that he 
purposely does not enter Into circumstances wh~ch  are to be found In 
extant h1stones;-he  IS  perhaps even wantlng m  power  to grasp the 
Internal connexlon of the events  An Important tendency of the Stuart 
kmgs, such as was  certalnly pecul~ar  to later  ones, though not  to the 
earlier,  was  suffic~ent  In  his  eyes  to  explaln  the~r  policy,  but  ~f I 
may venture to say so, ~t remalned  a mystery to h~m  why the  govern- 
ment for a tlme favoured  h~s  Idea  of  an accommodat~on  In  Scotland 
and  opened the way for  his  first efforts.  Of  Charles 11's  relation  to 
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France, whlch, as it  var~ed  from t~me  to t~me,  determmed the course 
of everythlng, and even of the opposltlon, he had no notlon. 
Thls IS, honever,  often  the  defect  of  contemporary authors,  who 
do not  stand  at the centre of  affairs  The really lnfluentlal  motlves 
rernaln concealed from them, and they endeavour to explain events by 
current at the tlme and stated In conversat~on  as facts 
In the introductory nairative donn to the Restoration Burnet enters 
only sl~ghtly  Into  the  development  of affalrs,  because  that  was  suffi- 
clently  uell  known  from  Clarendon,  he  merely  adds vhat he  had 
heard  from  hls  father,  hls  uncle, or  through  other  family trad~t~ons, 
which go back elen to his great-grandmother, and from Lauderdale, so 
long as he was  his fnend, the Presbyterian Lord Holl~s,  or again from 
a German fr~end  called Fabriclus, from Colonel T~tus,  whose  author~ty 
aas Charles  I1 h~mself,  information  at  second  and th~rd  hand,  the 
authenticity of uhlch IS not increased by the fact that he glves the names 
of  h~s  author~t~es,  for  these  themselves had no sufliclent  knowledge. 
Burnet  has alloaed h~mself  to  say  altogether  lncred~ble  thlngs,  e g. 
that  Buckingham  was  Induced  by  the  promlse  that  he  should  be 
allowed to come once mole to France, to carry on a mere  sham war 
for  the  rescue  of Rochelle, or  that  Charles I prom~sed  the  Scots to 
unlte  the Northern  counties  with Scotland,  and  m~he  Neaclstle the 
centre  of the  enlarged hmgdom  That Charles 11  had  already gone 
over to Cathollc~srn  at the tlme of h~s  ex~le  he belleves on the strength 
of  the statement of a preacher, aho had ~t from a  Protestant magnate, 
th~s  last havlng  also  been  solic~ted  to  go over  to Catholicism by the 
Cardinal (Mazarin) 
Thls style  and  manner finds  its way Into  the  actual  Iiistory also; 
but here we meet at the same time a speclal knonledge of facts, whlch 
deserves attent~on 
One can  d~rlde  the  matter  ~nto  two,  conteinporaneous  clrcum- 
stances,  of whlch  Burnet as  a contemporary had a more or less exact 
knowledge;  and reports of his oun ~mmedlate  experiences 
In the fi~st  the attitude of mediation, whlch he had In general taken, 
stood  h~m  in  good  stead,  hls narratives  here are for  the most  part 
Impartial  Into the  sharp opposition  between the Wh~gs  and Tones, 
which became prominent In  the last years of Charles 11, he enters 11ttle 
or not at all, either In his polit~cs  or In hls narrative.  The arguments, 
W~IL~  each s~de  brought forward on ~ts  own behalf, he places honestly 
together  and contrasts them  Bltter foe as he nas of  the  Jesu~ts,  jet 
he  speaks w~th  abhorrence of the  proceedings of  the~r  accusers  HIS 
statements  do not throw complete  light on the  events, but  still  they 
are always very noteworthy and ~nstructlve. 
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whlch  Burnet  h~mself  had  taken  part  HIS  account  of  the  attempt 
at accommodat~on  In  Scotland has been rlqhtlj a-'opted as hlstorlcal , 
~t  IS lnstructlve  and slmple  Verv  acceptable are the  sketches of the 
persons engaged rn  ~t,  e g  Archblstiop Lelghton, whlch IS draan nlth 
great affection, as also of  other Latltud~narlan  frlends, who  possessed 
h~s  sympathy  So also In  the lest of  the  Hlstory  Burnet's  account 
of  the Poplsh Plot deserves,  as has  been  ment~oned,  especlally to he 
read, ~t has  pecullar  value for  thls  reason,  that  the  author  once  or 
twice  spoke  w~th  Klng  Charles,  whose  oplnlon  appears  here  pretty 
much  the  same  as  we  know  ~t from  other  authentic  accounts,  but 
still w~th  vanatlons, whlch are not found elsewhere  So all that Burnet 
says about h~s  relat~ons  to the Duke of  York,  to whom he once stood 
so near, that the  Duke mlshed to pl-rce the ed~tlng  of h~s  own memolrs 
In h~s  hands, bears the stamp of  authentlc~ty  and truthfulness 
Burnet's  H~story  of hls Own Tlmes 1s  above  all  thlngs  a notlng of 
what  \+as memorable  In  hls  own  life  It  IS  a  strange  mlxture  of 
rumour and  error wlth  knonledge  and  truth,  of  credulous partlallty 
and  the  effort  to  be  1mpartla1,-subject~ve  truthfulness  one  cannot 
exactly  dlspute  In  our autho~  , but  the  olyectlve  truth  of  the  fxts 
whlch he handles one must often deny 
Thls IS  espec~ally  the case In  h~s  account of the reign of  James 11, 
of  whlch,  belng  out  of  England,  he  was  not  an  ejewltness,  and 
only  knew  the  events  by  report  at  second-hand,  as  they  were 
spread about  In  all  the world  by James'  enemles  He too belonged 
to the malcontents, and was regarded  as  such after hls  removal from 
England,  for up to  that time h~s  poslt~on  had  not been  so sharply 
defined  A11  that  was  said  agalnst  the  Klng  and  hls  party,  the 
Camarllla,  Burnet  heard  at a  d~stance  and put  Into  h~s  book  HIS 
narrative  becomes  Inore  untrustworthy  and  partial  in  proportion  as 
the events galn In importance  One can scarcely read anythlng more 
~mprobable  than Burnet's account of  the b~rth  of the Prince of Wales, 
whom he declares absolutely to be suppos~t~t~ous 
Burnet  has,  for  Instance,  allowed  hlmself  to  state  mole  than 
once  that  the  mother-ln  law  of  K~ng  James,  the  old  Duchess  of 
Modena, had made a vow In case her daughter, the Queen of England, 
should brlng a son Into  the world,  and that  on the  6th of  October, 
on whlch day the chlld was sad  to have  been conceived, although the 
Duchess was  already dead  In  July  He lays  stress on the fact  that 
the accoucheur Charnberlaln was not summoned at the rlght tlme,  but 
we have  thls  man's  letter, In  whlch  he  says that  the  Court sent for 
h~m,  but that the messenger  chanced not to find h~m  at home  If an 
~mposture  had  been  Intended, Chamberlam would certainly not  have 
been summoned,  he was known as a Whig  Burnet states that bes~des 
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the  maln  entrance  there  nas  another  entrance  Into  the  Queen's 
&amber  And so there was, but we know from Mackenzie, a wltness 
not open  to  susplclon, that a large wardrobe,  dlfiicult  to  move, was 
placed In  front of thls door  Bnrnet also has the story of the aarmlng- 
pan  In  ~hlch  ~t was  sa~d  that the  chlld  nas ~ntroduced  one  finds 
,verythlng  In h~m  that can strengthen susplclon, just  as ~t aas told at 
the  Hague at the  t~me,  honecer Improbable  ~t m~ght  be  He was 
gellerally credulous and uncr~tlcal How could he fall to be st1l1 more 
so than usual In thls all-~mp~rtant  party-quest~on? 
Although rve  are obl~ged  In  thls as In  so many polnts to set aslde 
Burnet's  report of  what  took  place  In  England,  yet  on  the  other 
hand h~s  account of  h~s  stay at the Hague IS ~nvaluable  He non the 
most lntlmate confidence of  the Prlnce and Prlncess, especlallj of the 
Princess, who held fast to the Angllcan Church, not, howecer, w~thout 
cherlshlng Latltudlnarlan  sympsth~es  Specially charactenst~c  are the 
conferences nhlch  Burnet  used  to  have \+lth her,  and whlch  he  has 
described In  detail  Burnet S repo~t  of  the pleparatlons of the Prlnce 
of Orange for h~s  English expedlt~on  IS by no means entlrely suffic~ent, 
but still ~t  IS  the best that we  hale left from the  perlod  Itself  It was 
the ch~ef  event of h~s  l~fe  that he was able himself to contr~bute  towards 
~t  the  two  great  tendenc~es  of  h~s  soul  uere  liereln  unlted  The 
questlon was, to prevent the re-estabhshment  of  Cathohclsm, In shlch 
French and Jesu~t  Interests uorked together, and on the other hand to 
unlte Ep~scopal~ans  and Presbyterlans  It  was of no small lmportancc 
that the Prlnce  zealous Calvlnlst as he uas, and therefore allled in creed 
to  the  Presbyterlans, was  induced to  allay  the  antlpathles  whlch  the 
Ep~scopallans  felt  agalnst  hlm  Burnet  was especlally fitted  to  glve 
thls  dlrect~on  to Engllsh  oplnlon, and  to  Impart  trustworthy  Infor- 
mation respecting  the vlens of  the  Prlnce as anslverlng  to \+hat  was 
deslred 
One questlon only arlses about thls, viz  how Burnet, once a narm 
champ~on  of rojal authority, \rho rejected  the  Covenant because the 
nght  of  reslstance  aas lna~~lta~ned  In  ~t,  how  this  same  man  now 
brought  h~mself  to encourage the Prmce  and  Prlncess In  an under- 
taking  whlch  was  based  on the  supposltlon  that  all  England would 
rise in  armed reslstance  against Klng James 
It IS  a questlon whlch  IS  discussed  In  detail  In  the  great  code  of 
Public law, whlch at that tlme enjo) ed universal authontj, Hugo Grotlus 
de Jure be111  et pacls  In ~t there  IS a speclal chapter De subd~torum 
be110  In  superlores  Not  to  res~st  IS  held  by  Grotlus  also  as  In 
general a rellglous dutj  The posltlon of  the  Scott~sh  refolmers, that 
the early Chl~st~ans  d~d  not lesl\t the Roman emperors merely because 
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Tertullian that they would  have been  strong  enough if  they had only 
thought it right.  But to this again he sets limits, and then enumerates 
the most important cases in which resistance is nevertheless allowable, 
e.g. if a prince alienates his kingdom or makes it dependent on others, 
if, under the guidance of  a wild desire, he leads his people to destruc- 
tion,  a  point  which  William  Barclay  (a  Scot  and in  general a  very 
religious  author, to whom Grotius  often refers) had  already assumed. 
Grotius lays special stress on the cases in which the prince is declared 
in the  constitution  to be  responsible,  as in  Castile, or in which  re- 
sistance is expressly reserved as in Aragon.  The most important case 
is, where  the prince is not in full  possession of  the supreme power, a 
portion  having  been  reserved  to a  senate or  the people; then  SO far 
as he tries to get possession  of a power which does not b'elong to him, 
resistance  may  be  offered  to him.  'Regi  in  partem  non  suam in- 
volanti vis  justa  opponi potest.'  It is the  13th paragraph of  the 4th 
chapter in the 13th book, and one of  the most important in the work, 
for this was  precisely  the case which could  most easily occur  and did 
occur. 
When, therefore, Burnet up to this time had been against resistance, 
as mentioned, e.g. in  the case  of  Lord  Russell, this was  because  he 
held that things had not yet gone so far as to justify resistance.  We 
thought,'  he says of himself and Tillotson, 'that  resistance in the con- 
dition we were then  in was not lawful.'  (I. 557.)  Now, however, he 
was of another opinion. 
In November  1688,  appeared  a  pamphlet  by  Burnet;  'An en- 
quiry  into  the  measure  of  submission  and  the  supreme  authority, 
and of  the  grounds on which it  may be  lawful for  subjects to defend 
their religion  and libertie ;  '  that is respecting  the limits of the supreme 
power, and the right of offering resistance to it. 
Like a man, who above all things is a theologian, he commences by 
rebutting  the  passages  of  Scripture,  which  are  quoted  on behalf  of 
absolute submission ;  nor will he allow himself to enter upon specula- 
tive grounds;  he considers the special laws of each several state alone 
to be the criterion. 
Now in England, he continues, the State is based upon the distinction 
between  legislative  and  executive  power,-the  former  being  divided 
between  the  King  and  the  Parliament,  the  latter  possessed  by  him 
alone.  No doubt it  is declared unlawful to take up arms against the 
King under  any  pretext  whatever;  but  this  holds  good  only in  re- 
spect to the  King's  executive power, and  therefore in regard to the 
administration ; one must not resist the  King, because the administra- 
tion  is bad:  but  the obligation  to obedience  does not involve  sub- 
mission to  an invasion  of  the  legislative  power or  the  subversion  of 
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the  constitution.  But  a  case  like  this  had  now  occurred  in  Eng- 
land  For what  was  left  of  legislative  power,  when  laws  were  dis- 
pensed  with  or suspended, and  that  for  all  future  time;  when  cor- 
porations were arranged in such a manner, that for a future parliamellt 
only those could  be elected whom  the  King wished ?  It was  impos- 
sible that  the  King  should  be allowed to overturn the whole founda- 
tions of  the  constitution, on which  he himself  rested;  in  such  cases 
one could either depose the King, or at any rate associate with  him a 
tutor or guardian, as had  been done a little while  before  in  Portugal, 
with the approbation of Charles I1 himself. 
These were the principles on which  the  Prince  of  Orange justified 
himself when he  came over  to support the  resistance which had been 
prepared  in  England;  for  thus  only was  it  intended  to  act  in  the 
matter:  before  the  revolt which was  springing up on  all sides  King 
James then took to flight. 
Burnet,  who  accompanied  the  Prince,  greeted  this  circumstance, 
to  which  he  had  indirectly contributed,  with  great  satisfaction.  In 
the  debate which  followed,  he  declared  against  the  setting up of  a 
regency,  because  in  that  case  the  runaway King would  always  have 
retained his title and a certain amount of influence.  So far he agreed 
with  the Whig party ;  but not farther.  Already in the question  about 
the  original  contract, which  they brought into recognition in the final 
decision, he held himself indifferent ;  he was not against it, but neither 
was he for it;  for it seemed to him that King James  had violated  not 
so  much  the  dubious  right  deduced  from  the  primitive  compact  as 
the very distinct obligations of  a King of England.  But he separated 
definitely from them, when the question as to who should now occupy 
the throne was discussed. 
Here  again, as above  in  the  case of  Clarendon, it happens  that I 
have once more to mention circumstances already discussed in general 
in  the  course  of  the  narrative,  in  order to  note  the  position  of  the 
author with regard to them. 
The Whigs, who  held  fast  to  the  theory that  all  power  proceeds 
from  the  people,  intended  now  to  give  this  theory  a  practical  ap- 
plication by  the  transfer  of  the Crown  to William  Prince  of Orange 
alone, without  any consideration  of the nearer heirs.  In the  abstract 
william,  who  had  a  vivid  notion  of  the  prerogative,  and wished  it 
to be maintained so far as it had a legal basis, was  against the theory 
of  the  Whigs;  but  there  was  a  moment  in which  those  about him 
gave  into  the  proposal.  Bentink,  who  might  be  regarded  as the 
alter  ego  of  the  Prince,  one  day  visited  Burnet  to  dispose  him 
towards  it.  His ground  was,  that  the  sovereign  power  could 
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to her husband,  but all human beings are weak,  who could guarantee 
the future?  The Queen must be merely the K~ng  S consort  Against 
this. however, Burnet,-we  know how  near he  stood to the Princess,  ~, 
-raised  a very energet~c  oppOsitiOn 
At that t~me  he had been  appo~nted  bv the Prince  as h~s  chaplwn 
The next  day he v~s~ted  Bent~nk  to get h~m  to ask the Prlnce to free 
h~m  from th~s  new posltlon,  it would prevent  him from  opposlng the 
design  communicated  to h~m,  and yet  he  had  determ~ned  to do th~s 
with  possible  emphasis  Bentlnk  begged  h~m  to wa~t,  as nothlng 
was  as  yet  settled  After  some  cons~derat~on  all  concurred  In  the 
view, wh~ch  was  the  dommant  one  and at last was ralsed to be a re- 
solut~on,  that Will~am  and Mary shsuld  be  K~ng  and Queen of  Eng- 
land, and should possess the  royal  po\+er in  common  Burnet, who 
had  the  surest  knoaledge that  the Queen would  leave  the  authority 
entlrel)  to  her  husband,  perhaps  contr~buted  most  towards  sett~ng 
aside the  opposltron whlch the  other supporters  of  the Pr~nce  raised  + - 
against a someahat div~ded  power 
Yet here agaln new theoretical doubts showed themselves 
If the Tones, in order to recede as lrttle as poss~ble  from the ~lghts 
inherent In the croun, were of  opinlon that after the  departure of  the 
K~ng  h~s  daughter must be recognised  as Queen, then ~t mould follow 
that Willlam 111 was K~ng  only so far as his n~fe  transferred her rights 
to hlm  Aga~nst  th~s  W~ll~am  had declared with the utmost  dec~sion 
that he would wear the crown in h~s  own  r~ght But  one then  came 
back  again  to the  questlon of  right,  \that  was  his  personal  r~ght? 
The Whigs based  it on the  spontaneous r~ght  of  the nation to  elect 
Burnet, who  meanwhile  had  become B~shop  of  Sal~sbury,  being  st~ll 
averse to th~s,  put  forward  another theory  in  a  pastoral  letter  We 
may  belleve  him, when  he tells  us that  the  invention  of  it was  due 
to Lloyd, B~shop  of  St Asaph, one of  the  seven  who  had  opposed 
King James,  the  questlon, however,  is  not  of  much  importance, for 
Burnet  makes ~t hls own, and puts it forth In publ~c  with h~s  episcopal 
authority 
Lloyd  and  Burnet  supposed  that  K~ng  W~lliam  had  ~cqu~red  a 
right  of  hs  own, independent  of  the  hereditary claim  of  h~s  w~fe  to 
the crown, because it had  fallen  to h~m  In a r~ghteous  war  For no 
one could deny that an hen has the  r~ght  to  take  care  of  hls  lnherl 
tance, when it is be~ng  reduced  to  rum b) the  possessor  how much 
more the  heir  of  a  crown  aheil he sees that it IS belng placed under 
a fore~gn  jur~sd~ction,  and thus robbed  of  .S  security as well as of  its 
honour?  The greatest  champ~on  of  passlve  obed~ence  must  allow 
that a sovereign prince, to whom  this  happens, has the  r~ght  to visit 
another with \var  That had been the case here, and  the war  of  the 
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prince  against the  K~ng  had been undertaken on a rightful  ground 
But It  "as an undoubted  prlnclple  of nght, recognised by all lanyers, 
that the success  of a  rlghtful war gave a r~ghtful  clalm to all that was 
In  the  course  of the  mar  The Prince  of  Orange might have 
caused himself  to be proclaimed K~ng  at once  he had  hopever, left 
the decision to the Lords and Commons of England 
Burnet made a distinction  between  the  resolut~ons  of  the  conven- 
tion by  mh~ch  the  prince  was  rased  to the  throne, and  the  dlblne 
declslon by the  result  of the  rlghtful  war.  In regard  to  the  nation 
wllllam aas a protector,  in  regard to James I1 the  conqueror  of  his 
rights  The declsion  of arms in favour  of the Prlnce was a dec~sion 
of God, to wh~ch  man must subm~t  One thus got  back  to the  idea 
of divine  r~ght  In  a way  not verv different from  that  In which  Cronl- 
ueIl made ~t tell  In  IS  oNn  favour  It  was  sad, that God disposes 
as He will of the kingdom and Holv Writ even recognises the Roman 
Lmp~~e,  which in like manner was in the first instance set up by force 
H~sto~~cally,  Burnet's  vlew  IS  not  unfounded,  for  it  1s  clear  that 
the  Prmce  of  Orange had  already  got  the  supreme  power  into h15 
hands before any one surrendered it to h~m,  by the  course  of  events, 
and by  h~s  v~ctory,  bloodless as ~t was 
We  leave  ~t to  others  to  Investigate whether th~s  vlew was tenable 
legallj  or theolog~cally  Burnet  assures us  that  ~t contributed  much 
touards inducing the church and the  country to submit  The Angh- 
can clergy could  submit to  the King more  eas~ly,  in so far as he had 
come  to  the  throne  by the  issue  of  circumstances, In  which  people 
saw  the  will  of God,  than  if  hls  r~ght  had  been  deduced  from 
decree of the Parliament 
But  obv~ously  the  whole vlew  ran counter to parl~amentar~  ideas, 
on the s~de  of the Wh~gs  it aroused the most violent opposition 
The Wh~gs  deduced the r~ght  of the Pnnce to Invade England from 
the invitat~on  of the country, whlch had been sent to him, not formally 
it IS true but unmistakeably ,  and his r~ght  to relgn from the resolutions 
of the  Convent~on  and fiom the  Settlement  They thought by  th~s 
means  to  see  the~r  doctr~ne  of the sovereignty of  the people, and of 
government being  founded  on compact, real~sed  That the Pi~ncess 
had  been  recogn~sed  at the  same tlme seemed to them  to be an un- 
essent~al  concession  But  to ascr~be  to the  Pnnce  such  a  thing  as 
a dlv~ne  rrght, they held  to be an affront to  the nat~on  and a vrolat~on 
of the Const~tution  Burnet had the b~tter  mort~fication  of  hav~ng  h~s 
Pastoral  letter  condemned by  the  Lower  House  to be  burnt  by  the 
hangman  The Upper House would  not go so far,  but it  declared 
On  ~ts  s~de  also, that  the vieu  was  in  contrad~ctlon  to  the  pr~nc~ples 
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In the year  1699, Burnet  was  nominated  to be  tutor  to the Duhe 
of  Gloucester,  at  that  time  heir  presumptive,  an office  to wh~ch  he 
devoted hlmself with the appl~cation  of  a born teacher  In the Lower 
House of Parliament he experienced many attacks on the subject, the 
Wh~gs  reproached  h~m  with  the  above-mentioned  theorles  of  divlne 
nght, they  thought  that  a  man  of  such  prlnclples  ought  not  to be 
admitted to this office  But the Tories, and especlallj the supporters 
of  the  Pnncess Anne, kept  alnays In  remembrance  h~s  attitude wrth 
regard  to hereditary  ~lght,  they d~d  not wish  to see  a  champlon  of 
national  sovereignty  holding  such  a  post  He retamed  111s  place, 
w~thout  results, however,  for  the  boy, who  had already excited  much 
attention, soon after dled 
But  at th~s  tlme  an oppositron  was  raised  against  Burnet  from 
another  side, and was  to  affect  him  stlll more  deeply 
The leading  thought  of  h~s  l~fe  was  the  reconclliatlon  of  the  two 
ecclesiast~cal  forms, the Anghcan  and the Presbyterian,  and the most 
necessary  prerequisite  was  an  abatement of  the  exclusive  rights  of 
the  former  Th~s  nas  precisely  the  Idea  of  the  Latitudinarians, 
who  also  had  allled  themselves  wlth  Wlll~am  111  To th~s  extent 
the  Platonlsts  of  Cambndge,  by  whom  these  views were  p~omoted, 
exercised  a  gieat  Influence  on  the  crisls  of  the  Const~tut~on  and 
the  h~story  of  England  generally  When  the  strong  Anglicans  re- 
fused  the  oath  to the  new  government,  the  Latltudinarlans  stepped 
Into  thelr  place  It was  an incalculable  advantage  to  William  111 
that  he found for  the  arch~eplscopal  see of  Canterbury  a  man  like 
Tlllotson, who  enjoyed universal  respect  and deserved it  In a short 
time  fifteen  episcopal  sees became  vacant,  nhich  were  all  filled  up 
w~th  men of  the same way of  thinlring  one of  these was our Burnet, 
to whom was committed the great d~ocese  of Sal~sbury 
They were  not  able  to carry  out  thelr  leadlng  idea,  they  were 
obliged  to  content themselves nith simple tolerance  of  the Dissenters 
without poht~cal  rlghts,  they exerc~sed  thelr  office  In  a  spirlt  of  the 
greatest forbearance and  cons~derat~on  In this they were  entirely at 
one uith  the  Krng,  whose  authority  became  very  effective  through 
close unlon wlth the blshops 
But ~t  was precisely thls  author~ty,  exerc~sed  bj the  crown  through 
the b~shops,  which excited an opposition In the episcopal church Itself 
Hitherto  the  King's  supremacy and the splntual power Inherent In 
the bishops had  been  one of the mlin principles on which the oppo- 
sition  to  the  Papacy  rested  But  seelng  that  former  b~shops  had 
always maintained and put Into practice the Idea  of  church Independ- 
ence,  even w~th  regard  to  the  crown, now  that  on the  contrary the 
b~shops  held  uncond~tlonally  to  the  government,  church  opposition 
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descended to lower circles  ~t took up its posit~on  in the Lower House 
of Concocat~on 
The sunlmoning  of Convocation  had  been  for  a long time inter- 
m~tted,  and was  first  demanded by zealous  eccleslastlcal\riters,  such 
as Dr  Atterbury  When the Klng in the year 1700 saw himself com- 
pelled to fall back on the Tory min~sters,  and the elections resulted in 
a Tory Parl~ament,  he was  compelled  to  allow Convocat~on  also  to 
meet,  thls took place in February I 701 
The very first slttlngs were exceedingly stormy  The Lower House 
of  Convocat~on  cla~med  rights  In  spiritual matters similar to those  of 
the  Commons  In  temporal  And just  as at that  tlme  ~t not  unfre- 
quently came to violent  quarrels  between  Lords  and  Commons,  so 
the  Lower  House  of  Convocat~on set  Itself  In  opposition  to  the 
.  . 
bishops  Against  the~r  w11I  ~t assumed  the  rlght  of  pronouncing  a 
judgment  on  theolog~cal writings.  One of  the  books  whlch  fell 
under  the~r  censure  was  Burnet's  Exposlt~on of  the  Thirty-n~ne 
Articles,  a  work  that  In  the  maln  may-be regarded as a product  of 
Latltudinarlan  oplnion,  ~t admitted  a  variety  of  views,  which  the 
zealous churchmen would not allow 
So long as K~ng  William lived, however, and the commlsslon lasted, 
which  he  entrusted w~th  the  conduct  of  eccles~astical  affalrs,  all  this 
had not much significance 
We have not~ced  how powerfully the Angllcan  spirit uas roused  at 
the  accession  of  Queen Anne, In whom  hered~tary  r~ght  and  church 
feeling  were  un~ted,  the Lower  House  of  Convocation  acted  In  the 
fullest  agreement  w~th  the  Lower  House  of  Parliament  The Bill 
agalnst occas~onal  conformity was at the same tlme an act  of  host~l~ty 
to the b~shops,  who  had  connlved at thls anomaly  Burnet had done 
a great  servlce  to the Anghcan clergy,  for from h~m  came the  pro- 
posal  to  devote  the  produce  of  the  first  fruits  and  tenths,  whlch 
formed  part  of  the  income  of  the  crown,  to  the  poor  clergy,  a 
measure,  w~th  the  adoption  of  whlch  Queen  Anne  celebrated  her 
b~rthday  In  the  year  1704  But  that  could not protect h~m  from the 
attacks  of  Convocat~on  Nevertheless  the  Queen  still  held  to  the 
b~shops,  who  for  the  first  tlme  In  thls confllct sided w~th  the Whigs 
Convocat~on  could not at that t~me  attain any regular  and  permanent 
Influence. 
To this  tlme belongs a small  paper by Burnet, in wh~ch  he endea- 
vours to give the Electress Sophia an idea of  the Engllsh constitut~on 
and of English  affairs  'A memorial, humbly  offered  to H R H  the 
Princess Sophia, Electress and Dutchess of Hanover,'  dated Lambeth, 
&lay 15th, 0 S  1703,  ~t was  prlnted  In  1815  in  Hanover, where 
the PIIS  had been preserved 62  BURNET'S HISTORY  OF  131s  OlVlV  TIME5 
One would  be  decelved  ~f one  were  to  expect  thereln  a  plcture 
of  the state of partles, In the form whlch they assumed at the openlng 
of  Queen  Anne's  relgn,  of  the  plomlnent  personages  and  then 
controversies at the tlme  next  to  noth~ng  whatever  IS sad, the paper 
has,  on  the  whole,  no  importance wlth  regard  to  the  c~isls  of  that 
t~me It 1s  calmly arltten lnformat~on  for  the  future  queen  lespect- 
Ing  the  constltut~on  m  general,  peers,  commons,  and  the  crown 
Burnet  speaks  hke  a  well-w~sh~ng  frlend  of  the  House of  Hanover 
He  would be for a restoratloll  of the property of the  crown, lnclutl~llg 
what  belonged  to  the  Prlnce  of Llales,  and he  states  how thls  end 
m~ght  be  attalned  The chief means he  sees above all In  the  settlng 
up  of a popular  ministry,  ah~ch  mould  Influence Parliament to make 
a rlch provlslon  for the crown, ' to grant a plentlfull  retenue to Y H 
as our souveraln, and to the prlnces, your sons ' 
So he w~shes  to see the nobll~ty  also restored to then old  fortunes, 
for  wlthout  Lorcls  England  could  not  certainly  contlnue  to  exlst, 
that the Long Parhament  had w~shed  to  do away w~th  them  seemed 
to h~m  to be madness  The Angl~can  Church he declares to be the 
most orthodox and best o~dered  church In the aorld, he sees nothing 
wantnlg  In  her  but  steadfast  moderation,  a  sl~ght  abatement  In 
thlngs, vhlch no one could declare  to  be  essential, would  enable  the 
Presbyterians and even the Independents to join the Church 
In the  unlon with Scotland  Burnet  took  the most actlte part,  he 
was  p~esldent  of  the  committee  of  the Upper House for thls  matter 
It  maj  be  regarded  as  another  expression  of  the  Lat~tudinarlan 
feellng  of  the  Blshops,  that  the  Scottlsh  Church  was  alloned  to 
be  equally  orthodox  w~th  the  English  But  Burnet's  orlglnal  Idea 
was  not  real~sed  For there was  no  longer any thought  of  a recon- 
clliat~on and  unlon  of  the  two  church  forms  He had  to  glve 
up  thls  ideal  of  hls  youth  The Scots were  allowed  to keep  thelr 
ecclesiast~cal  Independence,  the  Presbyter~an  form  of  the~r  church 
was to contlnue unchanged 
But this led to consequences, on ahlch people  had  not  reckoned 
What was  allowed  to the  Scottlsh  Church,  viz  the  maintenance  of 
then constltut~on,  that  the  Engllsh Church  also  thought  Itself  bound 
to  demand  for  Itself  at  a  moment,  in  whlch  the  Legislature  was 
adm~ttlng  Presbyter~an elements  Into  Itself  the  old  statutes were 
renewed,  on whlch  ~ts  exclusive  author~ty  rested,  above  all  the  Act 
of  Un~form~ty  The Idea  of  church  comprehens~on,  to  ah~ch  the 
Lat~tudinarlans still  held  fast,  now  of  necess~ty  van~shed  ent~rely 
The tao opposlng prlnc~ples,  between whlch  thls  ec~leslast~cal  party 
had  wished  to  med~ate,  set themselies  in  full  strength  aga~nst  one 
another 
And ~f In the Act of  Un~on  the cla~m  of  the  Engllsh  Church was 
not  expressed  w~th  such  full  energy  as  that  of  the  Scottlsh,  the 
sole  effect  of  thls  was,  that  the  agltatlon  In  the  former  was  all 
the more v~olent 
From  the  very  first  moment  Convocation  set  Itself  agalnst  the 
Umon,  and  as  ~t was  feared,  that  thev  would  have  recourse  to 
Parl~ament  In  then  opposltlon,  it  was  thought  good  to  prorogue 
Convocat~on 
The political influences, ahlch we  know, comblned w~th  the eccle- 
slast~cal  ones,  Burnet  h~mself,  IlLe  &Iarlborough  and  Godolphln, 
now held to the Wh~gs 
Then another sermon was  preached on the 5th of  November, like 
hls  own  years  before,  which,  hoaever,  created  still  greater  com- 
motion,  In ~t Dr Sacheterell spoke out agalnst the r~ght  of reslstance, 
and that In  such  a way that legal  proceed~ngs  aere lnstltuted  against 
h~m  by Impeachment  before Parl~ament  No wonder, that thls occu- 
pled  publlc  attent~on  almost  exclus~vely  for  some  tlme  For pnn- 
c~ples  came Into  question,  on t~h~ch  the  cond~t~on  of  the  State  at 
the t~me,  and of soclety rested  Burnet also was  spec~ally  concerned, 
for  by  hls  theory  of  the  rlght  of  reslstance  he  had  furthered  the 
Revolut~on 
We  are  not  now  follonlng  the  phases  through  whlch  tlns  tr~al 
passed  Only  be  ~t   eme em be red,  that  ~t found  an  echo  even 
among  the  Lords  then~selves,  when  among  others  the  Blshop  of 
Bath  and Wells  argued, that  as regards the  doctrlne ~tself  ~t m~ght 
very well be correct, but that ~t  was dangerous to preach ~t  to the people 
even ~f  one limited ~t  to the extremest necessity  Even the doctrlne of 
the or~glnal  contract he declared to be very quest~onable  ,  he appeared 
to prefer  the word vacancy or abdication to the word revolut~on. 
The most remarkable thlng was, that  the  great  leader of the party 
of res~stance  In the year 1688,  Danby, who had h~mself  been the first to 
take  up  arms  agalnst  James  11, and  now bore  the  t~tle  of Duke of 
Leeds,  declared  w~thout  reserve,  that  the  object  of  that  movement 
was  declared  in  the  words  abdlcatlon  and  vacancy;  had  they  not 
succeeded  (so he  seemed  to  mean),  thev  would  r~ghtly  have  been 
Pronounced  rebels,  the  word  reslstance  must  be  passed  over  in 
silence 
Thls, however, was  opposed  by  others, who  bel~eved  more  In  the 
truth  of  the  theory, above  all  our author, who  repeated  h~s  doctrlne 
about  the  extreme  case  They  calr~ed  the  day,  Sacheverell  was 
condemned, but jet only to a very mlld  pun~shment,  and that  out  of 
respect  to  pubhc  oplnlon  The  Upper  House  m~ght  say  what  ~t 
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year  1683 In  falour  of  rojal authority;  ~t  is  strange  but  true,  the 
doctrine of  the  unlawfulness of  resistance  had  at  that  t~me  become 
popular 
In truth Sacheverell had the  upper hand  It was by the  exh~bition 
of  public  feeling, which  h~s  trial  produced,  that  the  Queen was  en- 
couraged  to  make  the  great  change  of  mlnlstry  In  1710, whlch  In 
turn brought about a reaction In church matters 
S~de  by  s~de  with  the  Tory Parliament  Convocation  also  entered 
the  field  In  1711 w~th  strengthened  r~ghts  The Archbishops  were 
not  consulted  In  the  matter;  In  arranging  the  Quorum  all Willlam 
111's  Blshops,  as  well  as  those  appointed  by  Queen  Anne,  who 
had  been  on good terms w~th  the Whig ministry, were  passed over, 
only those most lately nominated were Included  Atterburj conducted 
the  whole  buslness,  he  belng  the  confidential ally  of  Harley.  A 
treat~se  on the condit~on  of rel~gion  in the country, on the increase  of 
unbel~ef,  was wr~tten  In such a way, that the late  goveinment  and the 
rule of  the Bishops  appeared in a very doubtful  hght  The Bishops 
answered  it w~th  another pamphlet,-but  with  the~r  policy of  media- 
tlon they fell daily more and more Into dlscred~t 
When  the  Occas~onal  Conform~ty  B111  was  agam  brought  Into 
d~scussion,  they no longer  dared  to  oppose  ~t  The pol~tlcal  sltua- 
t~on  of  the moment rendered ~t a matter of  necessity  for the  B~shops 
to  give  way  on th~s  point,  if  the Wh~g  party was  not  to be utterly 
defeated 
In h~s  hlstoly  Burnet  expresses  hlmself  calmly  and qu~etly  on the 
matter,  and yet the turn which  thlngs took affected  him personally  a 
good deal.  The Ideas, whlch  he  had  defended  all  h~s  I~fe,  brought 
him at the close of  his dajs Into great d~fficult~es HIS  was  a  media- 
tlng nature,  ne~ther  Episcopalian nor Presbj  terlan, but a Protestant to 
the back-bone , not an uncompromlslng royalist, still less a republican, 
but always moderate  and inclined  towards  the  parl~amentary  form  of 
government.  He attempted to work out thls theory of reconcil~ation 
on ecclesiastical  ground first of  all  But h~s  plans were  shipwrecked 
In  Scotland  at  the  outset, his  compromises  were  rejected  by  the 
Presbyterians.  Flung then Into the m~dst  of  the pol~tical  btruggles In 
England,  he  could  accompl~sh  nothing w~th  either  party.  When  a 
Cathol~c  king  ascended  the  throne,  he  thought  ~t best  to  leave  the 
country.  It was  In b~s  voluntary  exile, In whlch he associated  h~mself 
w~th  the Klng's  enemles, that he found for  the first tune  a  sphere for 
his  endeavours.  To further  these,  Presbyterians  and  Ep~scopallans 
must  be  un~ted  He  found  3 means  of  recognising  hereditary 
monarchy and yet  lealing an opening for  alloulng revolt  agalnst  ~t 
The event  itself  echoed  thls  v~en,  and  gave  an opportunity  for  ~ts 
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realisation  A  tolerat~on,  limited  enough  no doubt,  and  a  polit~cal 
settlement  hover~ng  between  hered~tary  rlght  and  parl~amentary  de 
crees  mere  actually  establ~shcd  The Church part), to whlch  Burnet 
belonged, and nhose less  ng~d  doctrlne  enabled thein to attach them- 
selves to the  ncw Pnnce, sho had  ascended the throne by then help, 
won even a domlnant posltlon In the Episcopal Church,  and this they 
In the~r  turn oned to the Prince, and  In  ~t  made  thelr moderate  vlews 
of some effect betneen the two palties  But not even so could Burnet 
carry h~s  polnt  The vlex of hls friends and of h~s  sovereign was d~rected 
not  tonards mere  tolerat~on,  but  towards  comprehens~on, that  IS, 
tonards  such  an orderlng  of  the  doctrines  and  ceremonial  of  the 
Anqllcan  Church, as  that  the  D~ssenters  would  be  able  to  assent  to 
them  But  the  opposltlon  made  by  the  Anghcan  Church  was  too 
strong foi  anjthlng to be  accomplished against it  Burnet reckoned 
on Queen  Nary, who  entered  into  the  Idea  of  a  reconcil~ation  1~1th 
more method than her husband, but she died vely early, and her death 
depllled him of hls best  support.  HIS  second pol~tlcal  Idea, by means 
of nliich he thought to gibe  a  new foundat~on  to the monaichy of  the 
Revolution, non no approbation  All prospect of  a mediation passed 
away  ent~relj  n~th  the  life  of  Willlam  111  The two  partles  in  the 
vlews  and  ends of their  general  and personal  polit~cs  set  themselves 
more  and  more  ~udely  In  oppos~tion  to  one  anothei  L~ke  Mall- 
borough  and Godolphln, the  blshops  also  ale  obliged  to take up the 
part)  of  the Whigs, and  so also  is  Burnet  But  they  are  forthwith 
ln~olved  also In the disaste~s  which overtool,  the Whigs  The Lover 
House of Convocat~on  1s  v~ctorious  over  the  Bench  of  the  Blshops, 
where  he plajed  a  great  part  The doctrlne of  resistance, whlch he 
had adopted-with  verj defin~te  qualifications,  ~t IS  true, but  still had 
adopted--1s  rejected  and  loses pubhc falour  In the fiame of  mind, 
which thls contest and the tuln of events could  not  fail to produce in 
hlm, he  partly revised, partly nrote the  hlstory of  his own  tlmes  In 
the concluding words, whlch  are  a  political  adlnon~tion  to all classes, 
as comprehensive  as they are acute, equally instiuctive as to the state 
of  things  at the  t~me  and the  special  standpoint  of  the  author, he 
remarks,  that there are pe~iods  in the l~fe  of nations, In whlch they are 
lnclined to sla~ery,  but n  hich are then fo'lol\ed of necessity by the oppo 
slte  tenclencles  The Wh~g  pollcy,  to whlch Burnet attached  b~mself, 
was calculated to bring this about  The actual succession of the house 
of Hanoler  seemed  to  Include  eve~ythlng  that  could  be  shed  and 
attained.  111  the l~st  years of his l~fe  Burnet had kept h~mself  tolerably 
quiet, and  devoted  h~s  powers  chiefly  to  h~s  splrltual  calling  Even 
during h~s  stay In  London he ~arely  passed a Sunday n~thout  p~eaching 
The evening  addresses  wblch  he  ~nst~tuted,  made a deep lmpresslon 
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on those \\h0  heard  them, by then  dlgnlty and  earnestness  Burnet 
llved to see the arrival of  King George ,  he dedicated the supplement 
to his Hlstory of  the  Reform~tion,  whlch appeared just  then,  to the 
Kmg  He dled  soon  afteraards,  just  as  the  new  government  was 
adoptlng the developed Wh~g  view-March  I 715  Under 11s  reglme 
a bon$  fide  resuscltatlon  of  the  old  schemes  of  comprehens~on  was 
certainly not to be thought of  But the essent~al  elements of  Burnet's 
Ideas In church matters rev~ved  under a more modern  form  In  Hoad- 
ley S  books,  they  have  never  qulte  per~shed,  and  for  hls  pohtlcal 
vle\+s  he left hls hlstorlcal  w~ltlngs  to poste~ity 
Let us return once more to their objective calue 
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The h~sto~ical  nork, nhlch Burnet  left  to  the world, may be com- 
pared  w~th  Cla~endon's  h~story,  inasmuch  as ~t has specially  contrl- 
buted to fix men S vlews respecting  the  tlme  Not till  our own days 
d~d  ~t become of  lea1 effect, and that  through the  pralse, which some 
of the most learned authors have  bestowed  upon  ~t,  and  through  tlie 
use which they hale made of ~t 
I will quote an example 
A celtaln amount of  ~mpresslon  is  made  by what  Mackintosh  and 
hlacaulay  narrate  respecting  the  ~efusal  of  the  Duke of  Somerset to 
Introduce  the  Nunclo  d Adda  to  the  Ihng  The Duke  had  called 
attent~on  to  the  ~llegality  of  thls  proceed~ng,  whereupon  the  Klng 
sa~d,  'Don't  you  know  that  I am above  the  law?' and  the  Duke 
answered, 'Your majesty IS  so, but I am not.'  The narrative  agrees 
very well w~th  the general quest~on  at l~sue,  ~t comes from Burnet, I 
7 I 7 fol  only with thls difference, that  Somelset's  answer  IS  somewhat 
less pointed  'Whatever the Klng mlght be, h~mself  was not above the 
law'  But  whether  th~s  IS  true  word  for  word,  may  be  doubted 
Lonsdale  has  a  considerably  different  verslon  On  the  remark  of 
Somerset, that ?t  would not be lawful, the  Klng repl~ed,  that he would 
grant  hlm  pardon  for it, to whlch  Somerset  answered that he knew 
that a pardon \I  as not valid, ~f  it was glven to brlng about an lllegal~ty, 
at whlch  the  ICmg  pas  much  displeased  The Dutch  ambassador 
C~tters  gives  a  detalled  account  of  the  matter  In  July  1687  HIS 
reports may be quoted  here, especially as they elucidate other clrcum- 
stances, about ~ch~ch  there was much dlscusslon at the tlme 
LeLfer of  A  van Cztters 
V7estmzns/er,  den  8 juJv/z8 ]uq  1687 
---  Dewvle den Lord Major der stadt  London, volgens syne 
h1ajts  goetvlnden,  nu  vermagh  by  toedrlnchen  van  een  glas  te 
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deslgnercn,  wle  Sherlfs  delselven  stadt  voor  het  aenstaende  per 
sullen  wesen,  sonder  reguard  te  nemen  off  deselve  freeholders  syn, 
dan  met,  en  van  outs gebruyckelyck  IS,  dat  degene  d~e  refuseert 
die plaets aen  te nemen, gehouden  is  voor  een fine  ofte  amende te 
betalen 420  ponden sterllngs, en dat  d~e  boeten  nu  syn gcdestlneert 
voor de Camer van London ten proffyte van de weesen dle  In  deselve 
rnerckeljck  ten  achteren  staen, soo heeft  gedachten  Lord  Major  nu 
al  toegedroncken  aen den Alderman Herne, en  Mr Abraham Dolens, 
een  ouderllngh  onser  Duytse  Kerck,  dewelcke  beyde  het  selve 
hebben  gerefuseert,  en  mejnt  men  dat  a1  meer  voorname  en seer 
rycke  luyden  op  de lyst  syn,  d~e  den  Lord  Major  h  desseln  sal 
toedrlncken,  en  welcke  men  seker  weet,  dat  sulck  mede  sullen 
excuseren;  waerdoor de gedachte Camer van London een seer groote 
somme  gelts  staet  te  becomen,  en  sal  men  desgelyck  met  de 
plaetsen  der Aldermannen,  die  dageljck  verandert \?erden, handelen, 
synde  nu  ses  plaetsen  vacant,  en  vler  voorname  coopl~eden  op 
nleus daertoe geel~geert,  dle  men voor vast  meynt dat  het selve oock 
sullen  decllneren  Dan  sommlge  quaetaerdlge  geven  daerop  nu 
onder  de hant  mede  verkeerdel~ck  voor,  a1  of  men  hlerdoor  onder 
anderen van meynlnge was, eyndelyck dissenters  ofte  selver  pap~sten 
daertoe  to  mvlteren,  omdat  na  soo ceel refuys  van  de  Loorgaende, 
quansujs  geen  andere  te  vlnden  souden  syn, dewelcke  d~e  plaetsen 
souden 15  lllen aennemen 
Wzndsor, den  I 5/5 July  I 687 
--  Voorleden  Sondag  hadde  den  grave  Datta  als  Pauseljck 
Nuncius  syne  publique  audlent~e  by  hare  hfajte",  gelyck  hy  desen 
avont  by  de Conlnglnne  Weduwe  ook  staet  te  hebben  Syn  tram 
bestont  In  dry reyen  koetsen met  6 peerden, gevolgt van  zo andere 
d~e  met  groote  moeite  by den  anderen  gekregen waeren, waeronder 
gesien  alert  die  van  den  heer  b~schop  van  Durham,  voorts  12 
knegten en 4 pagles In het Iiveray, en een  groot getal van geesteljcke 
ofte pnesters, d~e  benevens syne verdere domest~quen  en andere jonge 
edellleden  hem  ter  aud~entle  accompagnee~den  Syne  aensprake 
bestont  In  generale  protestatlen  van  clvlllteyten  en  beleeftheden 
en verdere  segenwenschen,  In  dat  cas  van  dat  hof  gemeenlyck  af- 
kolnende 
'?'  IS  te  noteren  dat  hy  door den  hertog  van Glafton  IS  van  syn 
hu~s  opgehaelt  geworden,  daer  de  ambassadeurs  van  den  keyzer, 
Spaegnen  en Vlanckryck, door  een graef,  en de  Republycken door 
een  baron  alleen,  ter  aud~ent~e  gemeenlyck  gecondulseert  werden 
Sulk  eene  notoire  d~stlnctle,  op fondament, soo men  h~er  voorgeeft, 
Omdat  den  Nunclus  tot  Parys  msgeljck  door  een  hertog  soude 
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opgehaclt  sjn geuorden  hlaer  hetgene  h~er  omtrent d~es  te  meer 
te  lemarqueren  d~ent,  IS, dat  den  hertog  van  Somn~erset  daegs  te 
vooren  by  den  heel  grand  Chambellan  op  des  Conlnga  ordre 
aengesegt  sjnde slg  tc wlllen  prepareren  om  gedachten  Nunce  des 
anderen  daegs  ter  audlcnt~e op  te  haclen,  hy  des  morgens  by 
sjne hlajt  slg  daervan  heeft  w,llen  excuseren,  omdat  bedugt  en 
geaaerschout  was,  soo  hy  seyde,  dat  syn  doen  teenlger  tyt  soude 
mogen  opgenomen  werden  als  aenteloopen  jegens  de  Acte  van 
Praemunlre,  eeu  weet  hler  In  Engelant  by  allen  behent,  d~e 
gemaekt  IS  by  Edt~ard  de  derde,  naerln  geenummereert  staen 
vele  gevallen  onder bedre) gmge  (n  ~e hem  daeraen  schuldlg  maekt) 
van  eeualg  bannissement  en  confiscat~e van  alle  syne  landsn, 
renten  en  ande~e  goederen ,  dat  d~e  acte  by  tyden  van  volgende 
Conlngen  naderh~nt  \eel  velder  IS  geextendeert  geworden  jegens 
de usurpat~en  van  den  Roomsen  Stoel,  en \+el bjsonder ten  tyde 
van  de  Conlng~nne El~sabeth glo~~euse~  memorle,  als  uanneer 
de  Supremacy  soo  In  het  temporel  als  splr~tuel  in  den  Conl~lg 
ofte  Soux eraln  alreede  \+as geestabl~sseert, en  we1  speclaly ck,  soo 
gesegt  nert,  mede  In  het  twaelfde  laer  \an  Conlng  Care1  de 
ze glor~euser  gedagtenls,  dat soo  rile  lets  quam  te  onde~nemen,  dat 
tot  voortsettlnge  van  des  Paaus  eere,  gesagh,  ofte  mlgt,  In  d~t 
Conlngryck  mogte  dienen,  subject  soude  wesen  aen  dtn acte  \on 
Pmemun~re,  dat  IS,  de  poencn  daerln  gemelt  Dat  hy  in  dier 
cons~delat~e,  en nom  lnt  toecomende  aen  syne  klnderen  en  famlhe 
n~et  te  kort  te  doen,  versogt daerlan geexcuseelt  te  mogen  blyten. 
Waerop  den  Conulg  soude  geantwoord  hebben,  dat  hy  meynde 
hem  een  groote  eeie  te  hebben  to  egebragt  van  een  mln~ster  van 
soo  een  emlnent  prins  op te  haelen.  Dat  de  gemelde  acte  van 
Praemun~re  In  geenen  deele  nog  met  geene redenen  ter  werelt  tot 
soo  verle  konde  verden  geextendeert,  In  allen  gevalle,  dat  d~ nu 
ueder  doodt  een  kragteloos  was  gewo~den  met  het  overlyden  van 
sjnen broeder,  en  dat  hy  hem  daervau  honde  d~spenseren,  gelyck 
hem  dat  reght  en  d~e  prerogative  lndlsputabel  toequam.  Mae~ 
gedachten  hertog  daernaer  nlet  lujsterende,  soo  heeft  hem  den 
Conlng  dae~~p  geseght  dewjle  hy  hem  In  desen  nlet  en  uilde 
obedleren, dat hv hen1 oock deschargee~de  van  alle audere emplojen, 
als  dat  van  Edelmau van  de  bedkamer,  en  Collonel  van  een  Rep- 
ment  peerden,  en  als  Lujtenant  \an  sommlge  Prov~nt~en,  en  wat 
her gelvck,  \+aerop gedagten  He~tog  slg  aenstonts  van  het  hof 
geretlreert  heft  Die  geeft  geen wejnlg  d~s  cou~s  ten  hove, ell  aen 
de  Catholjcken  stoffe  om  sjne  nIa~t  te  doen  consldereren  hoe 
weynlg  hy  van  Protestantse  officlanten  te  wagten  heeft,  en  hem 
daerop  ban  ofte  behoo~t  te  xertrounen,  om  daerdoor  te  make11 
dat  doorgaena  voortaen  In  alle  charges  Catholjcken werden  ges- 
telt -  - 
Rzndsot, den  29/19 jz~4  1687 
W  E.  Gestr  Heer  Glsteren gel~efde  syne  hIajt  by dlscours  m\ te 
ve~haelen  hoe  den bekenden  Doctol  Gubert  Burnet,  d~e  s~g  jegen 
woordlg  In  Nederlant  ophout,  aldaer  hadde  doen  drucken  en 
ujtgegeven  sine  dry  br~even, dewelcke  hy  onlangs  aen  den  heer 
grave  van  hIlddleton  hadde  geschreven  op het  subject  der  Schotse 
cltat~e,  benexens de c~tat~en  selve, met eene preface, vaerln verscheyde 
schandelj cke en  seer  aenstootelycke  perlodes  tot  naedeel  soo  van 
hem als het gouvernement waren  ter  neder  gestelt, en onder anderen 
'q~e  comme  11  est  encore  trop  tost  pour  persCcuter  B  cause  de  la 
rel~g~on,  on  a  cru  qu'll  falo~t prendre  des  crlmes  d'Estat  pour 
pretexte,  et  en  charger  ceux  qu'on  vouloit  detru~re,  '--dat  dlt  nu 
a1  neder  een  nleuwe  actle  was,  waerover  hy  koo~  de  hooge  just~t~e 
staat  geroepen  te  werden,  gelpck  ick  van  ter  zjden  hoor  dat  met 
desen post syne Myta ordres afgaen aen den heer Rlarqu~s  d Albvvllle, 
om  daerover  aen haer  Ho  AIo  te  klagen,  en apparent versoeclten 
sal dat deselte haer ressent~ment  soo aen den autheur als den drucher 
hielover  sullen  ulllen  betoonen  Ick  han  h~er  verder  byboegen, 
dat  men  tot  d~versse  maelen  aen  syne Malts dlscours  bespeurt heeft 
dat gants mlsnoegt IS  over het ralsonnement  van den fransen gazett~el 
ofte  La~don  d~e  men weet  tot  Amsterdam  gedruckt  wert,  en  onder 
anderen dat onlangs verhael  doende van het  campement op Honslow 
heath,  spots  gewyse  hadde  geseght  datter  dagelyck  een  groote 
carnlgle en  bloetstort~nge In  dat  leger  omglng, tp  weten van  ossen, 
schapen,  hoenderen,  patrysen,  fa~santen, en  wat  d~e~gelyck.  En 
mejnen  de  verstandige,  by  ald~en  sulcke  en  d~ergelycke ralller~es 
by  haer  Ho  Rlo  konden werden  belet, dat aen kccle, d~e  den Stnet 
van  haer  Ho  MO  n~et  syn toegedaen,  d'occas~en souden  benomen 
werden  van  h~erdoor  meesterlyck  haer  profjrt  te  doen,  en  d~t  hof 
soo veel doenlych tegens onsen Staet aen te setten. 
Den  Conlng  hebbende  deser  dagen  op  de  lnstant~en  van  den 
Grave  van  Devonsh~re  s~g  soo cerre  t'rynen  voordelle  gedeclareert, 
dat  by ald~en  hy wllde een obhgat~e  teyckenen  ter  somme van dert~g 
duysent ponden sterllngs, waerln hy IS gecondemnee~t,  dat by plovlsle 
uyt  syne  gevancken~s  honde  gaen,  maer  dien  Grave  daertoe  nlet 
genegen  synde, omdat,  gelyck  hy  segt,  syne  gelegentheyt,  geenslnts 
suffisant is  om  oyt  d~e  obl~gat~e  te  konnen  betaelen,  soo  hebben 
sync vr~enden  en andere heeren van groot vermogen nog voorg~rteren 
den  Conlng  ernstelyck,  dog  te  vergeefs  ve~sogt, dat  syne  Majt 
gelrefde  contentement  te  nernen  met  de  schriftelycke  belofie,  dat gro  BURNET'S HISTORY OF  HIS 0  WN TIJIES. 
telckens als het syne Majt sal gelieven, altyt wederom in gevanckenis! 
sal gaen,  maer  den  Coning  soude geantwoort  hebben,  dat  dan  de 
amende volgens  de  wet  als  gequeten  was, en  dat  het  beter  was dat 
hy Grave van hem, als dat hy van den Grave soude dependeren. 
Men  heeft  deser  dagen  we1  gesproken  als  of  syne  Xlajt  soude 
geresolveert  syn  in  korten  een  nieu  Parlement  te  beroepen,  maer 
de  verresienste  meynen  datter  meer  saken  moeten  voorgaen,  en 
daerom  niet  apparent  is dat  sulck  soo haest  sal  geschieden, dan dat 
daertoe  van  het  Parlement in  Irlandt  meerder  apparentie  is, waerin 
men  te  wagten  heeft  dat  saken  van  de  alderuyterste  importantie 
souden  geproponeert  werden,  en  onder  anderen  van  de  Roomse 
Religie  tot de Hooft  Religie aldaer  te  doen  verclaren, en andere van 
gelycke gevolgen meer.-  -  - 
The story in  Burnet  was  epigrammatically formed  in conversation, 
and  reached  him  in  this  way.  But  the  report  of  the  ambassador 
is to a  different  effect, and  the  natives follow another tradition.  AC- 
cording to Barrillon also the King formed the idea that this enactment 
must be abolished;  '  Les loix  par les quelles toute communication est 
interdite avec le pape ;  ce  qui  est  absurde  dans  un royaume, dont le 
souverain est catholique romain.' 
In a  similar way  a  great  deal has been  transplanted from Burnet; 
e. g. his theory, that  the  order to  give back Magdalen College  to  the 
Protestants was  retracted  on news  coming that  the Prince's fleet was 
delayed  by  contrary winds;  the  object being  to  show, that  the  con- 
cession  was  altogether feigned.  But  in Sancroft's  Life (I. 346) it  is 
proved in detail how false this theory is. 
From Burnet  comes  the  account  of  the  cowardice  of James I1 at 
the  battle  of  the Boyne; he  states that  the King  kept  himself 'at a 
safe  distance  with  his  guards;'  but  from Lauzun's  report it  appears 
that he came vigorously to close quarters. 
We do not mean to impute it as a crime to Burnet that he gave these 
notes.  He was  credulous and believed  most  easily what was  told  to 
him  to  the  disadvantage  of  the  other  side.  Subjective  truthfulness 
may exist in  spite of  this, so far as it can be coupled at all with  party 
views and misrepresentation. 
We cannot say that he had completeness and  exactness of  descrip- 
tion.  Burnet's History of  his Own Times has  received  a  continuous 
criticism  from  Ralph,  as the  History  of  the  Reformation  has  from 
Collier.  In the  latest  edition,  remarks  by  Dartmouth  and  Onslow 
have  been  added, among which  pertinent  corrections,  some  of  them 
of  historical  importance,  are  to be found.  In Ralph one  sees that 
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Burnet  is just  as full of  inaccuracies as Clarendon; from the statements 
of  the  other  two,  that  his  information  on many points  was  very in- 
complete. 
It is a chronicle of  the time, in the main written from  year to year, 
while  the  events  were  still  happening,  by  a  man  who  took  part  in 
many ways in those events and had personal knowledge of them.  The 
narrative is  not so detailed  as we might wish, but the  author's view  is 
alivays worthy of attention.  It does not make much matter, if  Burnet 
does  make  mistakes  in  details,  and perhaps  dates  the  commence- 
ment of a Parliament wrongly;  that can  easily be corrected;  but it is 
of immense value, that he gives the points of  view  from which he saw 
things.  They are his party's points of view, and precisely as such are 
of  importance,  inasmuch as  this  party  subsequently  kept  the  upper 
hand. 
The autobiographical  element obtrudes itself  here about as strongly 
as in the first part  of Clarendon ;  both  present  a mixture  of  memoir 
and history, which makes them pleasing. 
For  the  historian,  who  wishes for instruction, Burnet  is  always  of 
the  greatest  weight,  where  he  speaks of  that  which  he  has  himself 
experienced,  done,  and  heard.  But  here  again  one must  still  dis- 
tinguish the statement of  what he heard from the fact. 
Burnet was not so remote from affairs as  not  to hear of  them, but 
on the  other hand he was not  near enough to attain to real and exact 
knowledge.  Thus he received  various  accounts  of  the  negotiations 
preliminary  to  the  Peace of  Ryswick,  which  escaped  other  people. 
As to the  first  meeting between  Boufflers and Portland, by  whom the 
secret  transactions  of  William  with  Louis  XIV  were  opened,  he 
obtained  communications  from  Portland  himself;  but  yet  what  he 
says about it  is only half  true.  At  the very outset  he  is incorrect  in 
saying  that  it  was  Boufflers  who  invited  the  meeting:  the  position 
of  William I11  is  made  obscure, when  Burnet  denies  that  the  king 
made  the  first overtures;  and when  it  is  stated,  that  Louis  XIV 
promised not only not to support King James but also to remove him 
to  Avignon  or  Rome,  the  fact  is  that  this  was  what  the  English 
proposed,  but  Louis  XIV never  actually  promised  the  latter, for  it 
would  have been  contrary to  his  honour, nor  yet  the  former  in  the 
direct way in which  it  is  here  stated.  The French  appear in Burnet 
to  a  greater  disadvantage  than was  the fact, and this  throws  a false 
light  on all  that follows.  Probably Portland  only gave  the bishop  a 
general  statement in  the  spirit  in which  he wished  the  matter  to be 
regarded  in  England.  The lines  of  approximation  were  far  more 
favourable to France than appears in Burnet. 
So again in the  conditions  of  peace between  the French  and the 
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as an act of agieement bet~qeen  the Emperor and the French, whereas 
the  conclus~on  of  the  treaty stuck  at  the  opposltlon  of  the Emperor 
and the Germans, and  all the world was  ind~gnant  at  the  demand of 
the French to retire from the alternat~ve  Burnet merely  describes the 
matter as ~t aas commun~cated  to him 
He mentions, that the French r~fugees  gzined nothlng by the treaty 
he  had  probably  not  heard that Will~am  let  the~r  cause  drop in  the 
negot~at~ons  about Oranqe, whereupon  France  gave  up  the  restora- 
tion of the Jacobites to England 
Burnet was by no means agreed w~th  Wilham I11 In each and every- 
thing  Sometimes he made lepresentations to him, whlch were by no 
means well received,  but  still  he  always depicts h~m  w~th  great affec- 
t~on,  for the transactions, wh~ch  most redound to the King's  discredit, 
he pleaded the excuses which slnce  his day have  often been repeated 
He says well, one must take  him  as God has glven  him  But  then 
a cand~d  descnpt~on  of the acts of violence, which occurred, m~ght  find 
a place 
Respecting  the  Partition  Treaties  he  IS  only  very  imperfectly  in- 
formed.  It  was  enough  for  him,  that  he  was  convinced,  that  the 
Interests  of  the  country had  not been  ~njured,  even  thouqh  the  con- 
stltutional form had not been observed  He takes the Wh~g  m~nlsters 
under  his  protection,  and  declares  w~thout  hesitation  that  they  were 
free  from  all  blame;  whereas the greatest  admirers of  Lord Somers, 
aga~nst  whom the  principal  charge was directed, admit 111s culpabdity 
But  In  siding  more  and  more  energet~cally  \t~th  the  Wh~g  party,  he 
becomes unjust  towards  the  Torles  He accuses  the  Palllament  of 
I 700  in which the Torles had the upper hand (to which, however, are 
due both the establ~shment  of the succession of the House of Hanover 
in England and the ~ntroduct~on  to the wai  of  the Spanish success~on) 
of  hav~ng  been  brlbed  by  the  French  ambassador, as was  seen,  he 
says, from the floodlng of  the country with French money  I w~ll  not 
say  that  bribery  may  not  have  taken  place  on this  occasion,  as on 
prevlous  ones,  but  the  flooding  of  the  country  w~th  French  gold 
pleces  was  due rather  to  the  fact that  more  Nas  given  for  them  in 
England  than abroad, as is shown  by the  edict, wh~ch  was  called  for 
by  Sir Isaac Newton 
The attr~buting  bad  motlves  to  h~s  opponents  IS  a  fundamental 
~  - 
feature in h~s  narrative,  espec~ally  In  the  relgn  of Queen Anne  the 
remarks, which  have  been  made from  the Tory side  upon  the work, 
are ma~nly  d~rected  against  th~s,  and  for  the  most  part  with  good 
reason 
But I have now something further of  a most  surprlsmg chalacter to 
say  respecting  the  effect  of  his  pos~tion  as a  party  man  (or  was  it 
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othe~  influences bearing  upon  his book?) upon  h~s  mode  of writing 
h~story 
Dzferences betzce~n  the Afattuscr@t ofthe History r7ttd  the przzftd Text 
As  I  have  already  remarked,  Burnet  wrote  h15  descr~ptlons  from 
t~me  to time  during  the several epochs of  his life  In varlous  places 
the  nords  of  the  extant  text  show  that  they  have  not  been  re- 
touched  they bear  the  impress  of the  moment,  he  notlces  present 
c~rcumstances,  the exlsting crlsls, that IS, the one In  the midst of which 
he \\as wrltlng 
Some of the  ea~ller  sections,  however,  ha\e been  retouched,  jet 
even of these the original  draft  st~ll  exlsts  to a  certain  extent  It IS 
preae~ved  In  the B~itish  Museum, impelfect  ~t is  true, and  In  parts a 
copy of the original,  but yet alwaj  S so authent~c,  that a comparison of 
the pnnted text of 1724 and 1734 with the oilginal became a historian's 
dut~ 
It would  matter  Iittlc, ~f ~t were  a  question  of a few passages, for- 
gotten In  the first  instance and  inserted afterwards,  or of  dlfferences 
in the wordlng, as a note by Ell~s  stztes, according to whlch the words 
Indeed are d~fferent,  but  yet the sense IS commonly the same,  for one 
cannot be concerned w~th  an inbest~gat~on  of  st~le,  but w~th  the  con- 
tents of the narrative 
Here, hoi%ever,  a  d~fference  \$as apparent, whlch  fairly  astonished 
me  I compared  first of  all the account of the various  events  at the 
end of the year  1688, and of the earl)  events in 1689 
I at once noticed a remarkable difference In lndicldual expressions 
For instance, In the printed text there IS mentlon already at that t~me 
of  Whigs  and  Tones, but  in  fact  the  parties  had  not  yet  become 
fixed  In  thls  fash~on  In the  original  draft  the  opposltlon  xvh~ch 
appears  IS between '  Republicans' and 'the othei party '  In the later 
draft  it  is  sad of  the  one party, th~t  the Whrgs  by  long  opposition 
and jealousy  agalnst the government had worked themselves  into  re- 
publican  prlnclples  and  now  were  unable  to  free  themselves  from 
them,  'the other party'  appears as the Tones 
Of  the first party, which had had the greatest Influence In declar~ng 
the  throne  vacant,  Burnet  says  in  his  first  draft,  that they  had  ex- 
cited anxiety In the Klng as w~sh~ng  to bring dosn the prerogative as 
low as they had ra~sed  him on h~gh Of  thls  and further statements 
on the point the second draft does not contaln a word 
The dlfferences  deserve  spec~al  not~ce,  where circumstances  con- 
cernlng the  clergy  are discussed  the  first  verslon,  accordmg  to my 
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it is sald, that  the  object  in formtng a  commission  of vanous bishops 
and  divines  for  altenng  the  lituigy was  this,  to  lay a  scheme  before 
Convocat~on,  whose  liberty  would  not  be  infringed  thereby  In the 
second elaboration this reservation of  the l~berty  of Convocation  is not 
ment~oned  any more  In the first, Lord Clarendon  and the Univers~ty 
of  Oxford  appear  as  especially hostile,  thls  is  not  the  case  In  the 
second, where  chtef  stress  is latd on the  unjustifiable hostility of Con- 
vocatton  The members  appear in the first  as instruments of  a party 
which  is bent  on overthrowmg the  government,  moreover it  is  moie 
clearly  manifest  what  the  ground  of  the  opposttion  was,  VIZ,  that 
further alterations would lessen the dignity of the Church  The printed 
text  inserts  the  brief  remark,  thst  the  bishops  had  not  sufficient 
authonty to  rule Convocation  In the first  draft  ~t IS  said, that Con- 
vocation had not met again since then, in the last, that ~t did not meet 
again  for ten  years  If  we  are  not  deceived, we  can  from  this  last 
dtvergence  draw  conclusions  as  to  the  orlgtn  of  the  earlier  The 
second draft can have been undeitaken at the earliest in the year 1701, 
in  which  Convocatton  agxn assembled,  that  is  after  ten  years,  and 
perhaps  even  later,  in  times  in  which  the  strife of  parties  had  fully 
developed, and  the ill-w~ll  between, bishops  and  Convocation  had  ac- 
qutred political  stgnificance  In the  second draft  the mention  of  the 
favour shoun to Piesbyterianlsm in Scotland  is  also omitted, although 
this is of essent~al  importance 
Enough,  the  first  draft  contains  certain  facts, which  are  omitted 
In  the  second;  possibly not because  they were found to be incorrect, 
but  because  they  no  longer  agreed  wtth  the  vlews  and objects  of 
the later time 
So the  history  of  the  Corporations  Bill, by  means of  whlch  the 
Whigs  endeavoured  to  secure  the  upper  hand  for  ever,  is  told  in 
the  filst  draft  much  more  to  the  disadvantage  of  the  Whigs,  Ne 
read  of  the  Ic~ng's anxiety,  lest  the  Whigs  should  be  ~5lll1ng  to 
support him only according to their own 'passions and humours '  In 
the  second  draft  this  is  omttted,  the  first  is  mantfestly  both  moie 
impartial and more  instructive 
While  it  says  in  the  first  draft, that  the  Icing placed  the  military 
forces of  the  capttal  in  the  hands of  the  Whigs,  In  the  other  one 
reads  in softened phrase,  that  he  excluded  the  Tones from  it,  on 
the other hand the claim of the Tones, whlch at first appears very mild, 
is  after~ards  expressed  In  stronger  and  condemnatory  words  A 
propos  of  the  confirmation  of  the  Acts  of  the  Convention  bj the 
first regularly summoned Parliament, Burnet  had remarked In hts first 
draft, that it had been brought  about by the leaders of the Toiy party, 
who  made  use  of  their  followers for  th~s  purpose,  before  they  had 
thought  much  about  ~t,  for  the~r  Intention  had  been  to  give  the 
King  a  proof of their  fidelity l,  In  the  later  one  this  is  omitted, 
for  the  honour  then  is  not  to be  allowed  to  the  Tories  of  having 
contnbuted to the establ~shment  of the new order of  things  Another 
and less honourable rationale of then conduct is inserted instead 
It  IS  undeniable,  that  the  second  draft  has  been  executed  with 
veiy deliberate  ill-will  against  the  Tories and  against  the  tendencies 
of  the  Episcopal  Chuich  This  appears  very  surprisingly  in  the 
descript~ons  of certain leadlng pcrsonages 
People  have  alnays  wondered,  that  the  Duke  of  Prlarlborough, 
on  whose  personal  conduct  frequent  censures  haie  been  passed 
by  others,  has  been  so  very  kindly  treated  by  Burnet  In  him 
oiie  finds  nothing  elther  of  the  equi\ocal  origin  of  the  Duke's 
relatlon  to  James  11,  nor  yet  of  the  charge  brought  agatnst  him 
by every one of  avancrousness  In the  first draft, however, mention 
was  made  of  both  There ~t is  said  of  him  that  he  was  'very  fit 
for bustness, if hls  own  interests prevailed  not  too much ovei him 2' 
Burnet  here  adds a  very  definite  accusation, which heals  the  stamp 
of  truth  on  it  He remarks  that  Churchill  (Pllarlborough)  never 
shared the views  of  James 11, gave moderate  advice, and kept  aloof 
from  his  council,  I  e  his  camarilla,  but  he  was  content  to  make 
use of  his post  in the army, where  he made great gains,  for money, 
sajs Burnet,  had  as  much  power  over  him  as he  over  James  I1 
Then  the  relation  of  his  sister  also  to  thls  Prince  IS  ment~oned, 
with a certain reserve no doubt, but yet wlthout concealment  'Whlch 
kindness,' he  says of  Jarnes II  S  favour to Marlborough, '  had begun 
upon the  King's  commerce with hls  sister '  All this appeared there- 
fore In  the first draft, but  has been  struck out  In  the  second  One 
IS  ~nvoluntarlly reminded  of  a  statement  originating  with  Lord 
Dartmouth, and by  h~m  noted  as trustworthy, that  the  editor of  the 
H~story,  Thomas  Burnet,  son  of  Gilbert,  laid  the  MS  first before 
the  Duchess  of  Marlborough,  and  altered  it  as  she  wished  And 
may not  thls  be  to  some  extent  true  Certainly one must  assume 
a  considerable  victory over  self  on her  part, which, however,  1s  not 
~mpossible,  if  one  is  to suppose that  she sanctioned  all that  is  there 
said about herself  She appears  as violent and  rash  in  her resolves, 
proud  of  the  favour  which  she  enjoys,  and  even  Insolent  In this 
l  'The party that prevailed was  will~ng  to glve the  King that early assurance 
of the~r  fidel~ty  to him ' 
a  In the mernor~al  to the Electress Sophia  (p 66) there  is  a  sarcastic remark 
about  a certain duke  and his  dutchessl-beyond  doubt the Marlboroughs-who 
have an income off  70  ooo 7  6  DZTFERENCES  BETWEEN  B UI\"VET 'S il(S  AlVD  PRINTED TEXT  2 7 
descr~ptlon  of  the  Duchess  the  author  has  omltted  In  the  second 
draft someth~ng  that  he had  satd In  the  first, VIZ, that  she  had ruled 
the  thoughts  and  mcllnatlons  of  her  mistress,  the  Prlncess  Anne. 
But  he  could  not  hlmself  have  wlshed  to  saj  th~s  any  longer  at a 
time  In  which  the  Influence  of  the  Duchess,  after  the  accession  of 
the Prlncess, determined  the dlrect~on  of  the whole  state.  And  thls 
IS  not  the only passage In  whlch  party splrlt appears  In the course 
of  the  Hlstoly  RIailborough,  hls  pollcy,  and  hls  transact~ons are 
spoken  of  tlmes  wlthout  number,  of  the  ultlmate  objects  of  hls 
amb~t~on,  the  prosecution of  ahlch In  fact  caused hls o~erthrom,  one 
learns nothing whatever. 
Whlle  AIa~lborough, the  leader  of  the  ibhigs,  IS  t~eated  much 
more  klndly  In  the  second  draft  than  in  the  first,  the  opposite  IS 
the  case  w~th  the  leader  of  the  Tor~es  and  of  the  Church  party, 
Lord Nottlngham.  In the first he  IS h~ghly  pralsed,  as the  best son, 
the best brother, that Burnet had e\er known, as a  man of exemplary 
llfe,  and  as  a  good  lawyer  and  orator,  who  had  a  noble  style  of 
evpresslng  h~mself,  but  was  a  llttle  too  lengthy  and  elaborate,  had 
too lofty  a  notlon of  the  prerogative  and was  too  b~tter  aga~nst  the 
Wh~gs,  but  jet  was  far  removed  from  personal  alms  and  passlons 
In the  second  draft  all  th~s  retnes  fa1  Into  the  backgiound  HIS 
manner  of  speaking  1s  characterised  as  too  floi~d  and  therefore 
tedlous,  ~t pleased  no  one but  the  orator  hlmself  and  those  who 
d~d  not  know  h~m  Instead  of  the  words  of  the  filst  draft  'he  IS 
learned In the law,'  one reads  In  the second 'he had some kno\\ledge 
of  the  law '  The '  learnlng ' here  degenerates  into  'some  Irnow- 
ledge '  St~ll more  strong15  does  thls  difference  manlfest  Itself 
In those places, In nh~ch  Burnet speaks of  the act~vlty  of  Nottlngham 
as a  statesman  In the  prlnted  text  hls  nomlnat~on  to  the  post of 
Secretary  of  State  appears  almost  as a  m~stake  of  the  K~ng's;  ~t 
pleased  some, but  exclted  jealousy  In  others  How utterly  different 
fiom  the  first  draft l  Nottlngham appears in that as a  jo~nt-founder 
of the new order of thlngs, who persuaded hls frlends and the supporters 
of  the  Chulch  to  take  the  oath  of  alleg~ance  to  the  government 
It IS  clear  at  the  first  glance,  what  a  great  servlce  he  thereby  dld 
Klng Wllham, who  In  fact  found  hls  chlef  obstacle  In  eccleslast~cal 
ant~path~es In the  mldst  of  hls  p~otestatlons,  that  he  Intends  to 
say nothlng but what IS h1storlca.1, Burnet bieaks out 1~1th  the aords,- 
Nottingham  saved  first the  Church and  then  the  state  Thus wrote 
Burnet  at a  tlme, when  the opposltlon  between  the  tuo paltles  had 
not  yet  swallowed  up everything, when  he h~mself,  as also even the 
K~ng,  held  aloof  betaeen  Wh~gs  and  Torles  Later  on  he  went 
over  to  the  Whlgs,  but  ~t must  always  surprlse us that  he  should 
then have so completelj transformed hls earher new. 
Burnet  has  here  and there  made  corrections  In  style,  especlallv 
In sketching  persons'  characters,  but  these he  outside our province. 
the  alteratlons  In  the  text  which  we  are  conslderlng are  not matters 
of style, but of pol~tlcs,  still they have a I~terary  s~de  also 
The  Instances  quoted  are  enough  to  show,  that  the  author's 
narrat~ve  has  not  galned  by  them  In the  first  draft,  persons  and 
events appear more as they were  The notlces, wh~ch  he afterwards 
stiuck  out,  are  md~spensable  to  a  h~stoncal  conceptlon  of  the  first 
orderlng  of  the  state  under  Willlam  111,  I  habe  more than  once 
had  occdslon  to  ava~l  mjself  of  them,  we  cannot  galn  a  true 
Idea  e~ther  of  Marlborough  or of  Nottlngham,  unless  along  w~tll 
the lncomparable  talents  of  the  one we  take  ~nto  account  h~s  faults 
also, and  along ~lth  the  party  posltion  of  the  othel  the excellencies 
also, n  hich made ~t endurdble 
Ought not  the natural  self-love of  an hlstorlcal  nriter to have kept 
the  author  from  ruinlng  hls  own work,  Considered  fiom  th~s  slde 
also the alteratlons  are  pe~plexlng.  And then  there are stlll more of 
th~s  kmd, uhlch go eLen far beyond those quoted 
One knoss the  gallely  of  cha~acter-portra~ts  from  the  tlmes  of 
the  Restorat~on,  with  nh~ch  the  second  book  of  Burnet's  H~story 
opens,  they  have  greatly  cont~lbuted towards  the  conceptlon  of 
the  persons, whlch  has become  dominant.  They  are not  a l~ttle  dry 
and  contaln  more  blame  than  appleclatlon  How  surprising  then 
that  Burnet  had  o~~glnally  made  sketches, whlch  have Internal  t~uth, 
and  give  proof  of  h~s  poner  of comp~ehendlng  human  nature  I 
thlnl\  these  orlg~nal  conceptions of  such  balue, and at  the same tlme 
so character~st~c  of  the  author's  ol~glnal  tendencies,  that  they ought 
to  be  clted  just  as they  are  I only  regret,  that  I had  not  them 
before  me  sooner  Scarcely  anywhere  else  1s  there  anythlng whlch 
glves  so much  Ilght  both  as to the  Klng  and  still  more as to  the 
Duke  of  York  Clarendon  appears worse  In  the  adopted  text  than 
In  the  orlglnal , Shaftesbury better,  and th~s  corresponded  H ~th  the 
late1 relat~ons  of the Whigs 
Settlng aslde  certain n  eaknesses, Burnet  appears In  111s  \r  hole  11fe 
as a  \+orthy prelate  and  a  \$ell-meanmg  man  Could  the  splrlt  of 
party have  become  so compietely master of  h~m  as to  cause h~m  to 
make the alteratlons, a hlch  he  before us  One can scarcelq suppose 
~t.  Is  not  the  later  ed~tor  rather  to  blame?  And  ~f so,  was  ~t 
exte~nal  influence or hls own bhndness that was at work,  or both? 
I  do not  venture  to  dec~de  these  questions  But  ~t IS  manifest, 
that  the  original vlew deserbes to be  glven unaltered  to the h~stor~cal 
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Orzginal Sfietches of  Character  from  the Jfinzrscrzpt. 
(British  Museum.  Harley, 6484). 
I. KING  CHARLES  11. 
The Icing  is  certainly  the  best  bred  man  in  the  world,  for  the 
Queen mother  observed  often  the  great  defects  of  the  late  King's 
breeding  and  the  stiff  roughness  that was  in  him,  by which  he dis- 
obliged very many and did  often  prejudice  his  affairs very much;  SO 
she gave  strict  orders  that  the  young  princes  should  be  bred  to  a 
wonderfull civility.  The King is  civil rather to an excess  and has a 
softeness and gentleness with him, both in his air and expressions that 
has a charm  in it.  The Duke would  also  pass  for an extraordinary 
civil and sweet tempered  man, if the King were  not  much  above him 
in  hit,  who  is  more  naturally  and  universally  civil  than  the  Duke. 
The King has a vast deal ofwit, indeed no man has more, and a great 
deal of judgement,  when  he thinks fitt to employ it; he  has  strange 
command of himselfe, he can pass from business to pleasure and from 
pleasure to business  in so easy a manner that all things  seem alike to 
him ; he has the greatest  art of concealing himselfe of  any man  alive, 
so that those about him cannot tell, when he is ill or well pleased, and 
in private discourse he will  hear all  sorts of things  in such a manner, 
that  a  man  cannot  know, whether  he  hears  them  or not, or whether 
he  is  well  or  ill  pleased  with  them.  He is very affable  not  only in 
publick  but in private, only he talks too much and runns out too long 
and  too  farr; he has a very ill  opinion  both  of  men  and  of women, 
and so is infinitely distrustfull, he thinks  the world  is  governed wholly 
by interests, and  indeed  he  has known  so much  of  the  baseness  of 
mankind, that no wonder if  he has hard thoughts of  them ;  /but when 
he is satisfied, that  his  interests  become  likewise  the  interests  of  his 
Ministers,  then  he  delivers  himself up  to  them  in  all  their  humours 
and  revenges  for  excusing this.  He has  often  said,  that  he  must 
oblige  his  ministers and support their  credit  as necessary  for his ser- 
vice, yet  he  has often kept up differences  aniongst his  ministers  and 
has ballanced his  favours pretty equally among them, which consider- 
ing his tempers must  be  uneasy to them, except it be that there is art 
necessary,  and  he  naturally  inclines  for  refineings  and  loves  an in- 
trigue.  His love  of  pleasure  and  his  vast  expence with  his women 
together with the great  influence they have  had in all his  affaires both 
at  home  and  abroad  is the  chief  load  that will  lay  on him;  for not 
only the women  themselves  have  great  power, but  his court is full of 
pimps  and  bauds,  and  all  matters,  in which  one desires  to succeed, 
must be put in their hands.  He has very mercyfull inclinations, when 
one submitts wholly to him, but is severe enough to those  that oppose 
him and speeks of all people with  a  sharpness, that  is not  suitable to 
the greatness of  a Prince.  He is  apt to  believe what is told  him, so 
that  the  first  impression  goes deepest, for he thinks all apologies  are 
Iles;/he  has knowiedge in many things chiefly in all navy affaires, even 
in the architecture of shipps  he  judges as critically as any of the trade 
can do and knows the smallest  things  belonging to it, he understands 
much  natural  philosophy and is a good chymist, he kno\vs  many me- 
chanical things  and  the  inferiour parts  of  the  mathematicks, but not 
the demonstrative.  He is very little  conversant  in books,  and young 
and old he could never apply himself  to literature : he  is very kind to 
those he loves, but  never thinks of doeing any thing for them, so that, 
if  they  can find  things  for  themselves,  he  will  easily  enough  grant 
them, but  he  never setts himself  to find  out  any thing for them, and 
I never heard  of  above three or four instances  of  any places, that he 
gave of his own motion, so that those, who  have  received most of  his 
bounty, think,  they owe  the  thanks  more  to  his  instruments  than  to 
himself; he  never  enters upon  business with  any himself,  but  if  his 
ministers  can once draw him  into  business,  they may hold  him  at  it 
as long as they will.  He loves his ease so much, that the great secret 
of all his ministers is to find  out  his  temper exactly and to be easy to 
him.  He has  many  odd  opinions  about  religion  and  morality,  he 
thinks  an implicitness in  Religion  is  necessary for  the  safety of Go- 
vernment  and  he  looks upon  all inquisitiveness  into those  things  as 
mischievious to the State ;  he thinks all appetites are free and that God 
will  never damn a man for  allowing himselfe a little  pleasure,  and on 
this has so fixed his thoughts, that no disorders of  any kind  have ever 
been seen to give  him  any trouble when  they were  over, and in sick- 
ness, except his  ague in 79, he  seemed  to have  no concern  on his 
mind, and yet I believe he is no Atheist, but that rather he has formed 
an odd idea  of  the Goodness of  God in  his  mind;  he  thinks, to  be 
wicked and to design mischief, is the  only thing that  God hates, and 
has  said  to  me often, that he was sure, he was  not  guilty of  that.  I 
think  I  have  gone pretty  far  and  scarce know  how  I should scape 
under the present Chief Justice,  if this should happen to be seased on. 
2.  THE  DUKE  OF  YORK. 
I go next to the Duke;  he  has  not  the King's witt  nor quickness, 
but that is made up by great  application  in  so much, that he keeps a 
journal of all that passes, of which  he  shewed  me once  a  great  deal, 
and he has employed the late Dutchesse to write it out in the  style of 
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me prosecute what she has begun, what he shewed me.  He has natu- 
rally a candour and  a  justice  in  his  temper very great, and  is  a  firm 
friend, but a heavy enemy and will  keep things  long in  his mind and 
wait  for a  fitt  opportunity.  He has a strange notion  of  government, 
that every thing is to be  carried  on in a  high way  and that  no regard 
is to be had to the   leasing  the  people;  he has a11  ill opinion of any 
that  proposes  soft  rncthods  and  thinks  that  is  popularity,  but at the 
same time he aln-ays talks of Law and Justice.  He is  apt enough  to 
receive an enemy upon an absolute submission, but he will strain hard 
to ruin  an Enemy that stands  out, and when I knew him  he  scorned 
at arts to take them off (as  the  phrase  at court was  of bringing over 
leading men in  the  house of  Commons to their party) nor will  he  re- 
ceive  any upon  half  submissions, and he thinks  that  all who  oppose 
the  King in  parliament  are  rebells;  he  understands  business  better 
than is generally believed, for tho' he  is  not  a  man of  witt nor fancy, 
yet he generally judges well when  things  are  laid  before  him,  except 
when  the violence  of  his  spirit gives  him  a  byas, which  it  does too 
often.  He is a prince  of  great courage and very serious in action and 
naturally hates a coward, unless it be to make  use  of  him  in  the con- 
duct of  his  amours;  he  abhorrs  drunkenness,  he  never  swears  and 
talks  irreligiously;  he  has  pursued  many secret  pleasures, but  never 
to  an  open avoaing them, and  he  does  condemn  himself  for it, but 
yet he is ever going  one intrigue to another, tho' it  is  generally 
thought, that  these  have  been very fatal to him  and that the death of 
so many of his Children is owing to that.  He is a zealous and hearty 
papist, of which  he  gave  me this  account:  when  he was in Flanders 
being  in  a Nunnery, a Nunn  pressed  him  much  about Religion  and 
begged him to use this prayer every day to God, that if  he was not on 
the  right way he would  guide  him  to it, which  he  said  sunk  deep in 
his  mind  and  raised  scruples in him. , I asked  him, if he was in love 
with  the  nun. but  he  assured  me, she was  no tempting  object.  He 
was  reconciled  to the Church of  Rome while he was  in Flanders, but 
he  dissembled  the  matter  long  after  that.  The truth  was,  he  had 
some tinctures  in  his  education, that disposed  him  the  more to this, 
he was bred to believe  a  mysterious  sort of reall  presence  in  the Sa- 
crament, so that he thought  he made no great step, when he believed 
Transsubstantiation, and  there was  infused  in  him very early a  great 
reverence for the Church  and a great  submission to it; this was  done 
on design to possess  him with  prejudices  against  presbytery, for that 
was the  thing of which  the  clergy was  then  most  affraid,  but  it  has 
this ill effect, that  he  came to think, that if  a  church was  to  be  sub- 
mitted  to, it was  more  reasonable  that  it  should  be  the  Church  of 
Rome  than  the  Church  of  England.  He is very  firm  in  his  per- 
suasion, but  he has not  inquired  much  into it  and is very much de- 
voted to his priests;  yet when I knew him he seemed very positive in 
his  opinion  against  all  persecution  for  conscience'  sake,  but I look 
on that only as a thing put  in  his  mouth  by his  priests, for certainly 
he must be of another mind, if  he comes to have  power in his hands; 
yet I have wondered  much  at one  thing, that being so firm, as he is, 
in  his  religion, he  left  his  daughters  so entirely in the  hands of  the 
divines of the Church of England, that he never made any attempt on 
them  to persuade  them  to  change, of what  the Princess  of  Orange 
assured Dr. Lloyd who waited  her over into Holland.  It is very hard 
to reconcile this with so much zeal  as he has expressed for that Reli- 
gion; he had indeed an answer ready to another thing, which I tooke 
the freedom to object to him, which was, that the  rest of  his  life was 
not so exact, that so high  a  zeal, as he  has  shewed  in his Religion, 
would be believed  to flow from  an inward  sense  of  his  duty to God, 
otherwise  that would  appear  in  other things ; his  answer was, that a 
man  might  have  a  perswasion  of  his  duty to God so as to restrain 
him from dissembling with God and man in professing himselfe to be 
of  another Religion  than  that which  he believed was  true, tho' it did 
not yet restrain all his appetites.  He  was so far from being displeased 
with me  for taking  the  freedom  of  speaking  to him  on so tender a 
point, that he  not only seemed to take it well, but he has spoken very 
kindly of me to many others upon the very account. 
As  for Monck  he  deserves  not  a  character  so much  for his  own 
merit, as for  the  luck  he  had, to be so great  an instrument  in  the 
bringing home the King.  He  was a good officer, had much desperate 
courage, but was  an illiterate  and injudicious  man, and was  neither a 
man of Religion  nor strict vertue ; he was by force  put on a glorious 
action  after he saw there was  nothing  else to be done, for the  stream 
ran  so strong  for  bringing  home the King, that  it  could  not  be re- 
sisted;  so Sir Tho. Clergis and his wife put him on to the noble reso- 
lution,  which  brought  so  much  wealth  and  honour  on him,  whilst 
alive, and has left  so much  fame  on  his  name.  The King  carried 
himself always with great respect to him, but he had no value for him 
in his heart. 
The great  man with  the  King was  Chancellor  Hyde, afterwards 
made Earl of Clarcndon.  He had been in the beginning of  the  long 
Parliament very high against the judges upon the account of the ship- 
money and he became then a considerable man.  He spoke well, his 
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style had no flow in it, but had a juste mixture of witt and sense, only 
he  spoke  too  copiously,  he  had  a  great  pleasantness  in h~s  sp~rit, 
which carr~ed  h~m  some t~mes  too farr into raillery, in which he some- 
t~mes  shewed more w~tt  than discretion  He went over to  the Court- 
party, when the war was hke to breake out, and was much in the late 
Kmg's Councills and confidence dureing the warr, tho' he was alwayes 
of  the  party, that  pressed  the  Kmg to treat, and so was not in good 
terms w~th  the Queen  The late Kmg recommended him to th~s  King 
as the  person  on whose  adv~ces  he w~shed  h~m  to rely most, and he 
was about  the  Kmg  all  the  whlle  that  he  was beyond  sea, except a 
httle that he was Ambassadour in Spain  He managed all  the  King's 
correspondences in England, both In  the l~ttle  designes that the Cava- 
hers were sometimes engaged  in, and  chlefly In  procunng money for 
the Kmg's subs~stance,  In which Dr  Shelden was vely active,  he had 
noth~ng  so much before h~s  eyes as the Kmg's  service and  doated on 
h~m  beyond  expression, he had been a sort of  Governour to h~m  and 
had glven him many lectures on the pohticks.  He was thought to as- 
sume  and dictate  too  much  He was  In  111  terms w~th  the Duke  in 
Flanders, but the Duke's marrymg h~s  Daughter took all that away, he 
seemed  to  be wholly a stranger  to  all  that  affa~r,  when it broke  out, 
tho' that was not  generally bel~eved,  but after that was  done, ~t  was a 
great error m h~m,  to have any meddl~ng  in the matter  of  the  Kmg's 
marriage, and it be~ng  easy to  persuade  the world that  men do these 
thmgs  on des~gn  that turn to  be much for their  interest, ~t was gene- 
rallj cast  on him, that  he  made  the  K~ng's  match upon some infor- 
mation he had, that the Queen was not ltke to bnng any children, yet 
that  must  be  false, for  Dr  Wilhs  sa~d  to  a  friend  of  mine, that  the 
Queen  had  no v~sible  cause  of  bareness  about  her, and  that  all  the 
stories  that  were spread  of  her  person were  false,  he  also  told  Dr 
Lloyd,  that  the  Queen  once  m~scarr~ed  of  a  ch~ld,  that  was  so far 
formed that  if it had been carefully handled the sexe m~ght  have been 
distinguished, and I saw a letter  that  the  Klng  wntt a day after  the~r 
marriage  to  Clarendon, in which he seemed wonderfully well  pleased 
w~th  her  and  by  wh~ch  ~t appeared  that  the  marrlage  was  consum- 
mated  But  to  pursue  Clarendon's  Character, he  was  a  man, that 
knew  England well,  and  was a lawyer good  enough  to  be  an able 
Chancelour and was certainly a very mcorrupt man.  In all the Kmg's 
foreign  negot~at~ons  he meddled  too  much, for I have been told  that 
he  had  not  a  r~ght  not~on  of  fore~gn  matters,  but  he  could  not  be 
gamed to serve the interest of other Pnnces l  Mr  Fouquet sent h~m 
The del~neatlon  as glven  In  the prlnted  text 1s nothmg but an excerpt  made 
wlth some  111 wlll  ~t runs  thus  'he never  seemed to understand fore~gn  affa~rs 
over a present  of  ~oooo  Pounds  after the  King's  Restaurat~on  and 
assured him he would renew that  every year, but  tho'  both  the  Kmg 
and the Duke advised him to take it, he very worth~ly  refused it  He 
took  too  much upon  hlm and meddled in every thlng, wh~ch  was h~s 
greatest error, he fell under the hatred of  most of the Cavaliers upon 
two accounts, the one was the act of ~ndemn~ty  which cast off all their 
hopes of  repalrlng themselves on  the estates  of  those  that had been 
in  the  Rebellion, but  he  sald  that it was  the  offer  of the  indemn~ty 
that brought in the King and ~t  was the observmg of it that must keep 
h~m  In, so he would  never  let  that  be  touched,  and  many that  had 
been deeply engaged in the late times, havmg explated it by their zeal 
of br~nging  home  the  King, were promoted  by  his  means,  such  as 
Manchester, Anglesey, Orrery, hshley, Hollis and several others  The 
other th~ng  was that, there being an ~nfinlte  number  of  pretenders to 
employments and rewards for the11 serllces and suffermgs, so that the 
King  could  only sat~sfy  some  few  of  them,  he  upon  that  to  stand 
betaeen the  Kmg  and the  d~spleasure,  wh~ch  those disappointments 
had glven, spoke sllghtly of  many of  them and took ~t  upon h~m  that 
the~r  petltlons were not granted, and some  of  them  having  procured 
several warrants  from  the secretar~es  for  the  same  th~ng,  the  secre- 
tanes  cons~der~ng  nothmg but their fees, he who  knew on whom  the 
Klng mtended that the grant  should  fall, took  all upon  h~m,  so  that 
those who were disappomted laid the blame chiefly ~f not wholly upon 
h~m He was  apt to  talk very ~mper~ously  and unmerc~fully,  so that 
his manner of dealmg was as provokmg as the hard thlngs themselves 
were, but  upon  the  whole  matter  he was  a  true  Enghshman  and  a 
slncere  protestant, and n  hat  has passed  at Court  since  his  disgrace 
has  suffic~ently  vindicated  h~m  from  all  111  des~gns  In one  thmg it 
appeared as if  he had changed h~s  mind much, he penned the Declara- 
tlon  at  Breda, In which  the  K~ng  promises  Indulgence  and ease to 
tender  consciences, to  that  he  penned a long declarat~on  concerning 
ecclesiast~call  affa~res  after  the  K~ng  was  restored, wh~ch  was  drawn 
up  w~th  the  prudence  and  temper,  that  by  a11  appearance, if  the 
King  had stuck to ~t,  both  Church  and  State had  been very happy, 
but ~t  was observed, that immediately after the Duke's  marnage broke 
out, Clarendon changed  h~s  measures and sett  on his  own  creatures 
to  arraign  that  Declarat~on  In the house  of  Commons, of wh~ch  this 
account  was  glven  me  the B~shaps  had stuck to him in the matter 
of  that  marriage,  by  letting  the  King  know,  that  it  could  not  be 
well  and yet hemeddled too much In them'  (The 'meddled'  of  the ollglnal refers 
to hls interference  In  personal  matters)  'He had  too much lev~ty  In hls w~t  and 
dld not always observe the decorum  of h~s  post '  I thmk  the  or~glnal  1s better m 
th~s  case also  The really mstructlve part IS dropped m the later form 
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broken  neither by the  laws  of  God nor man, that  he  thereupon  de- 
livered himself up to their Councils in the affaires of  the Church and 
so did  what  ever  they  had mind  to  do.  This  gave  his  friend  the 
Earl  of  Southampton  much  trouble,  whose  Character  I shall  next 
give. 
He was a high assertor of the rights of his Countrey in the business 
of  the  shippmoney  [together  with  some  other  things?],  and in  the 
beginning  of  the  long Parliament  he with a great many Peers turned 
about and declared as highly for the King as they had done before for 
their  Countrey.  When  the war  broke  out, he followed the  King to 
the last, without making one false step, and was .allaayes one of these 
or rather  the  head  of  them  that  were  driving  on a treaty.  He was 
with the King in the Isle  of  Wight, and was  one of  these  that  after 
the dismal1 Murder  of  the blessed  Prince waited on his body and saw 
it buried  at Windsor.  He lived  private  during  the  usurpation,  but 
was  still  sending  over  large  supplies  to  the King beyond sea, SO his 
great parts together with his great merit made  him be now considered 
as one  of  the  first  men  in  England.  He was  made Treasurer  and 
Clarendon was  proud  of  his  friendship  and valued  himself upon  it; 
he  scorned  to  make  these  advantages  of  his  place, that  others  had 
done,  and  so came  to  an agreement with  the  King, that he  should 
have  8000 pounds  a  year  for  the  Place, and that all the  offices that 
used  to  be  given, or to speak plain, that were sold by the Treasurer, 
which was  the  chief  advantage  of  that  place, should be given by the 
King; this was  observed  during his  life, but since the time the Trea- 
surers  or  Commissioners  have  both  8000 pounds  and  likewise  do 
really dispose  of  these  places,  though  they pass  through  the  King's 
hands.  He quickly grew disgusted  of  the way, in which he saw mat- 
ters  were  carried  at  court  and  scarce  minded  business,  but  turned 
over the affaires of  the treasury to his secretary  Sr. Philipp Warwick, 
who tho' he was a weak man and by being a pretender  to witt  he ap- 
peared  much weaker, than he would have otherwise been thought, yet 
was  a  generous  and  worthy  man,  and  in  the  seven  years  that  he 
governed  the Treasury, tho'  it was  then very full of  money, he made 
not  so much advantage  as others have done since that time in a year. 
Southampton  was  for  healing  the  Church  by  concessions  on both 
hands, but when he saw that all the affair was putt in Shelden's hands, 
he withdrew from the meetings  that  were  held  about  it  and  declared 
against  their  methods.  The Bishops  laid  the  blame  of  this  on the 
great ascendant  that  Ashley was  observed to have over him and were 
troubled  to see so exceptionable a man  as  he was  displeased 
with their maximes.  I have heard it also say, that he was  sorry when 
he saw the  King raise  so many guards and  that  the  Parliament  was 
pouring all things into the hands  of  the  court, and that if  he had not 
prevailed  with  Clarendon  not  to  let  go on these  things  farther,  he 
would  have  openly stood  up for  the  interests  of  his  country.  But 
he withdrew himself much from  affaires, for which he had too visible 
an excuse, for he fell  in  most  terrible  pains by a confirmed stone in 
his bladder, of which he died afterwards. 
But  since I have  named  the  Lord  Ashley, afterwards  the Earl of 
Shaftesbury, that  had  married  his  niece  and was  much in his favour, 
and since he has made such a figure in the world, I shall enlarge more 
on  his  character, because I knew him well and  so build not on what 
I have heard from others as I did in the former ones.  He was a man 
of much witt, and as long as the  conversation run in general1 ramble, 
he wasvery entertaining  company.  He knew  England  well  and  all 
the interests in it and had a competent skill in law, but as to all matter 
of  knowledge  the quickness  of  his  thoughts was  such, that  he  never 
went  to  the  bottom  of  any thing, but  snatched at some hints, which 
he  improved by his fancy, and so he committed vast  errours when he 
talked  of  matters  of  learning.  As  to  religion  he  was  a  Deist  and 
seemed  to  believe  nothing  of  Christianity but  only that it contained 
good  moralls.  He was  against  bringing in Religion  to  the State or 
imposing it on any, he had odde notions of a future state and thought 
that  our soules went into starrs and  animated them.  I-Ie  would have 
talked pleasantly of  those things, but without  any strength of  reason, 
for he never spoke  closely to any thing but  alwaies  shifted  that  and 
got into a loose ramble.  His morals were of a plite with his religion. 
He was  esteemed a very corrupt  man  and  false to all  degrees and 
that he had  no regard to any thing but his  own interest or rather his 
vanity, which was the most fulsome thing I ever  saw.  He turned the 
discourse allmost allwayes to the magnifying of  himself, which he did 
in  so  gross  and  coarse a manner  that  it  shewed  his great  want of 
judgement.  He  told so many incredible things of himself that it often 
putt me out off  patience, he was mightily overcome with flattery, and 
that  and his  private  interests were the  only thing that  could hold or 
turn him.  He had likewise a great  dexterity of  engageing plain and 
well meaning men, that had no depth of  understanding, to admire him 
and  to  depend  on  him, but even these were often  disgusted with his 
vanity and  indiscretion.  He had turned  often, but  done it with  dex- AND  THE PRINTED  TEX T.  8 7  86  DIFFERENCE BETWEEN BURNET'S &IS. 
terity and success and was  proud  of  that, so that he would  often set 
out the art that he had shewed in it and never seemed to be ashamed 
of  the  meaness  or  levity of  shifting  sides  so often.  He pretended, 
that in the beginning  of  the  great  civil1 warrs he  had  offered  to  do 
great  service  to  the  late  King and to  putt  two  Counties wholly into 
his  hands  and  that  he was  going  about  it, but  Prince  Maurice  not 
observing articles he went  over to the parliament;  then he was much 
courted  by  Cromwell  and  said  he  did  him  great  service in some of 
his parliaments in so much, that he told to some, that Cromwell offered 
once  to  make  him  king, but  he  never  offered  to  impose so gross a 
thing  on  me.  He pretended that he had a main hand in all the con- 
fusions,  that  followed  after  Cromwell's  death,  for  he  knew  that  all 
these  frequent  revolutions  must  end  in  restoring  the  King, and  he 
alwayes assumed  to  himself  and the Lord Hollis the merit of  forcing 
Monk  to  declare  himself.  He was  certainly  very  actif  in  bringing 
home  the  King, and  he  made  him  an early present  of  money, and 
that  together  with  his  parts  and  Southampton's  kindness was  to be 
considered;  he was made a Baron and Chancellour of the Exchequer, 
and that  putt in  the way to all that followed.  He lived too long, for 
he lost that  only part of  reputation  of  which he was fond, which was 
the being a man  of  interests and understanding, but  he  died in good 
time  for  his family, in which  Astrology deceived him,  if  he  told  me 
true.  For he depended much  on what a drunken Physician had pre- 
dicted, and said  it  had  held  exactly true  through the former parts of 
his  life.  He did  not  tell  me, what was  to befall him at last, but  he 
believed, that he should be yet a greater man, than he had ever been. 
So much I have said  of him  in  this place, butt I shall hereafter have 
occasion to name him often. 
AS Clarendon  and  Southampton were  the  great  men  in England, 
the  Duke  of Ormond was the  only man  in Ireland  and had likewise 
a large share of the affairs in England.  He was one on whose friend- 
ship  Clarendon likewise valued  himself  as haveing  been  all along as 
faithfully and  eminently  employed  in  the  King's  affaires.  He is  a 
man  of  a  pleasant  conversation and has ever lived high and at a vast 
expence, he writes  the  best  of  any man  that  has  no learning, that I 
ever  knew.  His friends  have all  of  them complained  much  of  him, 
that he is a very cold friend and will neither  putt himself into  danger 
nor  to trouble for them and that he thinks it  enough to  be  civil  and 
kind  to himselfe, and it has been  said by  many, that  in  the  govern- 
ment of Ireland he has considered  the publick good very little, so that 
many  have  complained that  he  was  neither  generous  nor  gratefull. 
The affairs of  Ireland were very unsuccessfull in his hands during the 
urarrs, ever after he begun to treat with the Irish, and both sides com- 
plained  much  of  him,  tho'  generally it  is  a very good  argument  for 
a  man, when  both  extremes  are  displeased at him.  The Irish  com- 
plain that he has broken his faith  to them, for when they treated with 
the  King through  his  hand, many articles were  granted them about 
their religion and estates and the  government  of  Ireland, upon which 
they  performed  their  parts  and putt  themselves  into  his  hands and 
raised a great army, which was so unexpectedly dispersed.  Now they 
have  said  upon  the  King's  restauration, those  articles  ought to have 
been  made  good  to  them, for  tho'  they were  beaten,  they could  not 
answer  for  success, but  they had  lost  their  lives  and estates  on the 
King's  account  and  had  been  kept  under  great  slavery  for  twelve 
years.  They had  likewise another  thing  to  depend  on, when  they 
treated with Ormond : the  King was then a prisoner, so that he could 
not ratify the articles that were granted  them;  upon that  the  Queen, 
being then at Paris, got  the  Crown  of  France to interpose  and  give 
their  faith  for  the  performance  of  the treaty, upon which  they build 
their hopes  to  this  day, and this will furnish  the  Crown with  a good 
colour  for  invadeing  Ireland  whenever  they  are  on other  accounts 
resolved  on  it.  But  the  King was  bound  by  his  declaration  from 
Breda to make good the present  settlement  of  Ireland, and  the Earls 
of Anglesey, Orrery and some  others engaged  the  Duke  of  Ormend 
to desert the Irish interest and to espouse the English. APPENDIX.  $9 
APPENDIX. 
FUCHS  AND  BENTINK l. 
(Ex actis des Kg]. Geh. Staats-Archivs zu Berlin : die Verschickung 
Hrn. Geh. Rath von Fuchsz nacher Zelle etc. etc. 1688). 
Instruction, wornach sich  Unserer ChJ  Gn. Friderich's des  IIIfen  Chur- 
first  etc.  WiirkZich  Geh. Rath  elc. der  von  Fuchs  6ei der  ihm  arcf- 
gefragenen h'eise zu achten. 
Es hat  gedachter Unser Wurckl.  Geheimbte Raht etc.  sich  sofort 
nache  Hamburg zu  erheben  und  daselbsten  die  Ruckkunft  des  etc. 
Expressen, welcher  zu  dern von Benting geschicket zu erwarten, umb 
von  demselben  zu vernehmen, an welchem  orth  und  zu welcher Zeit 
Er genannten Benting werde sprechen konnen: 
Damit  es  aber  nicht  scheine, dasz  Er dieser  Ursach  halben  nach 
Hamburg komme, hat Er uberall vorzugeben, dasz es sey, um den von 
Ruck  zu  introduciren,  die  Mediations-Handlung  wieder  in Gang zu 
bringen und zu vernehmen, in was  stande dieselbe  jetzt  sey und unsz 
davon rapport zu thun. 
Sobald  Er aber  von  dern von,  Benting  nachricht  erhalten, hat  Er 
sich zu demselben zu verfiigen und von ihm praeviis curialibus eigentlich 
zu vernehmen, was  des  Printzen von  Oranien Liebd.  und  des  Staats 
sentimenten wegen  des gegenwertigen Englischen Wesens weren und 
was fur mesures  dieselbe zu  nehmen  gesonnen ?  wornach denn  auch 
wir die  unsrige  einrichten wurden; Er hat  dabei  zu  contestiren, dasz 
wir  uns  erinnerten,  was  wir  deshalb  bey  seiner  anwesenheit  ver- 
l  See vol. iv. p. 411, note I. 
sprochen,  dasz  wir  des  Prinzen  Liebd.  nimmer  ausz  handen  gehen 
wiirden  und  dasz  wir  bey  deroselben  wie  auch  bey dem  Staat  alles 
dasjenige thun wiirden, was die nahe ~nverwandtniisj  Nachbahrschafft, 
Alliantz  und  die  sonderbahre affection, so wir zu J. Lbd. trugen, von 
uns  immermehr  erfordern  konnten  und,  damit  J. Lbd.  sahen,  dasz 
dieses  nicht  leere  Worte  weren,  so hetten  wir  resolviret  deroselben 
und  dern Staate bey dieser wichtigen angelegenheit mit einiger mann- 
schafft, so vie1 wir  derselben  anfangs  entbehren  kiinnten, a;  hand  zu 
gehen;  wir  wurden  solche  Volcker,  so wir  vermeinten  bisz  an die 
4000  Mann  zu  bringen,  im  Clevischen  dergestallt  parat  halten, dasz 
selbige sobald der Staat es begehren wiirde nach den Niederl'indischen 
Provintien  marchiren  konnten,  wir  hetten  aber  zu  J. Lbd.  des  Ver- 
trauen, dieselbe  wurde  es dahin  richten, damit solche Hulffsvolker so 
lange sie  in  des Staats dienste und landen weren, von dern Staat ver- 
pAegt  werden  mochten:  Wir  weren  entschlossen,  anstatt  derselben 
;ewe  recruiten und Werbungen  sofort wieder vorzunehmen, damit wir 
die  Anzahl  solcher  Volcker  auff  alle  begebende  fell  wieder  complet 
haben konnten,  weil  aber  dazu  gehoret I) Anreits  und Werbegelder 
und  dan  2)  bestandige  Verpflegung  uns  aber  ohnmiiglich  fie1  bey 
Unser  new angetretenen  Regierung  Unsere  Lande, und Unterthanen 
mit newen  auflagen zu beschwerhen, alsz welche  ohn dern bereits  be- 
kandtermaszen  auf's  Aeuszerste  ausgesogen  wehren,  so wollten  wir 
Zwart  die Verpflegung  solcher  recruiten  uber Uns  nehmen, wan  der 
Staat diejenige Viilcker SO wir ihm uberlieszen verpflegen wolte. 
Zu den Anreits-  und Werbegelclern aber wollten wir verhoffen, dasz 
J. Lbd.  unsz  beforderlich  sein  wurden  und  hatt  Unser  Wurkl.  Geh. 
Raht  deshalb  den  von  Benting  zu  sondiren,  auch  allen  moglichen 
fleisz anzukehren, damit entweder einige  Subsidien  oder andere avan- 
tageuse conditiones wegen dieser schickenden Hiilfe vor uns bedungen 
werden mogenl, mit solcher behutsamkeit zu thun hat, damit  es nicht 
scheine, ob suchten wir  einigen  eigennutz  darunter.  Ferner  hat  Er 
mit dern von Benting fleiszig zu iiberlegen, was bey Hannover zu thun, 
umb  sich  desselben  Fiirstl.  Hauses  zu  versichern  und  solches  wo 
muglich von Franckreich abzuziehen, alsz welches ein groszes peso zu 
diesem  wichtigen  Wercke  geben  wurde.  Was  mit  des  Hr.  Landt- 
Graffen  zu  Hessen-Cassel  Lbd. alhie  passiret,  hat  Er demselben  zu 
'  (Nota bene  in  the margin.)  Absonderlich  hatt Er wo  miiglich Es dahin  zu 
veranlassen, dasz des  Printzen Lbd.  ein testament zue  unserer  advantage und zue 
Bestarckung  des Grossvatterlichtn  machen  mtige, welches er bei dem von Benting 
dergestalt zu incaminiren, damit des Princen Lbd. es von selber nnd alsz hetten wir 
deszhalben keine regunge gemachet, thuen  miigen, wobey Er dann gedachten Ben- 
ling unserer sonde~bnhren  erkenntlichkeit zn  versichcrn halt. APPENDIX  9 1 
eroffnen, und im ubr~gen  selne ruckre~se  dergestalt zu beschleun~gen, 
dam~t  Er Uns je  eher je  l~eber  von  allem  mundhchen  und umbstdnd- 
lichen rapport thuen konne  Uhrkundl~ch  haben wlr diese Instruct~on 
etc.  Geben Colln d. 21.  July a.  1688. 
Hamburg, den  2 7 ]U&  I 688 
Conferenfz mzt  dem  Hm  von  Benfzng zu  Zelle  und  anzgen  anderen 
Minufrzs  uber  das  Dessetn  des  Przntzm  non  Orannzen  wzeder 
Enselland  und  uberlassung  eznzger  Trouppen an den  Staaf. 
Durchlauchtlgster Grossmacht~gster  Churfurst, 
Gnad~gster  Herr etc 
Alsz  lch  am Montagk  fruhe  umb  6  uhr  zue  Lentzen  anlangete, 
fandt lch uber Vermuthen  den Cour~er,  welchen  Ew. Chf  D. nachher 
Hannover  an den v.  Bentlng  abgesch~cket  vor  mlr, dessen lch  mlch 
erst umb den Mlttagk versehen hatte  Er brachte mlr exnen Br~ef  von 
dern Herren von Bentlng, worlnnen  derselbe Mlch zue Zelle  appo~nt- 
irete und zu wlssen verlangete, umb welche Zeith  lch alda wurde  seyn 
konnen,  wle  Ew  Chf  D  ausz  dern  Bnefe  selber,  welchen  lch  dern 
Herren  von  Danckelmann  zugesch~cket, gnad~gst  werden  ersehen 
haben  lch fertlgte  den Cour~er  soforth weder ab mlt elner antworth, 
dasz  lch des folgenden  als Dlngstags  abends vor Zelle  seyn und lhm 
noch  selb~gen  abendt  oder  des  folgenden  tages  mit  dern  fruhesten 
davon nachrlcht  geben wolthe.  W~ewohl  Ich nuhn von  Lentzen  ab 
den nechsten Wegk auf Zell hatte, jedoch  well solches kelne gewohn- 
llche Postroute und lch m~ch  dannenhero besorgete, lch mochte  ke~ne 
Pferde,  insonderhe~t  In  d~eser  erndte-Ze~th  finden  konnen,  so resol- 
vlerte  uber Boytzeburgk  auff Lunenburgk und von  dannen  auf  Zelle 
zu  gehen,  welches  dann  auch  dergestalth succedirete,  dasz  lch  am 
hngstage noch vor thorschl~eszen  vor Zelle ankahme und w~ewohl  lch 
vorher beschlossen hatte, vor der Stadt zu ble~ben,  umb n~cht  erkandt 
zu werden jedoch well lch bedachte, dasz  lch v~elle~cht  noch  selbigen 
abendt den von Bentlngk In der Stadt sprechen kondte, welches nach 
geschlossenen thoren vor der Stadt nicht wurde seyn konnen, so resol- 
vlrete  m  der Stadt zu  gehen  und mlch  in  elnem Wirthes-Hause, so 
etwas  abgelegen, unter elnem frembden Nahmen zu log~ren,  ~m  thore 
wle  auch lm W~rthes-Hause,  gab lch  m~ch  an als  elnen Chur-Sach- 
slschen Rath, Pflug genandt und  glnge  alles  sehr wohl  an, den von 
Bentlng  aber  fandt  lch  noch  n~cht  daselbst w~ewohl  es schon 8 Uhr 
wahr  Umb ro Uhr aber  kahm  derselbe  an, da lch  ~hme  dann  also- 
forth  melne  gegenwarth  zu  wlssen  und  nachfrage  thate, ob wlr  uns 
noch selblgen  abendt oder des filorgens m~t  dern fruhesten  sprechen 
wolthen-  d~eses  letztere  h~elte  lch  vors  besthe  well  eine  so  spathe 
Vls~te  und lange  unterredunge  einlg nachdenken  geben kondte  Er 
adproblrete  solches  auch  und  kahm darauf  des hlorgens  umb 6 Uhr 
zue Mlr, Alsz lch  ~hme  nuhn  d~e  ursache  melner Reyse  und was  mlr 
Ew Chf. D  deszhalb In  Commlss~s  gegeben, erofnete, antworthete Er 
mlr  folgender  gestalth.  Ew  Chf  D  wurde  zum Theil w~ssend  seyn, 
In  uas zustande  d~e  sachen  In  Engelland  wehren,  er  muszte  aber 
ferner  m  hochstem  Vertrauen  anzelgen,  dasz  der  Zustande  selb~gen 
Kon~gie~chs  alsz  auch  der  Rel~g~on  In  allen  orthen, ~nsonderhe~t  In 
den  ve~elnlgten  Nlederlanden  und  in  Teutschland  v~ele  gefdhrhcher 
wehre, als  man  noch  zur  Zeith  euszerllch wusthe  oder  begr~ffe Es 
wehre  eln  vollenkommenes  Concert  zw~schen denen  Konlgen  In 
Frankre~ch  und  Engelland  gemachet,  dasz  der  Kon~g  in Engelland 
zuerst  d~e  Rel~g~on  In  selbigem  Kon~gre~che  ubern Hauffen  werffen, 
den  Cathol~c~smum  elnfuhren  und  slch  daselbst  Souveraln  machen, 
dasz  man  folgends  auff  den  Staat  loszgehen,  slch  der Niederlanden 
beme~stern  und endtlich auch In Teutschland eln gle~chmess~ges  effec- 
tulren  solthe  Es wehle  der  eyffer, welchen  beide  Kon~ge  darunter 
gefasset,  so  grosz,  dasz  Sle  slch  auch  n~cht  gescheuet,  d~eses  ~hre 
Vorhaben  dern Kayser  durch  d~e  Jesu~ten  In  hochstem  gehellnb  zu 
eroffnen und hette Frankre~ch  dabey offerlren lassen, dasz wann  der 
Kaj  ser m~t  elntretten, oder auch nuhr stille sltzen und slch des werckes 
n~cht  annehmen, slch  aber  mlt  Franckre~ch  gantzl~ch  accommodlren 
und verbinden wolthe, d~eses  demselben den Elsass m~t  allen auff den 
Rheln  habenden  Platzen w~eder  elnraumen und  ~hm  das  Re~ch  erb- 
und  elgenthumllch  schaffen aolthe,  In  melnunge  sle  wurden  durch 
eroberunge  der  Vereln~gten Nlederlanden  und  anderer  daherumb 
l~egenden  orthen sich  d~eses  Verlustes  halben  mehr  alsz  doppelt  re-  - - 
compenslren konnen.  Ob Sle  nuhn  wohl  geurtheilet,  es wurde  der 
Keyser  elne  so gunst~ge  und  favorable  proposltlon,  ausz  habendem 
bekandtem  eyffer  vor  d~e  Cathol~sche  Rel~g~on  mlt  beyden  Handen 
annehmen, so wehre doch  durch Gottes  sonderbahre sch~ckunge  das 
W~edr~ge  erfolget  und  hette  der  Kayser  dlese  Offerte  so gahr  ver-  - 
worffen,  dasz  Er auch  gedrohet,  wenn  man  ferner  darauf  lns~stlren 
wurde,  dasz  Er denen lnteressenten  davon  part  geben  wolthe  Ob 
nuhn zwar solch hoses Vorhaben  nlcht reusslret  hette, so wehre  doch 
darausz  abzunehmen,  was  Franckre~ch  und  Engelland  lm  schllde 
fuhreten.  Er bathe  m~ch  dabeneben  sehr, dasz  man  d~eses,  alsz eln 
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elne  sonderl~che he~mbl~che  Correspondence  am  Kayserl  Hoffe, 
wodurch  Er  d~eses  erfahren,  solthe  d~eses  Werck  Cclatlren,  ~~urde 
man  dahlnter  kommen  und  der  Prlntz  d~esen  noth~gen  Correspon- 
denten verl~eren 
In Engelland aber stunden d~e  sachen gantz anders  und zwar also, 
dasz  wo  der  Kon~g  blsz  kunft~g fruhe jahr  Ze~th hette,  nach 
menschl~chem ansehen  alles  daselbst  wurde  verlohren  seyn  und 
folgends Franckre~ch  und Engelland ~hren  Zwecke allerd~ngs  erre~chen 
wurden  d~e  uhrsache  were  I) dasz  der  Kon~g  d~esen  Herbst  oder 
Wlnther ein parlement haben wurde, so allerd~ngs  zue selner devot~on 
und folgllch  alles thuen wurde, was  der  Kon~g  verlangete, das mlttel, 
so  Er  dazue  gebrauchen  wurde,  wehre  unverme~dthch  denn  In 
allen  provintlen  und  Stadten,  welche  Parlaments Gl~eder  wehleten 
und schlcketen, wehre der Gebrauch, dasz der  Secretarlus elnes jeden 
orthes  d~e  nahmen  der  gewehleten Glleder aufze~chnete  und  an den 
Parlaments Secretarlum elnschickete,  Nun wehren alle d~e  Secretar~en 
oder  Clercs  von  dern  Konige  elngesetzet  und  entweder  Cathohsch 
oder  doch  zue  des  Kon~gs  devot~on  Ob nuhn  zwar  nach  dern 
Gesetze d~e  me~sthen  St~mmen  den  Electum  macheten, so lnvertlrte 
doch  der  Secretarius,  welcher  d~e  acte  conscnblrte,  solches  und 
obgle~ch  einer  der  dern  Hoffe  zuw~eder 1000  st~mmen  gehabt,  eln 
ander  aber  so zue  des  Kon~ges  devot~on  nuhr zo, so  schr~ebe  doch 
der Secretarlus d~e  acte vor dern der  20  gehabt  und  sch~ckete  solche 
eln,  der  Parlements-Secretanus  wehre  bisher  von  der  Rehgion 
gewesen  und  wehre  bey  dene  gestanden,  solch  elne  llleg~tlme  acte 
zu  verwe~fen, der  Kon~g  aber  hette  jetzo  den  von  der  Rel~g~on 
hlnausz  ge\$orffen und  emen  Cathollschen  gesatzet,  velcher  ohne 
unterscheidt  alle  dergle~chen  lllegale  documente  annehmen  wurde 
Ob nun  gle~ch  d~e  provlntz  oder  Stadt,  welche elegiret,  uber  solch 
eln wlederrechthches  Verfahren klagete, so gehorete  doch die Cognl- 
t~on  davon  dern  parlamente  zue  und  well  alle  desselben  gheder 
solchergestalth  lllegahter  e~wehlet und  zue  des  Konigs  devot~on 
wehren,  so  wehre  le~cht  zuermessen,  dasz  Kelner  In  par1  caussa, 
den llleg~t~me  Nomlnatum  verwerfen  oder  condemnlren  wurde, \+ell 
er  solchergestalth  slch  selber  zugleich m~t  condemn~ren  wurde  und 
solchergestalth  wurde  der  Kon~g  eln  parlement  absolute zue  selner 
devot~on  haben,  welches  wann  es  von  der  millce  asslstiret  wurde, 
alles thuen konnte, was  es  nur wolthe,  dern Konlge Geld und Flotte 
schaffen,  den  Test  abohren,  gesetze  machen  und  In  summ$  alles, 
was  der  Kon~g  zu  erre~chunge  seines  Zweckes  d~enllch  erachtetc 
und woher 2) lnsonderhe~t  zu  mercken, dasz der  Kon~g  bere~ts  unter 
der  Hand  In  lllum eventum  in  Teutschland  selber und  lnsonderheit 
in  Westphahlen  werben  l~esse,  dann  wle  die  Ofic~ere,  so in  Staats- 
Dlensten  an  elnigen  orthen  werber,  um  recrulten  zu  machen, 
auszgesch~cket,  hetten  dlqenlge,  so  in  Westphahlen  und  daherumb 
gewesen, versch~edentl~ch  ber~chtet,  dasz wann sle Leuthe angetroffen, 
und lhnen d~e  gewohnhche gelder  offerret, sle solches venvorffen und 
gesaget,  sle  dorften  nur  nach  Engelland  gehen,  da  wehren  dle 
Werbe-Gelder  und  auch d~e  Verpflegunge v~ele  hoher, und stecketen 
d~e  Pfaffen  darunter,  welche  den  Leuten  solches  suggerirten  3) 
hetten  Ihre  Hohe~t  d~e  s~chere  nachr~cht,  dasz  Franckrelch  gegen 
den  nechsten  Fruhellngt  elne grosze  Flotte zue d~enste  des Kon~ges 
In  Engelland  ausrusthen  wurde,  wom~t  Sle  In  d~esem  Jahre  nlcht 
wurden  aufkommen konnen,  wo  Sle  aber  Ze~th  hetten  bls  kunft~g 
jahr,  so  wurden  der  beyden  Kon~ge  Flotten  capable  seyn  zu  ver- 
hlndern,  dasz  keln  Mann  nach  Engelland  ubergebracht  werden 
konthe 
Ob nun  zwahr d~eses  dle  groszeste  und w~cht~gste  ursache wehre, 
so man erdencken konthe umb zu praevenlren, und n~cht  abzuwarthen, 
blsz dasz man das sell umb den Halsz habe und selb~ges  zugeschnuret 
werde,  so  aehre  doch  noch  elne  andere  so  v~ele  wicht~ger und 
selb~ge  bestunde  darinne, dasz  d~e  gantze  Engllsche  und  Schott~sche 
Nat~on  bey  Tagk  und  nacht  den  Pnntzen  pressmen  zu  eylen  und 
uberzukommen  und  keln Augenblick  zu  verabsaumen, well  summum 
In  mora  perlculum  Sle  droheten  dabey, wann  Sr Hohe~t  es  nlcht 
thaten, dasz  Sle  alszdann selber  Ihren affalren prosplclren wurden so 
guth sle konthen  wenn aber solches geschehe,  so wehre des Prlnzen, 
des  Staats und der  Rehglon  untergangk  unverme~dtl~ch,  dann wann 
ohne  des  Prlnzen  zuthun  das  Werck  In  Engellandt  auszgemachet 
werden  solthe, so wurde  der  Kon~g  entweder  uberwlnden  oder  suc- 
cumbiren,  utroque  casu wehre  der Prlntz  und  der  Staat verlohren, 
dann geschehe  das  erste, so konthe  eln  jeder  unschwer den Schlusz 
machen,  erfolgete  aber  das  Andere  und  d~e  Enghsche  Nat~on 
beh~elthe  d~e  Oberhandt  ohne  des  Prlntzen  Ilulffe  so wurde  slch 
selbige  In  elne  Republ~que  englren,  dern  Prlntzen  und  dern  Staat 
stets  aufsetzlg  seyn,  das Commerclum  allelne  an  slch  z~ehen  und 
solchergestalth beyde  rulnlren 
Auff  ob~gen  hochstw~cht~gen  cons~derat~onen  nuhn,  da  es  h~esze, 
aut nunc aut  nunquam oder wle man  Im  spr~chtworthe  sagete, Vogel 
fnsz  oder  st~rb,  da  Gew~ssen,  honneur  und  devolr  selne  Hohe~t 
antr~eben,  da  dle  prudence  selber wolthe  und  nethe, dasz  es  besser 
wehre, selnem Flnde  zuvorzuLommen und  n~cht  zu warthen blsz man 
von ~hme  den  todtlichen  strlch  empfangen, da d~e  Engllsche Nat~on 
unnachlass~g  und  m~t  Drohungen  presslrete  und  ausz  allem  d~esen 
endtlich  elne  lndlspensable  necessltat  result~rete,  wehren  Sr  Hohe~t 
In  dern  nahmen  Gottes  entschlossen,  das  Werck  anzugreiffen  und APPENDIX  95 
m~t  dern forderl~chsten  und so v~ele  ich vermercken konnen, ~nnerhalb 
6  Wochen  uberzugehen  und  zu  thuen,  was  Gew~ssen,  ehre  und 
Schuldlgkeit  erforderthc  und  das  urnb  so vlele  mehr,  we11 nach 
menschl~chem  urthel andersz nlcht alsz  eln hochst-gluckl~cher  success 
zu  erwarthen 
Denn  I)  wehre  d~e  gantze  Engllsche  und  Schottische  Nat~on 
(der wenlg  Cathol~schen  so darln  seynd  auszgenommen)  elnlg  und 
verlangeten  N~chtes  mehr,  alsz  dasz  S  K  H  slch  nuhr  declarlren 
mochten,  dasz  Sle  uolthen  uberkommen,  umb  elnen  allgemelnen 
Aufstand  zu  machen  Sle  wehren  darinnen  so  emlg,  alsz  wehre 
es  nuhr  eln  Mann  Sle  offenreten Alles,  was  S  H  verlangeten, 
sowohl  Ins  gemeln, alsz  en  partlcuher  Elner  offer~rete  6000,  der 
ander, funf-4-3000  Mann  m  summ2, dasz  Sle  alle wolthen  guth 
und  bluth  be1  dern  prlncen  aufsetzen  2,  Die  ArmCe  und  Flotte 
des  Kon~gs  in Engelland  wanckete  und  konthe  slch  der  Konlg  111 
Engelland n~cht  slcher  darauf  verlassen,  denn  der  Hasz wleder  dle 
Cathol~schen  wehre  so gemeln, dasz  Er auch bey der landt und See- 
N1111ce elngewurzelt 
3) Wann aber gle~ch  sowohl ArmCe alsz  Flotte dern Konlge getreu 
bheben,  wurden  S  H  dennoch  mit  solcher  Force  ubergehen,  dasz 
Sle  vermlttels Gottl~cher  Hulffe denselben  mehr  alsz  genug wurden 
uberlegen  seyn, insonderhe~t  wann d~e  vere~n~gte  Macht der engllschen 
Nat~on  dazue  kehme  4) Es wurden  zue solchem cnde glelch ~etzo, 
w~ewohl  m  der  stllle  40  guthe  Kr~egesschiffe und  5  Fregatten 
auszgerusthet,  welche  jetzo  mehr  alsz  genug  bastant  wehren,  das 
werck  gluckl~ch  auszzufuhren,  dann  der  Konig  hette  kelne  andere 
ressource  alsz  111  der  Hulffe von  Franckrelch,  ausser  aber  dasz  ~  .. . 
derselben ~ntroduction  in das Kon~~reich  ~hm  elnen unauszloschl~chen 
Hasz  be1  der  gantzen  Nation  machen wurde, welche elnen  abscheu 
vor  d~e  Franzosen  so  Sle  frantzsche  Dogges  nennen,  haben,  so 
konnte Franchreich dennoch in dlesem Jahre, mlt  elner gei~ugsahmen 
Hulffe  n~cht  aufiommen,  WO  man  aber  bisz  ins  kunfft~ge jahr 
warthete, so wehre Alles verlohren, wie  oberwehnet 
Ich fiele  ~hm  alhler  In  d~e  rede  und fragete, ob dann  der  Pr~ntz 
des  Staats und  lnsonderhelt  der  Staat Amsterdam, alsz bey  welcher 
d~e  groszte  macht, vers~chert  wehre 2  dann  davon  wdrde  mehr  alsz 
\on  allem  anderen  der  succes  depend~ren  Er  antwortete  mlt 
Freud~ghelt,  dasz lch wohl  erinnert  der  Prlntz hette zwahr dle Sache 
und  selne  gefassete  resolut~on noch  nlcht  an  d~e  Staaten  general 
gebracht, blosz  allelne ausz del  uhrsache, damlt  selb~ge  n~cht  vor der 
7e1th  eclattlren  und  der  IConlq  Gelegenheit  uberhommell  mochte, 
slch zu  precautlon~ren  Es wehre  aber  S  H  von  des  Staats  sentl- 
menten  vers~chert,  hetten  es  auch  schon  mlt  den  cons~derablesten 
Gl~edern  desselben hberlegt und concertiret und  merckete  lch so v~el, 
dasz der  Raths Pens~on der  Herr  Dychvelt und elnlge  andere mehr 
wissenschaft  darumb  haben  Mlt  der Stadt  Amsterdam  aber  hatte 
Gott was  sonderllches  geschlcket,  dann  da  slch  selb~ge  vorhln  dern 
prlntzen  alle  zelth  opponlret,  so  wehre  d~eselbe  b~sz  jetzo  allelne, 
welche  den  printzen  zue  der  gefassteh  resolution  angetr~eben  und 
anlmlret,  Ja dle  blsz  letzo  allelne  In  der  Confidence  wehre  Es 
repereten, wle bekandt Vler Burgermeister selblge Stadt, unter d~esen 
wehre  elner Appelman  gantz  alth  und  unvermogen, welcher dannen- 
hero von der sachen n~cht  austhe  d~e  ubrlgen drei aber, alsz Hudde, 
1"iltzen  und  Castrecum,  wusthen  umb  alles  und  tr~eben  S  H  un- 
nachlasslg  an,  S  H  hetten  slch  lm  anfang  gestellet,  alsz  wurden 
sie slch des werckes  nlcht  annehmen  und  hetten  ihnen vorgeworffen 
ihre vormahllge condu~te  und wle  sle slch alleze~t  ~hrcn  wohlgeme~neten 
Consllns  wledersetzet  Es glnge ~hn  jetzt  die  sache  en  parllculler 
wemg an, well  eln  Prlnce  de Walles da wehre  und d~e  prlncesse ton 
der  succession  ausschlosse  welches  S  H  darumb gethan,  umb  zu 
sehen, ob es auch den Amsterdamern  eln  ernst  Sle hatten  aber  so 
harth  darauff getr~eben  und  Alles  offenret, dasz  S  H  endtlich  alsz 
auff  ~hre  lnstantz  das Werck ubernommen  H~ezue  kehme, dasz der 
gemelne  Mann  In allen provlntien  durch d~e  Predlcanten angetr~eben, 
uberausz  heft~g  w~der  die Cathol~schen  In  Engelland anlmlret wehre, 
so gahr dasz  kelner  das  Hertz  haben  wurde, das genngste daw~eder 
zureden  Mann offerlrete  zue solchem ende so v~ele  geld, dasz es unglau 
bllch, ja vlele partlcul~ere  hetten unbeschreibhch summen offer~ret Umb 
das Werck helmbl~ch  zu halten, konthe man es noch n~cht  annehmen, 
aber wenn  es zeith wehre zu gclat~ren,  wurde man mehr geld bekom- 
men,  alsz  man vonnothen  haben  wurde,  dle  wenlge  auch,  so jetzo 
darumb wusthen, hetten dern Prlncen schon, macht gegeben, so V~ele 
Volck  uberzunehmen,  alsz  Er nuhr  bekommen  konthe,  und  daher 
kehme es, dasz  Er mlt Hessen  und  mlt  dern  Furstl  Hause  Lunen- 
burg  tractlrete,  auch  auff  glelche  arth  m~t  Ew  Churf  D  schl~eszen 
wolthe  dann  das  elntzlge  was  zu  besorgen  stunde  wehre,  dasz 
Franck~elch,  wann  es  sehe, dasz  der Prlntz  m~t  der  Flotte und elner 
ArmCe  nach  Engelland  ubergegangen,  es,  umb  elne  diversion  zu 
machen, auff  den Staat  losz gehen mochte, d~eses  nuhe zu verhuthen, 
mussthe  man  In  Ze~then  auff  d~e  gegenwehr  bedacht  seyn und  slch 
mlt  manschaft versehen  Was  Sle  mit  Hessen  gethan,  wurde  mir 
bekandt  sejn  Er  wehre  jetzo  h~er  be1  dern  Hausz  Braunschwe~g 
dergleichen  zu  thuen  Von  Hannover  zwar vermuthete Er s~ch  vor- 
Jetzo nlchtes zubekommen, well der Hertzogk vermoge der mlt Franck- 
re~ch  getroffenen alllance slch auff  den guthen glauben,  so Er halthen 
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der  v  Gor~tz,  der  von  Busch  und  der V~ce  Cantzler Hugo wehren 
uberausz  guth  ges~nnet,  dem von Plathen und dem von  Groote,  aber 
hette  Er nlcht  trauen  konnen  So vlele  hette  man  ~hm  versichert, 
dasz  der  Hertzogk  nlcht  etwas wleder  den  Staat  oder  den  Prlnzen 
unternehmen wurde  dle wohlgeslnnette  hetten gerathen, man mochte 
noch Etwas temporlslren und nuhr verhuthen,  dasz  die  Holstelnlsche 
sache  In  d~esem  sommer  nlcht  auszgemachet  wurde,  so aehre  der 
Hertzog  alszdann von  der  Alllance  mlt  Franckre~ch  enthunden und 
wu~de  ~vleder  freye  Hande  haben  Von  Zelle  aber wehre  Fr abso- 
lute verslchert  der Heizogk und Seme Mlnlstr~,  lnsonderhe~t  der von 
Bernstorf  hetten  d~e  besthe  Intention  der Hertzogk hette ~hm  selber 
gesaget, wle  es m~t  selnem  Bruder  stunde und lhme argumenta sug 
ger~ret,  wordurch Er desselben sentlmente  combatt~ren  konthe ,  Man 
wehre  am Zelllschen Hoffe mlt  der  frantzosischen  alliance  so Han- 
nover gemachet gahr nicht wohl zufr~eden  und wurde  nlmmer beltret- 
ten  Er wurde  jetzo  wegen  uberlassunge  elnlger Mannschafft  trac- 
tlren, hoffete u oh1 und noch besseren Kauffes, alsz m~t  Hessen-Cassel 
zu  reusslren  Ungeachtet  der frantzoslsche  lCllnistre  seln  eusserstes 
thete, umb es zu traversiren  Selbiger  hette  zue  Hannover v~ele  par- 
t~cularla  gesaget, von  Sachen,  so an Ew  Chf  D  hoffe  passlret,  In 
specle  hette Er zu sagen gewussth, dasz Er, Herr von  Benting, einen 
Cour~er  von dannen bekommen, ~ngle~chen,  dasz ~ch  von Berlin abge 
reiset  wehre  Er esplonirte  ~hn  uberall,  wehre  auch  von  Hannover 
~hm  stracks  auff  Zelle  gefolget, wiewohl  Er evitirte ~hn  zu  sprechen 
Was aber J  H  anlangete, macheten d~eselbe  auff Eu Churf  D  ~hren 
melsthen  ~stat,  well  es  gle~chsamb  elne  gemelne  Sache wehre  und 
Ew  Churf  D  em so grosses lnteresse In alle wege  dabey hetten.  EI 
fr~gete  darauf, was Fw Chf  D  zuthuen  entschlossen  und worauf  ~ch 
lnformlret wehre  lch antworthete, dasz Ew Churf  D  vor den Print- 
Zen  Alles thuen wurden, was d~e  affect~on  und Liebe, so Sle vor S  H 
hetten, wle  auch  lhre  gewlssen  und  lnteresse  erforderthen und  dasz 
Sie begler~g  wehren  mit  S  H  alles  zuglelch  zuheben und  zulegen 
lch  exponlrete lhme  darauff  dle  offerten, so Ew  Churf  D  mir In In- 
structlone  gegeben, zuthuen  und  stellete  alles  dergestalth  vor,  dasz 
der  Herr von  Bentlng an e~ner  selthen  die aufr~cht~ge  Intention  Ew 
Churf  D  vor J  H,  an der anderen aber den deslnteressement und dasz 
Sle nlcht elnes  groschen werth Vorthell  darausz zu  z~ehen  gedachten, 
begrelffen  konnthen,  welches  lnsonderhe~t  bey  denen  artlculn  wohl 
zu  ststten kahm, da  Ew  Churf  D  dle verpflegunge vor  dero mlhce, 
so lange  d~eselhe  In  des Staats landen und  D~ensten  und dann  auch 
einlge  subsldien  oder  Gelder  zue  neuen  ~ecru~ten  und  Werbungen 
verlangeten , ~ndeme  ~ch  remonstnrte, dasz Ew  Chf  D  notha endlg 
so v~ele  Volck  alsz  Sle dem Staat uberlassen wwden alsoforth ~~eder 
anwerben  muszthen, damit  Sle ~hre  Mlllce w~eder  complet haben und 
slch  auff  fernere  falle  gefasset  halthen  konthen,  nuhe  wurde  aber 
solches unmogllch seyn, wann Ew  Churf  D  zuglelch  d~e  uberlassene 
und  auch  dle neu  angeworbene mlllce verpflegen solthen  lngle~chen 
wurde  es  Ew  Chf  D  unmogl~ch  fallen, die  gelder  me der neuen 
Werbungen  zu  finden, wo  der Staat oder S  H  dieselbe nlcht herbey 
schaffeten  dann  dero  verstorbener  herr  Vatter  hette  kelne  baar- 
schafften  gelassen,  d~e  lande  wehren  jetzo  berelts  b~ss  auff's  bluth 
erschopffet  und  konthen  Ew  Chf  D  denenselben  lnsonderheit  be1 
erst antrettender Reg~erunge  kelne mehrsre last aufburden ,  also dasz 
dle wahre  unmogllchkelt  kl~hrllch  hervorbl~ckete  Wannen  solcbes 
n~cht  wehre,  wurden  Ew  Churf.  D  es slch  vor  eln  gluckschatzen 
wann Sle auch In  diesem Puncte und ohne das gerlngste zu begehren, 
J  H  dero  ergebenhe~t  bezeugen  konthen.  Der  herr  von  Bentlng 
nahme  solches  sehr wohl auff  und gestand, dasz Ew  Chf  D  nlchtes 
unbllliges praetend~rten Die Verpflegunge und zwar nach dem Fusse 
der  Staat~schen  Reg~menter stand  Er  alsoforth  zue,  nur  dasz  Er 
bathe, man rnochte  dle uberlassunge  nicht auf elne gewlsse Zelth wle 
Cassel  auf  ezn  jahr gethan,  l~m~t~ren  sondern  die  leuhte  so  lange 
lassen,  als  der  Staat  ihrer  wurde  benothlget  seyn  ~ch  antnorthete, 
dasz  davor  hlelthe, Ew  Churf  D  wurden  darunter  kelne  sch\vier~g- 
kelt  machen  Wegen  der Werbe Gelder  sagete  Er von  selber  und 
ohne, dasz  sich anlasz  dazue  gab, es wurde  am besthen  seyn, wann 
Ew Chf D  solchen tractat  macheten, wle Hessen Cassel  gethan und 
dasz  man  ~hr  dar~nnen  alsoforth  gegen  ubernehmunge  der Volcker 
geulsse anreits- oder Werbegelder offer~rete erbothe slch auch desz- 
halb  ein  project  zu  machen und  zu uberschicken,  nuhr  erlnnerte Er 
dabey 2  puncte  I) dasz  die  anzahl von 4000 zue  geringe  und  Ew. 
Chf  D  zum wenlgsten  6000  schlcken  mochten, alsz 5000 zue Fusze 
und  dss ubr~ge  an reutherey und  Dragonnern, ersuchete auch dabey 
~nstandlgk,  Ew  Ch  D  mochten  doch  je  eher  je  lleber  elne guthe 
anzahl  Mannschaft noch  dem  Clevlschen marchlren lassen  lch ant- 
worthete,  dasz  ~ch  es  Ew  Chf  D  unterthenlgst  berlchten  wolthe, 
jetzo wehre welther nlcht, alsz auff  4000 Mann  lnstrulret  z) fragete 
Er, wle  hoch  Ew  Chf  D  d~e  anrelts- und Werbe Gelder  praetendl- 
reten,  dann was  Sie  an Hessen-Cassel  offenreten und  ausz der uhr- 
sache  geschehe,  umb  slch  des  herren  Landgraffen  zu  versichern, 
wehre lhnen allerdlngs unmoglich an andere zu thuen, Er hoffete, bey 
Zelle  mehr nlcht  zu geben, alsz 8 oder 10  Rtl  vor einen  Fuszknecht 
und 25 rtl  vor einen Reuther, lch antworthete, dasz lch auch darauf 
nlcht lnstru~ret  wehre, wolthe es aber benchten, dasz wuszthe ~ch  wohl, 
dasz Ew  Chf  D  ausz  l~ebe  fur S  H  nlcht  elnen  groschen Vorthell 
begehreten,  Nuhr  well  Sle  die Werbegelder  selber  nicht  hetten, Sle 
RANKE, VOL  VI.  H auch nicht ausz ihren landen erzwingen konthen, so folgete von selber, 
dasz  man  zum wenigsten nuhr  das geben  mochte, wovor Ew. Churf. 
D, es thuen und Volck ~verben  konthen;  vor  25  rtl.  einen  Reuther 
und vor 8 rtl. einen Fuszknecht  haben  zu  konnen, wehre  Ew. Churf. 
D.  allerdings  unmiiglich.  Warumb  Zelle  es  thete,  wehre  leicht  zu 
begreiffen, nemblich weil  Sie  nicht  alleine  die Verpflegunge,  sondern 
auch  die  Anritts-Gelder  gewonnen,  ohne  dasz  Sie  nothigk  hetten 
einen  Mann  anzuwerben  auszer  ir plafz dnrin  sie  6Zei6en  wurden. 
Hannover  verschaffete  ihnen  die  sicherheit  durch  die  alliance  mit 
Franckreich;  da hingegen  epousirten  Ew.  Churf.  D.  S. H. und  des 
Staats  sache,  wusthen  nicht  wessen  Sie  sich  gegen  Franckreich  zu 
versehen hetten, musthen zum wenigsten  auff  ihrer huth und  so viele 
Mannschaft, alsz  Sie uber  liessen  stracks wieder  anwerben, wie wann 
man  es  etwa  auff  12 rtl. vor  einen  Fuszknechte und  auff  40 rtl. vor 
einen  Reuther  richtete,  welches  ich  jedoch  vor  mich  und  ohne 
instruction  vorschluge, also zue  nichtes, gehalthen seyn  wolthe;  dasz 
wusthe  ich  aber  wohl,  dasz  Ew.  Chf.  D.  es  weniger  nicht  wiirden 
thuen  konnen,  und  ohne  deme  zusetzen  wiirden:  Ew.  Chf.  D. 
iiberliessen  dennoch  ihre  Mannschafft  umb  den  dritten  theil  gerin- 
ger  alsz  Hessen-Cassel,  welches  blosz  alleine  ausz  consideration 
gegen  J.  H.  geschehe.  Er combattirte  solches  zwar  eine  Zeith- 
langk,  nahme  es  aber  zu  bedencken  an;  ich  musz  meiner  unter- 
thenigsten  schuldigkeit nach  zweyerley  hierbey  erinnern:  I) dasz  es 
vor  Ew.  Chf.  D.  viele  vortheilhafter  ist,  einen  solchen  tractat  zu 
machen, wie  offeriret wird, alsz wann es nach meiner instruction ginge : 
dann  wann  der  Staat  Ew.  Ch.  D.  Hulffe  ex  foedere  requiriret,  so 
musthen  Ew.  Chf. D.  selbige  schicken  und bekehmen  weder anritts- 
gelder  noch Verpflegunge, jetzo  aber  bekommen Ew. Chf. D. beydes 
und kiinnen ihre Mannschafft  so forth wieder complet machen : zwar 
konthen Ew. Chf. D. sagen, dasz  dieses eben liein bellum  defensivurn 
seyn  wurde, was  man  aber mit  guthen  willen  haben  kann, ist doch 
das Besthe.  2)  dasz  ich  schon  gemercket,  dasz  Ew.  Chfst.  D.  die 
12  Rtl.  auf.  einen  Fuszknecht  und  40  rtl.  vor  einen  Reuther, 
wann  Sie  darauf  bestehen,  erhalthen  werden;  und  viele  weniger 
wird  man  auch wohl  die werbunge  nicht  thuen  konnen.  Der  Herr 
von  Benting  nahm  uber  sich  ein  project  zu  machen,  und  solches 
durch  den  Courir  zu  uberschicken,  wiewohl Er sehr wunschete, noch 
vor  seiner  riickkehr  den  Hr.  Harm  zusprechen  und  hette  derselbe 
wolll  gethan, warm Er mit  Mir abgereyszt wehre :  ich vermuthe, dasz 
das project noch eher alsz diese Relation uberkommen aerde. 
Im iibrigen, so begehrete der Herr von Benting ganz instandigk an 
mich,  ich  mochte  doch  den  Herren  von  Berenstorf  in  geheimb 
sprechen, Er wehre  seiner vollkommen versichert, und wiisthe gewisz, 
dasz Er mich  nicht verrathen wiirde ;  ich resisterirete  eine Zeithlangk 
endtlich aber und weil Er so harth darauf bestandt, erklehrete ich mich 
dahin, insonderheit da ich bedachte, dasz weil ich bereits eine  14  oder 
15 meile durchs Lunenburg gereiszt, und noch  so viele, umb nachher 
Hamburgk  zukommen,  zureysen  hette,  dasz  ich  vielleicht  mochte 
erkandt werden und  es  alszdann  eine  grosse ombrage geben wiirde, 
insonderheit da ich unter einem verdecketen nahmen gereyset.  Es ist 
diese unterredunge iiberausz gliicklich vor  Ew. Chf. D.  interesse  und 
gewisz uber meine gedancken und wunsche abgelauffen.  Weilen aber 
nothigk,  dasz Ew. Chf. Durchl. dasjenige was ich oben  berichtet, eher 
wissen, alsz die Sontags-Hamburgher  Post abgehet, damit Sie mir bey 
demselben  Dero resolution  auff  den  punct  meiner  ruckreyse, wovon 
ich  an  den Hr. von  Dankelman  geschrieben,  wissen  lassen  konnen, 
so habe  diesen  Expressen  nicht  ein  augenblick  ranger  aufialten 
konnen, sondern erspahre das ubrige  bey der Post, so auff  den abend 
abgehet, zu  iiberschreiben ;  ich will nuhr  in antecessum  melden, dasz 
Ew. Churf. D. des Hertzogen von  Zelle allerdings versichert seyn und 
derselbe mit Ew. Chf. D. in dieser ganz gleiche mesures nehmen wird; 
also  dasz  schon  eine  guthe  parthey zusammen  und  eines,  nemblich 
Churf.  Durchl.  Braunschweig-Zelle  und  Hessen-Cassel, der  Staaten 
zugeschweigen.  ich will auch  alszdann  Ew. Chf. D.  melden, was  ich 
mit dem Herrn von  Benting wegen des testaments, so der  Printz von 
Oranien en faveur Ew. Chf. D. zu machen hette, geredt, worinnen  ich 
auch Alles, was  ich gemunschet, erhalthen, ja  noch  ein  mehrers dann 
ich  habe die Versicherung, dasz S. H. nicht  ausz  dem  Lande  gehen 
werden, ohne ein testament zu machen und darinnen Ew. Cf. D.  nicht 
alleine  dasjenige,  was  Ihro  ausz  dem  Gross-vatterlichen  testament 
zukommet, sondern noch  ein  mehres  zuflieszen  zu  lassen.  ich  will 
jetzo  damit schliessen, dasz ich  geeylet habe, wieder hier zu kommen, 
damit  emin  kngeres aussenbleiben  keine  suspicion  machete, wie ich 
denn  auch  gestern  fruhe  glucklich  alhier  angelanget  und  nicht 
gemercket,  dasz  man von  dieser  meiner  excursion  etwas  penetriret. 
Ich binn 
Durchleuchtigster Gnadigster Churfiirst und Herr 
Euer Churfiirstlichen Durchleuchtigkeit 
Unterthenigster, treu-Gehorsambster, 
Hamburgk,  Pflicht-Schuldigster Diener 
dem 27.  July 1688.  P. v.  Fuchs. APPENDIX. 
Punctatzons- Verglerchs mzt Holland wegen der  Churf: Trouppen. 
8./18  Aug  1688. 
was  nach  Holland  zu  schlcken. 
Infanter~e 
Spaen .  .  600 
Anhalt .  .  .  600 
Alt-Holstein  .  600 
Dorfllng  .  .  600 
Varenne  .  .  500 
Jung Holsteln  .  600 
Zleten  .  .  600 
Chur Pnntz  .  600 




Spaen  .  .  .  330 
Briquenlont  .  330  -- 
660 
5300  -- 
Summa  5960 
An den Printzen von Orannien m~tt~tur  dem 
Hrn v.  Grumbkow loco Cred~tlfs 
Durchleucht~ger,  Hochgebohrner 
Furst, Freundl  L~eber  Vetter, 
Bruder  und  Gevatter. 
Demnach  Ich gut gefunden  gegenwert~gen melnen  wurckl  Geh. 
Raht,  Oberhoffmarschall  und  Gen  Krlegs-Comm~ssar, den  von 
Grumbkow  abzufertigen  umb  n~cht  alleln  Ew  Lbd.  d~e  vergl~chene 
Trouppen  zu  uberl~efern, sondern  auch  d~eselbe zuglelch  melne 
beharrlichen  freundtvetterhchen  D~enste  zu  verslchern,  Alsz  ersuche 
Ew  Lbd. hierm~t  freundvetterllch  Ihm  sowohl  hierln,  als  In  allem 
andern,  so deroselben  Er von  meinetwegen  vortragen  und  erofnen 
wlrd  voll~gen  Glauben  be~zumessen,  Allermaszen  lch  denn  verhoffe 
und zugle~ch  von hertzen wunsche, dasz dlese Trouppen so beschaffen 
seyn,  dasz  Ew  D.  ein  voll~ges  contentement  dar~n  finden  und  der 
Staat slch Ihrer D~enste  be1 vorfallenden occaslonen  nutzllch  gebrau- 
chen  konne.  Wie  lch  denn auch  lm  Uebr~gen  be1  allen  Begeben- 
heiten  mehr  In  der  that  alsz  blossen  worten  darthun werde,  dasz 
Ich ~ederzeit  bln &c. 
An den Prlntzen von Oran~en. 
Colln, d  16. Sept. 1688. 
Es hat  gen. der von  Ruck so bald  als immer  moglich, slch nacher 
Hannover zuerheben  lind  dahln zu  sehen, dasz er auf's  Langste den 
28ten  oder  zgten  dieses  daselbsten  seyn  moge,  alwo  Er  des  von 
Bentlng ankunfft von Cassel, lm  fall Er nicht  bere~ts  allda  angelanget 
wehre,  abzuwarten  und  alsdann  von  demselben  des  Prlntzen  von 
Oran~en  Hohelt und des Staats sent~menten  wegen des gegenmertlgen 
Engl~schen  Wesens  und  was  Sle  dabey  fur  mesules  zu  nehmen 
gemelnet, zu vernehmen, m~t  dem erbleten, dasz  Sr  Churfurstl  Dchl. 
hochgenanter  Sr  Hohelt und dem  Staat der  resp  nahen Anverwant- 
nusz  und  Nachbarschafft,  auch  zu  Ihnen  tragenden  sonderbahren 
affection nach, geneigt wehren, nach aller mogl~chke~t  mit Mannschaft 
und  sonsten bey  d~eser  Gelegenhe~t,  uann es  verlanget  und  nothlg 
gehalten wurde,  ihnen  an Hand zu  gehen  und  nlcht  alleln zu  dem 
ende, sofort von Ihren im  Clev~schen  stehenden Volckern, so v~el  Sie 
dero  an~etzo  enberen  lronten,  neml~ch  Funf  Bataillon's  jedes  h  500 
Mann,  als  das  Anhaltische,  Alt-Holsteinlsche,  Neu-Holste~n~sche, 
Span~sche  und Varenn~sche  s~ch  dergestalt  parat  zu  halten, dasz  Sle 
allemahl  auf  Sr  Hohe~t  erfordern  zu dero und  des  Staats D~ensten 
slch  In  Holland gestellen  konnten,  gnadigst  beordren, sondern  auch 
von hieraus et~l~che  Regimenter und vohr  erst dasz  Dorffl~ng~sche  zu 
Fusz dahln march~ren  lassen, hjernechst auch, der sachen notturft nach 
eln mehreres  schlcken wolten  Was  z) dero verpflegung betr~fft,  hat 
Er dahln  zu  sehen, dasz  solche  also, wle  vor  dlesem von  Sr  Hohe~t 
und  des  Staats  seiten  zu  Bcrlln  vorgeschlagen  worden,  geschehen 
moge 
3) Auch hat Er seln bestes zuthun, fur Sr. Churf  Durchl  Subs~d~en 
oder  sonsten  elnlge  avantageuse  condltlones  dieser  schlckenden 
Volcker  halber  zu  erhalten, welches  Er aber  nur  als von  slch  selbst 
und auf  solche We~se  zu  suchen  hat, dasz  Sr  Churf.  Durchl  dabey 
n~cht  elnigen elgennutzes soupGonn~ret  uerden mogen 
Es wurde  aber dlcnllch  seln, solche  schlckung der  Volcker  kelnen 
andern Namen  zu  geben,  alsz  dasz  selblge  nuhr  gehehen  werden, 
damit  Sr  Churf  D1  desfalsz  n~cht  m~t  Franckre~ch  und  anderen  In 
collision  gerathen  mogen,  wle  solches  des  Prlntzen  \on  Oramen 
Hohelt selbst ennnern lassen 
Welches alles dann genanter, &c &c. 
l  Von Grumbkow stood here at  first, ~nstead  of  Von Ruck,  but has been  stmck 
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THIRD SECTION. 
HISTORY OF THE: WAR  IN IRELAND. 
REPORTS  OF  THE FRENCH  GENERAL,  COMTE LAUZUN, 
ON  THE  CAMPAIGN  OF  1690 
Je  n'a~  rep  aucune  lettre  depu~s  mon  arrivee  dans  ce  Royaume, 
je  ne  manque  pourtant  pas,  M, de  vous  Ccrlre  par  toutes  les  oc- 
caslons, et de vous rendre comte de 1'Ctat de toutes choses 
Je  travallle  de  mon  mleux  pour  Ctabl~r de  la  faci11tC  pour  le 
commerce,  saris  quoy  11  est  lmposs~ble  que  la  famine  ne  so~t  tres 
grande  avant  SIX  mols  Je  represental  B  Corke  B  Mllord  Douvre 
que  SI  l'on  tra~to~t  aussl  mal  tous  les  marchands  franqols que l on 
atolt  fa~t  ceux  qu~  avolent  pass6  avec  la  flotte,  11  n'en  reviendrolt 
plus,  que c'Ctoit  par  1'autorltC du Roy seule et vos ordres, qu'hlvares 
avolt  envoyC les  marchand~ses qu'lls  avolent  demandCes,  cependant 
que  l'on  les  ranGonnalt pour les  entrCes et  que luy Mllord les tra~tolt 
mal de  paroles de ce qu'lls  ne  luy voulb~ent  pas donner  les chapeaux 
qu'lls  avoient  apportds, en leur faisant  payer d'entrde  vingt  sols pour 
chapeau  dont  les  plus  chers  nlCtolent  que  35  ou  50,  ce  qu~  me 
parolssolt  lnjuste  I1  ne  voulut  pas  cependant  se  relacher,  ce  qul 
m'a  ob11gC  d'attendre que j'en  eusse  par16  au Roy d'hngleterre  qu'll 
devo~t  regarder  l'Irlande  comme  une  place  asslCgCe  qu~  manquolt 
de tout, B laquelle  11  fallo~t  ouvnr  les  portes  de  secours en donnant 
un  profit  assurC  aux  marchands  pour  nous  secourir,  et  que  je  ne 
\l~yo~s  pas  un  mellleur  moyen  pour  cela  que  de  ne  pas payer  rien 
pour  I'entree  des  marchandlses  Mllord  Douvre  d~t  que  ce  serolt 
fa~re  perdre  au  Roy  d'Angleterre  IOO mille  plhces  par  an  Je  d~s 
que je  doutols fort que le  Roy d Angleterre en eat jamals touche une 
gulnCe,  mals  que  quand  la  chose  sero~t  amsl,  11  valo~t  mleux,  qu'll 
les  perd~t  pour  un  tems  que  de  perdre  son  Rojaume  oh  l'on 
rCtabliro~t  toutes choses quand 11  en  serolt le maltre,  et  je  l'a~  port6 
B  cela  de  maniere  que  les  entrCes  et  sort~es  seront  l~bres  sans  rlen 
payer  horm~s  le  tabac  les  Ctoffes  de  sole  et  de  dentelle  d or  et 
d'argent,  que  le  pr~x  de  les la~qser  seroit  liinltC  aussl  b~en  que  le 
boeuf, le  culr  et  le  fromage  et toutes  les  denrCes  que  l'on  pourrolt 
&hanger.  Ce  dont nous  aurlons le  plus  de  besoln  est  du vln,  du 
froment, des  armes,  de  l'avo~ne  et  du  culvre, et pour  en ret~rer  un 
promt  et vCr~table  profit, 11  faut que  nos  marchands arrlvent dans la 
rlvlhre  de  Dublln,  car  Cork  est  un  tombeau  dont on ne  sort  et  ne 
peut  arrlver  B Dubhn  qu'a~ec  beaucoup  de  peine  S1  je  pouvols 
mleux  fare, M,  je  le  ferols, mals je  vous  assure qu 11  est ~mpoas~ble 
de vous  dgpelndre  au juste  ce desordre oh  sont  toutes choses  et  ce 
que j a1  B  souffr~r  de toute maniere  pour  donner  un commencement 
de regle aux affaires les plus pressCez, comme  B retlrer nos munitions 
de  Corke,  et  aux  dlspos~t~ons  de  la  campagne  surtout  B  former 
l'armCe qu~  n'est  composCe  que  de  RCgts  ~mparfa~ts  et  sans armes, 
de  songer  aux  magazins  de  la  front~ere  oh  11  n y  a  encore  rlen, 
quoique  le  Roy  d Angleterre  alt  donnC  ses  ordres,  et  en  vCritC  11 
est  plus  B  plalndre  qu a  blamer,  luy  seul  travaille,  mals  fort  peu 
de choses s'execute de ce qu~  est  de11bCrC dans  le Consell de ses trols 
mlnlstres, oii  11  m'appello~t,  ce  qu~  m'a  obligC  de le  suppl~er  de  me 
dispenser d'y  aller  h l avenlr, n'entendant pas  la langue et ne pouvant 
pas  paller  avec la  slncCrlt6  qu~  conv~ent  au b~en  de  son  servlce nl 
h  l'lntent~on  que  le  Roy a  de le  secourlr, devant  des  personnes  qu~ 
peut  &tre n'a~ment pas  la  France,  que  la  sltuatlon  de  ses  affalres 
Ctolt pressCe et qu'll y fallo~t  de prompt secours, que s'll  avolt agrCable 
de tenlr  un Consell  avec Tyrconel  et rnoy oh l on prlt  des  mesures 
selon  ses  volontCs,  les  quelles  nous  ferions  exCcuter,  alors  nous 
aurlons heu de<pCrer au  moins que dans  le  mauvois  Ctat  qu'dto~ent 
ses affa~res,  on  commencerolt  B  y mettre  de  l'ordre  I1  a approuvC 
et  nous  a  ordonnC  de  nous  trouver  tous  les  jours  B  4 heures  dans 
son cablne: 
Mr  de  Louvols m'avo~t  prlC  d'obtenir cela  et nous Ct~ons  d'accord 
et  de concert,  car  j'al  cru  pour  le  b~en  du  servlce  des  deux  Roys 
que nous  devr~ons  Ctre  rCunls  ensemble,  quolque  Mr  d'Avaux  a~t 
eu la bonte de preparer avant de part~r  mat~ere  du contralre persuadant 
B  luy  et  B  sa femme  que  s'll  ne  prenolt  garde quand je  serois  ICV, 
11  ne  serolt  plus  rlen  et  touchero~t  dans  le mCpris du Royaume, que 
j'Cto~s un  homme  audac~eux,  qu~  m'Cto~s deja perdu  dans la  France 104  WAR IN IRELAND.  COUNT LA UZUN'S REPORTS.  105 
par  ma  gloire, et qu'un  Viceroy tel  que  luy ne  devoit jamais  rouler 
avec moy sans tomber dans le mCpris. 
A tout cela  j'ai  repondu, que je  ne  venois  pas  de  si loin  pour  le 
troubler en rien, mais seulement pour oMir  a mon maitre et  le  servir 
de quelle  maniere.  I1  vouloit,  qu'ils  fissent  de moy  comme de  la 
cire molle, pourvu que les puisse utilement servir, que j'Ctois  &  tout et 
ne comptois de gloire que de tout conduire au bon succCz, mais que je 
n'en  pouvois esperer, si l'on  ne songeait promptement B se deffendre, 
et m&me  dans le  moment que nous fumes  hlilord Tyrconnell  et moi 
avec le Roy d'Angleterre  il a commencC  B resoudre  d'incorporer  16 
RCgts.dlinfanterie qui Ctoient totalement sans armes. Je luy ai represent6 
que je  croyais necessaire  qu'il  choisit des personnes  les plus capables 
pour  mettre  B  la  t&te de son infanterie  de cavie  et  de  ses  dragons, 
aux quelles  il  donneroit  une  lettre  ou  feroit  une  crCation, ainsi qu'il 
jugeroit  bon  etre,  mais  que  personne  n'Ctant  chargC  de  rien  tout 
Ctoit  en  confusion.  I1 nous  a  remis  B  travailler  aujourd'huy  sur cet 
article;  je tache  &  remettre quelques gens  dans son esprit, j'ai  com- 
mencC  par  les Hamiltons dont je  luy ai rCpondu, et en effet Richard 
me  paroit  connoitre son pays  avec  esprit  et  il  me  paroit  dans  des 
sentimens pour  la  France differents de ce que  I'on  dit  et  comme on 
le peut  souhaitter, et  sur  ce  pied-lj je  tdcherai de le  servir icy.  Je 
ne sais si la flotte est partie, mais quand elle  ne  seroit pas, je renvoye 
une  corvette  suivant  vos  ordres  pour  ne  pas  laisser  passer  les  15 
jours.  Comme je  vous  Ccris  sincerement  sur  les  personnes  et  sur 
les  choses  afin  que  le  Roy en puisse  mieux  juger,  je  vous  prie  de 
n'en  pas  parler  et  de me  consoler  de ce  que j'ai  B  souffrir en  me 
donnant plus souvent de vos nouvelles et  m'ordonnant  ce que je  dois 
faire  pour que  le  Roy soit content de ma  conduite;  s'il  voyoit  mon 
coeur il le seroit de mon affection et pardonneroit mon incapacit6. 
z.  Me'moire de  M.  le C"  de  Lauzun pour le Roy  d'Angleterre. 
Je supplie tres-humblement  votre Mst6 de faire  remplir incessament 
les  magazins  des  frontieres,  en  y  mettant  les  garnisons  nCcessaires 
pour les deffendre, sans &tre  obligC par des allarmes  & y faire marcher 
des troupes, qui se ruinent inutilement pour le pays. 
Principalement Drogheda, Thrim et Athlone du c6tC du Nord. 
Pour celuy de Dublin, cela doit &tre  le  principal et la place d'armes 
dont  toutes  les  autres  recevront  le  secours  selon  l'endroit  oh  les 
enemis marcheront. 
De  mettre  ordre  &  la conservation  du  pLturage  des  prairies  et du 
foin.  De travailler  au  plutot  &  rsgler  l'infie  B  retrancher  ce qu'il  y 
a de mauvais et de payer ce qu'il  y a de bon  et d'effectif, que chaque 
officier  et  soldat  sache  ce  qu'il  doit  toucher  et  le  touche  effective- 
ment par ses mains, sans que le Colonel puisse prendre l'argent  & bon 
compte  comme il  fait et laisser son Regt. B  la  mercy de  son peu de 
soin ou de son avarice. 
De  donner  de  l'argent  pour  la  remonte  de  la  cavallerie et  des 
Dragons, qui  ne  sont pas  en Ctat  de  servir,  et  que le  payement  en 
soit fait  ainsi, que je  viens  de  dire  pour  l'infanterie,  c'est  &  dire que 
chaque cavalier et dragon sache ce qu'il doit toucher et le touche sans 
&tre  B la mercy de son Colonel. 
Que les comptes de ce  qui  est dB  B I'armCe  tant aux officiers que 
soldats leur  soient faits et pay&, et  qu'8  l'avenir  l'on  ne prenne  plus 
rien B  bon compte ni  en confusion, mais  que l'on  paye par  mois les 
effectifs  sur  les  recours  des  commissaires  qui  seront  chatiCs  ainsi 
que les  officiers, si  les  derniers y mettent  des  passevolants  et  si  les 
premiers le souffrent. 
De ne pas  oublier  aussi  B  faire les  magazins qui  sont  du  cBtC  de 
I'Ouest, les quels je  sais n'etre  pas garnis ainsi que l'on  en assure V. 
MC.  qui les a pay&  sur quoy elle est tromp6e. 
De  regler  un  equipage  d'artie, qui puisse  suivre  I'armCe  en tonte 
occurence, en augmentant celuy qui vient de France de deux pieces de 
batterie  pour battre de  petits  chateaux ou  autres  lieux qui  pouroient 
porter embarras aux marches de 1'armCe. 
Tgcher  B  obliger  les  officiers d'artie  qui viennent  de France  de  se 
charger de fournir les chevaux qui  manquent & I'artie,  et prendre  soin 
de la subsistance pour un prix dont l'on conviendra. 
Etablir un  commandant particulier pour la  cavie, pour  l'infie, et les 
dragons,  auquels  vous  donnerez  un  titre  et charge  celuy  qui  plaira 
& V. MC.,  pourvu qu'ils ayent soin, chacun en leur  particulier,  de faire 
servir leur corps et d'en  rendre compte  B V.  M. ainsy que I'on fait en 
France et dans les lieux oh les choses sont bien reglCez. 
3.  LelLre  de  M.  Lauzun  ct  M.  de  Louvois,  de  Dublin  le 
zo dIy,  1690. 
Les nouvelles que nous  avons d'hier au  soir  de  la frontiere nous 
donnent aucune connoissance particuliere du jour de I'arrivee du Prince 
$Orange  B  quoy l'armCe  se  pr6pare  toujours  pour  le  recevoir.  11s 
tiennent Charlemont investi de si prks qu'il  n'est  plus possible de le se- 
courir, le dernier secours qui y a CtC  conduit  par  le  Colonel  Magma- 
ham Ctoit composC de quelques  barils de farine  avec lesquels  il entra 
dans la place, mais il fit une si grande faute que je  crains bien qu'elle 
ne  soit cause de la  perte  de la  Place  et  de  la  Garnison,  car  aprhs 
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n'a~  jamals vu un  SI  beau  rCgt  Le Roy d'Angleterre  m'a promls  de 
me  donner  dans quelques  jours sept  ou huit cens hommes de recrues  .  . 
des  rCg~mens  qu'll  a sans armes avec lesquelles recrues j'espere  rendre 
tous  nos  Rgts  complets  et  rCtabhr  celuy de Merodes, qu~  est un des 
mellleurs  Rgts  que  nous ayons  hla~s  11  est  certaln, que  si  nous 
n'avons point quelques  officlcrs  Irlando~s  dans  ces RCgts tous les sol- 
dats que  nous  prendrions  dCsertero~ent  Le  Roy  d Angleterre  m'a 
promls qu'll nous donnera quatre ou clnq cap~talnes  en second, chaque 
capltalne de la contrCe d'oh  seront les soldats  J'al  cru par ce moyen- 
la  conserver  les  soldats  et c'est  ce qul m'a obligC de prendre ce part1 
l'a, avant vous  en  avoir donn6  avls, nCanmoins je  ne l'ai  fa~t  qu'aux 
condit~ons  et au cas que le Roy l'approuve et vous  me l'ordonn~ez  de 
sa part, qu~  sont les clauses que je mets toujours dans toutes les choses, 
que je  crols  necessalres  de  faire  avant  d avolr  le  tems  de vous  en 
demander  les  ordres  selon  les  forces  que I'ennem~  fera  parottre  ou 
l arrlvCe  du Prlnce  d Orange  Le Roy  d'Angleterre  se  determinera 
pour volr  s'll  y a  moyen  de  soutenir  les  rivleres  de  Dundalk  et  de 
Drogheda, d~sputant  ces choses autant que fare se pourra sans hazar- 
der aucun  combat  dec~sif,  tdchant & se maintenir jusqu'  B  la saison de 
l automne,  mals 11  est  ~mposs~ble  que je  hous puisse encore  rien  dlre 
de prCcls  l& dessus  n'ayant  pas  vu  et  ne  sachant polnt au juste  de 
quoy sera  composCe notre armCe, mals je  cralns b~en  qu'elle  ne  sera 
pas encore pr&te  d'un  mols et d'allleurs les herbes sont SI tardlves cette 
annCe que 1  on n'y  peut mettre encore  les chevaux & la pature qu~  est 
le  seul  moyen  de nous  fare subs~ster,  Mrs  de la Tresorerie n'ayant 
fait  aucun  magazin  de  foin, de  pallle  et  d'avolne, se  contentans  de 
ten~r  le  Royaume au plllage  de leur avarlce, chacun selon son lntdret 
partlculier, sans considkrer  en rlen  le  servlce du Roy d'Angleterre le 
quel  est le plus & plalndre  homme du monde et servl de manlere que 
l'on  ne  peut  expnmer  & quel  polnt  11  est v016  Toute l'autorit6  est 
entre les  mains  de  Mrs.  de la  Tresorerle  et  des  Douanes  les  quels 
ordonnent  de tout le detall de la guerre, et SI  le Roy d'Angleterre par 
de justes  ralsons qu'll volt  ou que l on luy fa~t  connoitre de son auto- 
r~tC  ordonne  quelque  chose, hlrs  de  la Tresorene  commencent  par 
en retarder l'ex6cut1on et dans la su~tte  de n'en  executer rlen, et quand 
je'crois  une affare fin~e  parcequ'elle  a CtC  rCsolue et ordonnCe au bout 
d'un  mois, je  trouve qu'll  n'y  a rlen  de  fa~t,  ce qui me fa~t  conno~tre 
que  l on ne  se dolt  attendre  rlen  de  certaln  Je me tue de reprC- 
senter les ralsons et les nCcess1t6s oh nous sommes de former prompte- 
ment une  armCe pour nous mettre en Ctat  de nous deffendre  ou penr 
avec honneur, mals 11  n'y  a que  le  Roy d'Angleterre  ou  Mllord Tyr- 
connel qu~  mlCcoutent  Les autres me regardent comme un Importun 
ou gu~dC  par  une affect~on  franqo~se,  qu~  n'est pas dans leur sens  Je 
ne me rebutera1  pourtant  polnt  et tachera~  de tlrer  d'une  mauvalse 
affa~re  tout ce que I'on  pourra de mieux, vous  supllant, M,  de voulolr 
m'a~der  autant que vous le  pouvez d'aussl loln en me redressant dans 
le  mal  et  me secourant dans  tout  ce que vous jugerez  de b~en,  vous 
assurant, M.,  que mes  lntent~ons  sont trbs-bonnes  pour  le service du 
Roy, et mon respect etc. 
Je vous suphe, Mr ,  trbs-humblement  d'&e  persuade que je  n'oubl~e 
polnt  ce que vous m'avez  fa~t  I'honneur  de me dire dans votre cablnet 
et que l'ardeur de donner un coup d'epCe  ou de gagner un combat ne 
m'emportera  polnt, mettant  ma glo~re  unlquement  gagner du  tems 
croyant que c'est un moyen sQr pour venlr B bout du prlnce d Orange, 
et j'espere  que la tCte  ne  me tournera  pas  lB  dessus, mals je  ne  suls 
pas  le  maitre  de fa~re  ce que je  veux  1& dessus  Cependant j'y  su~s 
dans  toute  I'appl~cat~on  que peut produlre un aussy pet~t  espr~t  que Ie 
mlen et je  tache  & me  condulre  comme SI vous etlez toujours  derr~ere 
moy prCt  B rendre  compte au Roy de mon affect~on  pour son servlce 
ou de faire quelque chose qu~  IUI donndt opinlon de mol 
Le Roy d'Angleterre n'a  aucun magazin en aucun l~eu  pour la sub- 
slstance de son armCe et  n'a prestntement de bleds que pour un mols 
sur la front~ere.  I1 a envoy6 une partle des seigneurs de la Tresorerle 
dans chaque provlnce pour falre prendre chez les partlcuhers  tous  les 
bleds qui  se  trouveront  et  les  falre  condu~re  & Dublin sur le dos  des 
hommes et sur tous les petlts chevaux qu~  s'y  trouveront  Je me suis 
tuC  de  representer que ces  subslstances  des armCes ne dolvent polnt 
aller & la Prov~dence  comme les capltalnes font h leur assemblee  Je 
me suls b~en  fait  des affalres pour fa~re  marcher ces seigneurs en der- 
mere  ressource  pour  tdcher  d'avo~r  du bled, voyant qu'il  n'en  arrlvo~t 
polnt de France nl aucun valsseau par la mer de St  Georges 
Je  commence  B  Ctre  un  peu  inqul&t, M,  de  ce que Vous  ne  me 
mandez pas que notre mun~t~onaire  envoye du bled pour nos troupes ; 
car  le peu  de farlnes que  nous avlons  amen6  avec  nous, qu~  Cto~ent 
mlses B Korke  dans un mechant  magazln par la condu~te  de M  Lord 
Douvre  et n'ayant  pu Ctre transportees  ICY,  la mo1t16 en a pCrl  ou est 
venue  d'une  cond~t~on,  que la pdte n'en  peut lever, ce qui nous aurolt 
mls en  fort  mauvals Ctat,  SI par mes amls ou par mes soins je n'avois 
fait acheter par  notxe  munlt~onalre  du bled ou donner par le munlbo- 
nalre du Roy d'Angleterre,  qu~  est de mes amls en petlt nombie pour 
faire  nos  magazlns B Drogheda, Trim et Athlone, Kels, pour clnq se- 
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pour  nos troupes, pendant lequel tems jJesp&re  qu'il  m'en  arrivera par 
les soins du S. du Pille et par vos ordres. 
J'ai  CtC  hier visiter  notre  Hospital  avec  M.  l'Intendant.  C'est un 
homme qui  se donne  beaucoup  de  soins.  J'ai  prig le Roy &Angle- 
terre de trouver bon, qu'il  entrlit dans nos Conseils de Guerre  lorsque 
I'on  y appelleroit  les  officiers  generaux, ce que l'on  a  commencC de 
faire hier  au  soir, et j'ai  CtC  bien  aise que ill. de la Hoguette, luy et 
M. de Famechon fussent tCmoins de ma conduite et me pussent servir 
de leurs  Conseils.  Car  parmi  mes  deffauts  et  mes vices  celuy  de 
presumer  de moy m&me regnera h jamais dans toutes mes ddmarches 
dans ce  Royaume.  J'ai  chargC  M.  1'Intendant de Vous rendre tou- 
jours un  compte  trhs exact des fonds, qui  luy restent en ses mains et 
des  dCpenses qu'il fait.  Je crois qu'il vous  aura peut  Ctre fait savoir 
toutes  les  Cpargnes que  j'ai  faites au Roy en luy Cv,tant les frais de 
tous les transports de l'h6pital  et des autres choses pour le service qui 
sont Venus  de  Kork.  I1 ne se trouvera pas, depuis que j'ai  l'honneur 
de  commander  les  troupes, une  ordonnance de dCyense pour un sol, 
et  ces  frais que  je  fais  en mon  particulier  pour avoir des espions et  .  . 
des nouvelles seront toujours  9, mon compte. 
J'ai  trouvC  moyen  malgrC  ILIrs  de la Tresorerie, qui,  bien  le  Roy 
d'Angleterre ait fait une ordonnance et fait une deffense que  le  Louis 
d'or  soit vendu h plus haute prix  que trente schelins,  en assurent la 
valeur de cinquante pendant toute la campagne h nos soldats.  Car le 
Roy d'bngleterre a bien voulu pour  la  conservation des  nos troupes, 
que quoiqu'il  ordonne & tous ses sujets sous peine de la vie de ne pas 
donner  plus  de  trente  schelins  du  dit Louis, h cause que  son  cuivre 
etoit venu 9, si bas  prix qu'il  ne valloit  plus  rien  et que  le  Royaume 
allait &tre perdu  par h, il prendra  sur son compte de le recevoir pour 
cinquante, et afin que MM. les Douanes n'en  puissent profiter, le Roy 
d'Angleterre a chargC le Duc de Pouvis d'une somme  de cuivre, pour 
en faire  l'echange  pour  tous  nos  soldats et  Majors  lesquels soldats 
recevront  toujours  le  prix  de  cinquante  schelins pour un  Louis d'or, 
sans que par aucun d6compte le capitaine en puisse profiter, ainsi, M., 
que vous me l'avez  ordonnC et rCiterC plusieurs fois, & quoy je tiens et 
tiendrai  toujours  la  main fort  exactement  et par cette politique l&  j'y 
trouve  de  doubles  avantages.  Le  premier  est que  par  ce moyen le 
soldat  qui  ne  trouvoit que vingt cinq  ou trente schelins tout  au plus 
dans  les  quartiers  ou  en campagne,  en trouvera  toujours  cinquante 
sans  &tre obligC  &  le  vendre  furtivement;  et l'autre  est,  que  si  cet 
argent  h  revient au Roy d'hngleterre  entre les mains d'un homme de 
bien hors du pillage, ce & quoy je veillerai, il poura  s'en servir 9, l'ave- 
nir  pour  payer  les  marchands frangais qui luy apporteront du bled et 
par  ainsi  tout  l'argent  qui  sortira  de  France  pour  notre  depense 
et subsistance y retournera toujours et  par lh les dCpenses, que le Roy 
fait  pour  ce  Royaume  ne pouront  Ctre h perte au nbtre, ce qui a CtC 
par  le  pasd.  Car  tous  les  Protestans retiroient  tout  cet  argent  lh, 
qui demeuroit  cachC et le faisoient  passer  en  Angleterre  et  d'ailleurs 
le Roy d'Angleterre n'a  plus de marchandises pour donner en Cchange 
aux marchands qui  pourront  apporter  du  bled  et  autres choses dont 
nous  avons,  besoin  en  ce  Royaume;  cependant  je  n'ai  rien  voulu 
conclure en cet  affaire  cy  sans  consulter  avec  M.  de  la  Hoguette 
et  M.  l'Intendant  pour  chercher ensemble, si je  ne tombais pas dans 
quelque  inconvenient.  Mais  ayant  connu  I'utilitC de ma proposition 
ils m'ont  press6 de l'execution, ce qui sera fait au premier  prCt. 
Milord Douvre aprks avoir continue de tenir  toujours une conduite 
fort haineuse contre la France et les Franqais disant hautement que tous 
les secours de France etoient si peu de chose qu'ils  montroient visible- 
ment que le Roy notre maitre ne songeait qu'& tromper le Roy d'Ang- 
leterre  et faire  ruiner I'Angleterre  et qu'ainsi  il  conseilleroit  au  Roy 
d'hngleterre de s'accomoder  & quelque yrix que ce soit avec le prince 
&Orange pour unii les forces  d'Irlande  & celles dlAngleterre et tomber 
sur la France avec les alliez, que si  le  Roy d'ilngleterre  ne  le  pouvoit 
pas faire il  Ie  quitteroit  et s'en  iroit trouver  le  Prince #Orange,  et  en 
effet  nous fumes fort  etonnC  hier  au soir  lorsqu'il  sut que  le  Prince 
dlOrange devait arriver et que le Roy d'Angleterre marchoit pour aller 
au devant  de  luy et qu'il  6toit  command6  avec  les  Gardes  du  corps 
pour servir le lieutenant general, qu'il fit trouver Milord Tirconnel pour 
le prier de demander  au Roy d'hngleterre un passeport  pour  envoyer 
un  trompette  au  camp de  M.  de  Schomberg  chercher  un  passeport 
pour  aller luy faire en Angleterre  son accomodement  avec  le  Prince 
$Orange.  Le Roy d'Angleterre dit & Milord Tirconnel qu'il ne pouvoit 
pas luy donner un passeport  pour  aller dans le camp de l'Ennemy,  oh 
il pouroit rendre compte de I'etat present oG  Ctoient toutes ses affaires, 
mais  que tout  ce qu'il  pouvoit  faire puisqu'll vouloit se retirer  c'Ctoit 
de permettre qu'il  demandat un passeport pour aller en Flandre, ce que 
nfilord Douvre accepta disant  pourvh  qu'il  ne vit jamais  ni la  France 
ni l'Irlande,  il  Ctoit  content d'aller  en  Flandre en attendant qu'il  pat 
-  - 
passer en Angleterre.  L'on ne peut  avoir plus d'emportement qu'il  a 
temoignC sur la  France et notre interet lorsqu'il prit hier congC du Roy 
Clingleterre; il  avoit ordre  d'aller  B  Waterford  attendre un  vaisseau 
pour passer 8. Ostende, mais je  crois  Made Tyrconnel le retiendra  icy 
B Dublin en notre absence et  peut Ctre faute de trouver des vaisseaux, 
qui  le  passent  en  Flandre  aussy  promtement  qu'il  I'auroit  souhaitt6 
sera-t-il  reduit contre sa volontC  de passer  par la France, auquel cas 
s'il voyoit des Protestans ou gens mal intentionnes il en profiteroit pour 
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lorsqu'il  vit  partir  le  Roy d'Angleterre  pour aller  audevant de M.  de 
Schomberg 8, Dundalk, il demanda & passer en France pour demander 
du  secours  quoiqu'il  y  eut  une autre  personne  denommee  pour  ce 
voyage ;  B prCsent  lorsqu'il voit que  l'on  part pour aller 8,  une affaire 
aussy dure il demande B se retirer  sans  avoir  aucun  sujet de plainte. 
Je vous  remercie  trEs-humblement, M., de la  bontC que vous avez de 
nl'advertir lorsque dans ma conduite j'ai  fait quelque chose dont le Roy 
est  content;  je  vous  suplie,  M.,  de m&me en  mes  fautes  de  m'en 
vouloir avertir, car je  m'en  corrigeroi surement et si par mon affection 
M. je mCrite les soins de votre attention pour moy, je  vous prie de ne 
point vouloir m'oublier dans les occasions  oh vous verrez que le  Roy 
fait  quelquechose  pour  les personnes  qui sont sous votre  ministkre. 
Je ne vous en importunai  pas, M.,  mais  je  vous  serais  trbs-obligC  si 
vous me jugez digne en quelque chose de vos temoignages de vouloir 
m'attirer  quelque  soulagement dans ce lieu  par  quelque marque,  qui 
montre  au public, que je  suis  hors  de  I'indignation  du  Roy et  dans 
l'honneur  de votre bienveillance que je  tacherai d'aquCrir par le respect 
etc. 
P.S.  Toutes nos troupes entrent  en campagne en parfaitement  bon 
Ctat et trks-bien dispose'es et j'ai  lieu de croire que si  j'ai  l'esprit et le 
courage de les conduire, ils feront assez bien leur devoir. 
Je  ne  puis encore bien  au juste  vous dire de quoy sera composde 
notre armCe, mais  lorsque nous serons B  Atherdee  et que j'aurai  tout 
vu ensemble je  vous en rendrai un compte fort prCcis. 
Je n'ai pas manquC, M., de brfiler la lettre que vous m'avez  ordonnC 
de jeter au feu. 
Depuis  ma  lettre Ccrite  je  viens de  recevoir un dCp&che  par un  de 
mes  espions,  que j'avois  bien  pay4  qui me  rapporte  que  le  Prince 
<Orange est dCbarqud L Carigfergus  mercredy  dernier vingt un de ce 
mois.  Les feux de joye  furent faits le lendemain dans plusieurs quar- 
tiers, celuy  qui m'apporte  ces nouvelles  m'assure  les  avoir vus et en- 
tendu le canon.  Le  Prince  #Orange  a fait une  proclamation qui  a 
CtC  publiCe  B  Linesgarwick, par laquelle il  promet  remettre dans leurs 
biens et rCcompenser les Irlandois  catholiques qui se  rangeront  & leur 
devoir. 
Les Ennemys ont trois  camps depuis Ardmagh jusqu'i Nevry, il y 
en  a  un  entre  Liguescorick  et  Ardmagh,  qui  est  presque  tout  de 
cavalerie.  Le second est  entre  Higuescorick  et Fonderguy oh on dit 
qu'il  y a quinze bataillons et  3 rCgiments de cavallerie et le  troisi'eme 
es devers  Nevry  auprks  de Labriken, mais  il ne sait pas le nombre 
d'hommes qui le composent. 
Trois dCserteurs qui arrivent  d'Ardmagh  me confirment  cette nou- 
velle.  L'armCe ennemie doit s'assembler incessament entre Georges- 
blick et une montagne qui est  au deqa, cela est B huit  milles de Dun- 
dalk sur le grand chemin de Dundalk. 
Un autre  de mes espions m'a  promis de me rapporter  mardi  pro- 
chain des nouvelles prdcises de tous leurs mouvements et je  ne man- 
querai  pas de vous dCp&cher un courrier  exprds.  Je vous envoye un 
Ctat au juste des troupes  ennemies,  que me vient donner un des amis 
du SecrCtaire de Schomberg. 
5. Leftre de  &l.  de  Lauzun  h M. de  Louvois, du  Chantp de  Roche  Casfel 
h deux miles de  Dundalk,  I.  juillel. 
I1 y a quatre jours que nous sommes icy;  le Roy d'hngleterre y est 
venu  en intention  d'y manger les  fourages,  afin  de  pouvoir  incom- 
moder I'ennemy en cas qu'il voulbt venir par le cbtE de Dundalk, qu'il 
n'y  trouvit plus rien  pour sa subsistance, et profiter du tems que l'en- 
nemy n'est  point ensemble  pour vivre  en  son pays,  aprbs quoy nous 
rentrerons  dans le nBtre d&s le  moment que nous  aurons leur  armCe 
ensemble,  mais  la  subsistance  est  si  courte dans  notre  pays, qu'il a 
fallu  la  menager  autant que l'on  a  pu,  afin de nous  mettre  eh Ctat 
d'avoir  de  quoy  demeurer  sur  la  dCfensive  pour  soutenir  l'arrikre 
saison;  mais le pays me fait peur, car il n'y  a pas un morceau de bois 
ni de tourbes pour que le soldat puisse faire boullir le pot et c'est tout 
ce que I'on  poura  en conservant ce peu de  tourbes qu'il  y a que d'en 
faire  cuire  le  pain  de  munition.  Je  suis  persuadC  pourtant  que le 
Prince &Orange est  arrive ainsi que nos avis nous l'assurent, qu'il  ne 
demeurera pas longtems sans marcher &  nous et & Dublin et je  trouve 
que  nous  en  sommes  si  CloignCs  que je  crains  toujours qu'il  nous 
dCrobe une marche.  C'est  pourquoy je  suis d'avis que nous retour- 
nions du cbtd d'Atherdee  oh nous  serons plus  &  portCe de Dublin et 
je vous assure que je  commence  & etre fort inquiet  de voir  tous  les 
vaisseaux ennemis aller et venir dans la mer  de  St. Georges oh nous 
en vimes encore hier passer quarante, par la crainte que j'ai  qu'ils ne 
fassent  quelque  descente  B  Dublin.  L'escadre  franqoise  me  paroit 
bien  tardive,  d'ailleurs  si  elle  ne nous  apporte  point  de bled  pour 
notre petit corps franqois; nous n'avons  du pain  en tout que pour 4 
semaines, encore  nos  farines  sont elles  divisCes entre Kels, Trim et 
Atherdee pour nous servir en cas que nous soyons obliges de marcher 
de ces cbtCs  13..  J'ai  trouvC ce poste cy bien diffdrent de ce que I'on 
m'avait dit, car le petite rivikre, qui est devant nous est guCable partout 
et beaucoup d'endroits oh l'infanterie y peut passer 3. mi-jambe et il y a 
de  la  rivi2re  aux  montagnes  par  oh  les  ennemis  peuvent  venir  la 
distance de trois milles, oh l'ennemy  se peut mettre en  bataille et venir 
8, nous  fort  commodement,  et qu'il  y  a  dans  ces  montagnes  cinq 
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chemlns d~ffCrents  lesquels j'al  b~en  reconnus, par oh 11s  peuvent fawe 
marcher  leur  canon  venant  depuls  Ardmagh  jusqu'h  Atherdee,  de 
manlkre  que  ce  poste  cy  ne  parolt  polnt  propre  pour  y  attendre 
llennemy et  y  hazarder  une  batallle  au commencement  de  1a  cam- 
pagne , c'est  pourquoy  je  presse  le  Roy  d'Angleterre  et  l'a~  prlC 
cl'assembler un consell aujourd'hul pour reprendre un poste avantageux 
que  celul-cy,  molns  avancC  et  par  oh  nous  soyons  plus  B  portCe 
d'ev~ter  que l'ennemy  ne  nous  pulsse  prendre les devants de Dublln 
ou couper nos vlvres, nous avons IalssC not1 e artlllerie B Drogheda  ne 
tlouvant  pas B  propos de l'ammener  dans cette tCte  cy, jusqu'au  tems 
que nous ayons une affa~re  lndlspensable 
Nous n'avons  pas encore toute  notre armCe assemblre, le corps de 
Sarsfield s'Ctant dCtachC  derrlkre Cavan  pour fa~re  tCte  B  un  corps de 
l'ennemy de cralnte qu'll ne gagngt Athlone, qu~  est le l~eu  par oh nous 
falsons venlr le  peu de  bled  qu~  nous went de  Lymerlck  et de Gallo- 
nay  Le corps  de  Sarsfield demeure  pourtant  toujours  &  portee de 
nous  jolndre  en  vlngt  quatre  heures.  Les  troupes  Irlando~ses  me 
parolssent fort belles, elles  ne sont pas blen  almCes  mats  je  vous en 
enverral  l'o~dre  de  batallle et  la  place  de tous  les offic~ers  gCn6raux 
dans  deux  jou~s,  et  ne  manqueral  pas de vous depecher  un courrler 
exprks dk~  le  moment que je  saural  trPs certalnement que  le  Prlnce 
d'Orange  est  arrive  et  ce  que  nous  jugerons  de  son  desseln.  Les 
nouvelles d'hler au solr par les esplons du Roy d'hgleterre sont qu'lls 
do~vent  marcher  B  nous  vers  le  commencement  de  la  semalne  qul 
\lent,  et  que  le  Prlnce  <Orange  debarqua  samedy  dern~er  B  hu~t 
heures  du  matln  B  la malson  Blanche  prks de Carlgfergues  oh 11 fit 
dl'ner et fit  che~aller  le  premlel  Irlando~s,  qu'll  trouva  5 son  chemln 
quo~qu'lgnoble.  Le Duc d Ormont, le  Comte d'Oxfort  et  beaucoup 
d'autres  se~gneuls  Cto~ellt  avec luy sans autres troupes que  les gardes 
hollandalses, qu~  debarquerent avec luy  Nous  avons plusleurs partls 
dehors pours tdcher k falre des pr~sonnlers  et j'espkre  dans 24 heules 
vous rendre un me~lleur  compte  Notre petlt  co~ps  franyo~s  ne nous 
parolt  pas 6tonnC  et  j'espbre  qu'd  fera  assez  blen  son  devolr;  pour 
moy je  crams  blen que mon petit peu d'esprlt me fera fare des fautes, 
cependant je  feral du mleuv que je  poural  IlIals en vCr~tC,  11 y a blen 
ICY des fautes et des sortes de pelnes  B souffrlr dans  lesquelles 11 y en 
a d'lrrernedlables.  Le Roy d'ilngleterre  est dlu  hult  ou vlngt  heures 
B  cheval et se donne b~en  de pelne dont  11  serolt  &  souhalter  poul  sa 
sant6, qu'll en voulfit retrancher  quelques unes, mals 11 n'est  pas fade 
de menager  cela  avec luy.  Je t$chera~  B falre en sorte qu'on  Cv~te  de 
donner un combat quJ&  la dern~hre  nCcessltC connalssant  l'lmportance 
qu'll y a par  la  s~tuatlon  des  affa~res  d'Angleterre et  celles de tout  le 
monde de  ne  rlen  hazarder  et de gagner  seulement du terns, lnals  11 
est B  crolre, que le I'rlnce  d'Orange  voulGt  aller  plus vlte,  c'est  pour- 
quoy je  pense que s'll  est ICY  l'on  ne sera pas longtems sans &tre  blen 
proche les uns des autres.  Je fis  ce que je  pus avant h~er  Ctant dans 
le  chemln  de  Nevry pour  prendre quelques prlsonnlers  de  ceux  qui 
Cto~ent  sorts de Nevry, mals  nos gens tlrkrent  quelques  coups de  SI 
loln, qu 11  n'y eut  pas moyen,  et je  ne voulus  pas fare pousser  plus 
avant n'y ayant des n8tres que quelques dragons Irlandols, qul Cto~ent 
& la garde d'un  pont rompu  sur un  marals.  Mon cheval tomba sous 
mol dont je  me retlral sans aucun acc~dent  et mon cheval peu de tems 
apres 
Je suls etc 
Je vous d&p&~he  ce Lourler, alns~  que je  me suls donnC I honneur de 
vous le  mander des le  moment, que j'a~  pu savolr I'arrlvCe  du Prlnce 
&Orange et  les  desslns qu'll  paro~t  avolr sur  nous.  J'en su~s  lnstru~t 
par clnq  capltalnes, dont  11  y a un franya~s  du rCg~ment  la Mellomkre, 
lesquels ont  CtC  prls h~er  dans une  embuscade  d'Irlando~s  que j'avo~s 
fat poster auprks de ce marals dans lequel je  tombal, 11  y a deux jours, 
comme je  vous l'a~  mandC, composCe de deux cents hommes  de pltd 
Irlandols  comlnandes  par  un  l~eutenant-colonel  de  la mCme  natlon, 
soutenus  par  quatre  vlngt  chevauu,  oh  commandolt  le  heutenant- 
colonel  du  reglment  de Galn~ols  Les ennemls  avolent 300 hommes 
de pled  et quelques  dragons.  11s  se  sont fort hen battus  de part  et 
d'aut~e,  mals 11s ont Ct4  entlkrement d4falts et quarante quatre  des leurs 
de  tues  sur la  place, plesque  tous  les  officlers  tubs  ou bless&  Des 
n8tres  le  l~eutenant-colonel de  cavalerle  a  eu  1'Cpaule  cassCe  et  un 
autre coup, avec d~x  ou douze de tues  ou blesses, mals  pas un seul de 
prlsonnler. 
Ce capltalne de  la MellonlPre  se nomme Blachon et a  servl  dans le 
rCg~ment  d'OrlCans  I1  nous  assure  avec  tous  les  autres  prlsonnlers 
que le P11nce d'Orange devo~t  coucher ce  SOIT  & Nevry, que toutes ces 
troupes s'y dolvent assembler pou~  marcher lncessamment  & nous  Je 
n'a~  pas  CIU  &  propos qu11 fallat  attendre  &  decamper devant  luy, ce 
poste  cy  Ctant  ~nsou~enable,  notle  gauche  etoit  entlkrement  sur  les 
hauteurs oh le canon de l'enne~ny  nous aurolt tout detrult sans combat 
et d'allleurs ce Dundalk est un l~eu,  qu~  ne peut se defendre  Alnsl je 
n'a~  pas jug6 i  propos qu'll fallfit  ha~arder  pour le  soutenlr un combat 
au commencement  de la campagne et  d'a~lleurs  le  corps  de Sarsfield 
ne nous  ayant pas encole jolnts  avec  quelques  r6glments  d'lnfantene 
que  nous  attendons  Tous  ces  prlsonn~ers  s6parenlent  les  uns  des 
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autres nous dlsent, que  le Prmce d'O nnge  a pass6  avec beaucoup  de 
noblesse.  Le Prlnce  $Orange,  le  DIl~  dlOrmont, le Comte  d'Oxfort 
et le PVI  de Montpu~llan  Ctoient  alec 'uj,  ainsi que je  vous l'a~  mandC. 
Le fils du  Comte de  Ro~ly  en volcr'zire.  Ils assurent  fort  que  le 
Prlnce  #Orange  a  clnquante  mllles  ilommes.  Tous  ces reg~ments 
hollando~s  sont  avec  luy tant  cavale  c  qu'lnfantene  que  gardes avec 
MiJI  de  Blnten  et d'obnner.  Je  ce clols  pas  que son armCe  so~t 
SI pulssante, mals 11  est trks-certa~n au nlolns qu'elle  a plus  de 40000 
hommes 
7. Leftre de  M.  Ze  Comte  de  Lauzz~n  (i  M  LOU~OZS,  du  camp 
d'Atherdee, le  4  jz~zllet 1690. 
Nous parti'mes hier de Dundalk aprbs en avolr ret~rC  la garnlson sans 
avoir voulu brGler les baraques  de  nos  soldats, qu~  Ctoient  en  dedans 
des parapets  de  ce poste  qu~  en fa~so~ent  les seules fort~fications  n'y 
ayant  plus  de  malsons  J'al  cru  qu'il  sero~t  plus  dangereux  aux 
ennemls, s'ils veulent  mettre  quelqu'un  dans  ce  poste  dont je  doute 
d'entrer  dans des baraques, dont l'lnfxtlon n'en est  pas  sortle depu~s 
I'annCe  passce, qu'il  ne  nous  sero~t  utlle  de  les  avoir briilees;  notre 
marche  s'est  passCe  avec  tout  l'ordre  que l'on  a  pu, l'alle  dro~te  de 
la  premlkre hgne  a  fa~t  la  retraite  Le  Duc  de  Tyrconnell  y  6to1t 
comme B  son  poste  naturel, mals  11  a  b~en  voulu  que  nous  fusslons 
ensemble 
Nous  avons  fa~t  cette  arr~bre-garde  sans avolr vu  que cent chevaux 
des ennemis, qu~  ne se sont  pas  approchCs, lesquels aparenlment vou- 
lo~ent  volr  s'll  n'y  avoit  pas  quelques traineurs, mals jJCtols i cheval 
dks deux heures du matin pour t2cher de mettre le tout en ordre et  je 
suls demeurC deux  mllles derrlkre, pour qu'll ne rest2t  rien  ni  dans  le 
camp, ni  dans  la vllle, ni  dans la  marche, et  nous  sommes  arrlvCs  B 
neuf  heures  du  solr,  nous  Ctant  camp&  entre  les  deux  ruisseaux 
d'Atherdee, oil 11 y a assez d'herbes pour la subsistance de deux jours, 
lesquelles le Roy a lug6  ?I  propos  de manger pour lncommoder tou- 
jours  le  plus  que l'on  pourra  la  ma~che  du  Prlnce  #Orange,  aprks 
quoy nous  repasserons  encole le ruisseau  d'Atherdee  et 11  y a  SI  peu 
d'herbes  partout  que  nous  les  aurons  blentot  mangCs,  ensu~te  nous 
retouinerons  nous  mettre  derrikre  13  rlv~kre  de  Drogheda  h  molns 
que  l'ennemy ne  marche  d'un  autre  c6tC  pour  nous  gagner  Dubhn, 
ou  qu'l  n'y  envoye  des  vaisseaux  charges  d'lnfanter~e,  pour  y  fare 
des descentes  ce qul  nous  couperolt  tout  entlkrement, et je  ne com- 
prends  pas comme quoy notre flotte  peut crolre de trouver des occa- 
slons plus grandes et plus  utlles que de combattre ce  qu~  est  dans la 
mer de St. Georges et  nous  secourn par ces endro~ts  la  Sans quoy 
11  est ~mposs~ble  de  soutenlr, car le Pl~nce  d'Oiange fera porter toutes 
ses subsistances par la mer dans des vaisseaux qu~  cotoyeront toujours 
et par 1& il sera sh  de fare ce qu'l voudra.  Et quand m&me  la flotte 
batterolt celle des ennemys cela  sera fort lnutlle en nous lalssant pCrlr 
ICY  et faire au Prlnce  d'Orange  ce qu~  luy  plalra, ce  qul m'obhge  de 
vous  dlre, M,  connalssant  la  puissance  de  ce Royaume, lorsqu'il  sera 
mcnagC  qu~  SI  le  Pnnce  #Orange  en  est  une  fois le  make, 11  en 
retlrera solxante mille hommes, pour les jeter oh 11  voudra. 
J'espkre  que  le  corps  de  Sarsfield  nous  jolndra  ce  solr  aussl 
b~en  que  notre  canon et  nous  tgchons  de  mettre  toutes  nos  forces 
ensemble 
Sarsfield nous mande  que  du  cBtC  de Cavan  et de Belturbat toutes 
les  troupes  avo~ent  march6  du  cBtC  d'hrdmagh  pour  se joindre  au 
Prince dlOrange.  Nos nouvelle> d'a~lleurs  d~sent  la meme chose, qu'll 
met  toutes  ses  troupes aupiks  de  luy, d'oh  je  ne  doute  pas  qu'il  ne 
fasse  quelques  gros  dCtachements  pour  gagner  Dublln  par  deux 
endrolts. 
Je vous supplie, &I ,  de donner vos ordres B  nous fare venlr du bled 
pour la subsistance de notre armCe, dont je  n'entends  encore  aucunes 
nouvelles. 
Pour de I'argent,  XI, nous en a\ons jusqu'au  tems que vous m'avez 
mandC lequel nous t2cherons de  menager, nous l'avons  toujours men6 
avec nous jusqu'i  present, l'ayant  cru plus  s8r ~cy  qu'& Dubl~n  Ce- 
pendant  SI  nous  sommes  press&  par  le  Prince  d Orange,  je  verrol 
avec h4  1  Intendant le lieu, oh nous pourrions en  envoyer une  part~e 
pour le  tenlr  plus  sorement, car  je  suls  pelsuadC que nous  ne  pou- 
vons  pas &tre plus  de  24 heures  sans  avoll  le  Prlnce  $Orange  sur 
les bras. 
Je ne manqueral pas, M,  dc vous informer de tout, autant que je  le 
pourral  et  qu'on voudra  lalsser  de  corvettes  pour  cela, mais je  vous 
envoye la dernlkre qui so~t  en Irlande. 
Je suls etc. 
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Cp. Eugene Sue, Hlsto~re  de 1s Marlne Franpse, IV. 332  sqq. 
Dans l'eutrCmit6  oh le Roi d'nngleterre ava~t  seb affa~res  en Irlande 
B  l a~nvCe  du  prince  #Orange,  11  ne  lu~  restait  que  deux  partls  h 
prendre  l'un  de  lu~  rCsister,  ce  qu~  m'a  paru  toujours ~mposs~ble, 
l'autre  de briiler Dublln, et ru~nci  entlkrement  le  pals  en  se  retlrant 
de contree en  contrCe,  ce  part1 1u1 a  paiu  SI  cruel  qu'll  n'a  pu  s'y BATTLE 01"  THE ROYNE.  119 
rendre. et a mleux  alrnC  prendre  confiance  en son armCe en se tenant 
camp6 derriere  la  nvlkre  de Drogheda, sa droite  prks  de la v~lle  et sa 
gauche  dro~t  B Oldb~ige,  qul Cta~t  un  des endroits  oh la  rlvlkre  Cta~t 
guCable, en sorte qu'h marbe basse  les bata~llons  y passa~ent  B gud, les 
tambours battant les calsses sans &tre  obhgCs de les lever plus haut que 
le genou~l 
Nous  ar~~vbmes  le  ;r  julllet.  Le  m&me jour,  je  v~s~ta~  la  rlvikre 
jusqu'au  pont de Slaine, B clnq mllles  de notre  camp, et je  la  trouval 
guCable  en  plus~eurs l~eux  Je  la~ssa~  le  reg~ment  des  dragons 
d'Howel  au  pont  de  Slalne,  avec  ordre  d'envoyer  toujours  des 
part~s  devant  eux 
Le solr on fit  travailler 1  retrancher  le  passage  d'oldbr~ge,  et on y 
campa deux rCg~ments  de dragons 
Le lendemam  8 du  mols,  ['avant-garde  du prlnce  $Orange  parut 
au polnt  du jour, marchant droit  :L  nous,  sa gauche vers  Drogheda, 
Ctendant  sa dro~te  beaucoup  plus  loln  qne notre  gauche  L on mlt 
dans le retranchement d'oldbr~ge  un rCg~ment  entler  d'infanterie,  les 
ennemls en ayant fa~t  descendre  deux bataillons, l'on  fit feu de part et 
d'autre  tout  le  jour;  sur le  soir, nous  y vtmes  descendre  encore  de 
l'lnfanter~e, ce  qul  m'obl~gea  de  prendre M31  de la Hoguette  et  de 
Eamechon  pour  aller  reconnaitre  de  piks  ce  qu~  se  passalt,  et  volr 
SI  nous poulions mettre quelqu'un de nos batalllons  franqals B couvert 
pour  alder  h  soutenlr  un  si  gros feu  D Allncourt, IngCnieur, y  fut 
bless&,  et la V~gne  y Ctalt, qu~  ne put  continuer un plus grand trava~l, 
parce  que les  travailleurs  que le ROI avalt  ordonnes n'y  Ctaient  pas 
Venus 
L'on  se contenta d'j  laisser le  ~Cgiment  qul  Ctait dans le retranche- 
ment, et tous les bataillons franqa~s  s'avanckrent la nuit fort prks, pr&ts 
B  soutemr  en cas  que  l'on  fit  I'attaque,  apr&s quol  nous  revinmes 
trouver  le  Rol pour  lu~  en rendre  compte,  et lu~  d~re  aussl  que les 
ennemis faisaient  un nouveau  camp, oh  11s  Ctenda~ent  leur  droite  du 
cat6 de Sla~ne,  beaucoup plus loln que notre gauche 
Mllord Tyrconnel y Cta~t  , et l'on  trouva  ?I  propos de remuer nOtre 
camp, en avanqant  notre  gauche vers  leur  dro~te,  du cBtC  de Slalne, 
tant  pour empecher qu'lls  ne  nous  derobassent une marche B Dublln 
que pour nlettre  toute  n6t1e  lnfanter~e  devant  le  passage  1  Oldbrige 
pour le mieux deffendre. 
I.'on  commanda de charger tout le bagage pour &tre  p~et  B exCcuter 
ce desseln au polnt du lour, et nous demeurgmes en bata~lle. 
La nult on entend~t  trompettes  et tambours comme gens qu~  mw- 
chent  ou  dolvent  marcher,  et  en  effet  le  pet~t  lour  venu,  nous  les 
vimes marchei  en colonnes, cavaler~e  et ~nfanter~e,  de  l'autre  cat6 de 
la r~vlkre,  droit 1  Slalne, sans que le camp qu~  Cta~t  devant nous branlat 
nl Bt aucun  mouvement  J'en donnal  avls  au ROI et  B Nylord Tyr- 
connel, et 11  fut rCsolu  que je  commencerals 1  marcher par ma gauche 
pour exCcuter notre  desse~n  de  nouveau  camp, en observant toujours 
11  marche des ennemis,  ce qu~  m'obllgea, aprks  avolr mls  les troupes 
en marche, de m'avancer  avec quelques offic~ers  sur une hauteur, doh 
je  vls  que les  dragons que j'ava~s IalssCs  au  pont  de  Slalne  Ctaient 
poussCs, et que les  ennemls ava~ent  del& pass6  la rlvikre  dans le  guC 
en deqa de Slalne, et qu 11s  passa~ent  en colonne, cavaler~e,  lnfanter~e 
et canon, la tCte vers Doubhn, ou pour prendre nos derrlhres. 
Le ROI y klnt, et ordonna de nous  mettre en batatlle, Ctendant ma 
gauche pour donner du terraln B la dro~te,  que la riv~kre  resserralt, tant 
pour  aller  charger  l'ennem~  que  pour  marcher  B  ses  c6tCs,  sur  le 
chemin  de  Dublin,  en  attendant  que nlllord  Tyrconnel  arnvgt,  qu~ 
mena~t  la droite 
bIa~s  dans le tems que j Ctais 5 la gauche avec &I11  de la Hoguette 
et G~rardin  pour  la mettre  en bataille, et  que l~nfanterle  franqa~se  y 
Ctait  arr~vCe,  et  que celle  des  Irlanda~s  commenqa~t  B  y arrlver, l'on 
vlnt dtre au ROI  que le  passage d Oldbr~ge  Cta~t  attaquC et forcC,  que 
hIllord Tyrconnel l'avart  defendu avec valeur de sa personne et de son 
rCg~ment  , mals  que  douze  bataillons  avec  d~x-hu~t  escadrons  des 
ennemls avaient fat pher nos bata~llons,  que AIilord  Tyrconnel Ctait 
embarrass6 B soutenlr I'ennemi,  et qu 11 ne pouvalt se kenlr mettre h la 
dro~te,  nl y conduire les troupes qu~  la composalent 
Le ROI  me cornmanda d aller charger  les  ennemis, qu~  marcha~ent 
toujours h un mllle de neus, sans s'arreter, pour nous couper  nos  der- 
rikres  ou  gagner  Dubl~n. Je marcha~  pour  aller  B  eux, mals a~ant 
trouv6  un grand  marals  devant  mol et une  ravlne qu~  ne  se pouva~t 
passer, je  fus obl1g6, le Rol prCsent, de marcher h c6tC d'eux,  toujours 
B vue, pour les empecher de gagner Dubhn  En  marchant, nous nous 
approch~ons  toujours  l'un  cle  l'autie,  et Mllord Tyrconnel eut  le tems 
de  regagner  la  dro~te  avec  ce  qu~  lu~  resta~t  de  troupes, qu~  avaient 
souffert  au  passage  d'oldbnge,  et celles  des  ennemls qu~  l'ava~ent 
forcC  firent  une  colonne  B  notre  gauche,  de  n~anibre  que  nous 
march~ons  entre deux  colonnes, car l'ennem~  qul ava~t  pass6  auprks 
de  Slaine,  Cta~t  toujours  B  notre  dro~te,  et  celles  qu~  avalent  forcC 
le  passage,  &  notre  gauche,  sans que  personne  se  pat  gagner  les 
devants 
Nous  marchLmes  environ deux  milles dans cette  s~tuation,  jusques 
h  I'entrCe  d'un village, oh les  ennemls  commenckrent X ca~abiner  sur 
nos flancs 
Je d~s  au ROI  que sa personne n itait pas b~en  entre ces deux lignes, 
oh 11  pourro~t  &tre  pns, ne sachant pas m&me  SI  les ennemls n'avaient 
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les  troupes  qu~  IUI plalra~ent de  l'alle  gauche  pour  la  sftretC  de  sa 
personne,  que j'Cta~s  trks-flchC de ne le pouvolr pas sulvle en parellle 
rencontre,  mals que je  croyals que mon devo~r  et son servlce m'obll- 
gealent, pour  sa plus grande  sGretC, d'arrgter  l'ennem~,  IUI fa~sant  t&te 
en me  chargeant  de  cette arnkregarde  Le ROI  part~t,  et  pr~t  pour 
son escorte quatre  escadrons de cavaler~e  et quatre de dragons  J'ar- 
r6ta1 les  autres  escadrons de  Gahnoy, qu~  Cta~t  le  reste  de  mon alle 
gauche, et je  les  fis  tourner, falsant  t&te  B la cavalene  de la  colonne 
des  ennemls, qu~  marcha~ent  B  ma dro~te,  cependant  que  l lnfanterle 
franqa~se  eat pass6 le village,  aprks quo~  M  de la Hoguette se m~t  sur 
la gauche en batallle, avec M  de Famechon, en trks-bon ordre 
Le Duc de Tyrconnel arriva ensulte avec sa cavalene, et nous dou- 
blbmes  fa~sant  t&te  B I'ennem~,  selon que  le  terreln  le put pernettre 
Les ennemls avanckrent avec leurs deux colonnes, garnles toutes  deux 
de  cavalene,  dlnfanter~e  et  canons  Notre  canon  tlra  de  part  et 
d'autre  et  quelque  peu  de  mousquet, sans oser nous enfoncer,  mals  . . 
comme je vls qu'l y ava~t  des escadons qu~  marcha~ent  sur notre dro~te, 
so~t  pour gagner Dublln ou pour nous prendre sur les derrlkres, et que 
d allleurs l'armCe  ennemle arrlva~t  lncessament et doubla~t  toujours, et 
que l'on  m'assura qu'h  quatre mlles de nous 11  y avalt un defile, lequel 
SI  nous  pouvlons  gagner  nous  serlons en shrete,  je  fis  marcher les 
premlers les batalllons lrlanda~s  et ensulte les Franqals, apr2s quo~  MI- 
lord Tjrconnel  et  mol  march~ons  avec la  cavalene et les dragons, le 
tout  en trks-bon  ordre  Les ennemls nous  sulvalent  toujours & une 
bonne portCe de mousquet  Nous fimes trolsm~lles  de chemln  Ilals 
les quatre  dernlkres  troupes  de  l'arr~kre-garde  Ctant  trop  pressCes, 11s 
nous presskrent  de touiner,  ce  qu~  nous  obllgea  de  faire  halte avant 
de gagner  le  d4filC 
Les Franps se  mlrent  en bataille  dernkle  deux  pet~tes  cabannes, 
dans  des  champs  oh  11  y ava~t  quelques fosses, et  le  Duc  de  Tyr- 
connel  m~t  sa cavaler~e  sur notre gauche et quelque peu sur la dro~te 
Peu  aprks que  nous  fGmes places, les ennemls commenckrent  B nous 
canonner  et B nous  tlrer  du mousquet  en nous  envlronnant  de  tous 
c6tes  Nous  n'os~ons pas fare de feu mal B propos,  car 11  y avalt SI 
long temps que nos soldats ava~ent  la mkche allumCe, qu'll  resta~t  peu 
de mun~tlons. 
Nous  attendlmes jusqu'h  l'entrde  de  la nu~t  en bonne posture,  et 
ayant  reconnu un  chemln  par  le derrlkre qu~  n'Cta~t  pas encore fermC 
par l'ennem~,  Mllord Tyrconnel  et moi  marchlmes  avec  sa cavaler~e 
sur la dro~te,  et  je  manda~  h M  de la Hoguette de se retner, ce qu~  se 
fit sans que l'ennemi  S en aperqfit 
Depuls  ce  tems la,  Mllord  Tyrconnel  et  mol  ne  nous  sommes 
pas  qu~ttCs  Nous  marchames dro~t  a Dubhn,  et a~ant  trouvd trols 
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bngades  d'mfantene  de  la seconde  hgne  de  l'autre  cSt6  du  dCfilC, 
commandCes  par Jean  Hamilton, Sa~nt-Pater  et  Makahcot,  nous  leur 
ordonnames  de lalsser  passer  les Franqa~s  et de  demeurer B l'arrlhre- 
garde 
La nult  aporta  quelque  confus~on  palm1 les  plllards  lrlanda~s,  qu~ 
tualent  comme  s'lls  eussent  et& des  ennemls  Le  matln  11  y  eut 
quelque  cavalene  de  l'ennem~  dCbandCe  dans  nos  flancs,  qu~  nous 
causa  beaucoup  de  fuyards  Tout  notre  canon  arrlva  B  Dubhn, 
j'envoyal  ordle  B  Zurlauben  de  le  sulvre, et j ordonna~  B AlsnC de le 
condulre le  mleux  qu 11  pouralt  I\.la~s  arrivant  h Dubhn, la  fiayeur 
pnt lorsque  I'on  sut le  ROI partl,  que  le  gouverneur auquel 11  ava~t 
donnC  des  ordres  pour  nous avalt qulttC, et que les trols rCg~mens  de 
la  garnmson  s'Ctalent  dlsslpCs,  qu'll  n'y  avalt  pain  nl  secours,  h  la 
mercl  des protestans,  avec Wacop  B  l entree  de la vllle  qu~  dlsa~t  de 
la  part  du ROI  de  gagner  Klnsale  ou Lymer~ck  le  mleux  que  l'on 
pouralt 
Cela  m~t  une  SI  grande  confusion  que  nos  valets  prlrent  nos 
haldes,  et  les  Inlens  msmes,  me  crojant  mort,  ne  me  loyant  pas 
revenlr,  se  sont sauves jusqu'aux  embarquemens. 
Nous  trouvlmes  les  choses  en cet  etat  lorsque  nous  arnvbmes  B 
Dubl~n,  ce qu~  obl~gea  M  de la Hoguette d aller du cBtC  de Waterford 
pour  ramasser  nos  gens,  et  Mllord  Tyrconnel  et  mol  avons  prls  le 
chemm de  Kllkenny pour  Lymenck, couvrant  toujours  la marche de 
nos fuyards et  de notre artlller~e,  qu~  est arrlvee sans perdre une  piece 
B Lymerlck  avec  tout  notre  argent, sans qu 11 pulsse avolr un seul sol 
de  perdu, h molns  des frlponner~es  des  commls qui l'ont abandonne, 
car,  en arnvant  k  Dublln,  J en  trouval  trols  charrettes  avec  un  seul 
valet des commls, ce qu~  m'obhgea  d y la~sser  deux  de  mes aldes-de- 
camp avec  deux  de mes  gentllshommes, qu~  les  condu~s~rent  quatre 
mllles tous  seuls, jusquB  ce  qu 11s  eussent  trouve &I l'mtendant, qul 
en gardalt une  que  nous  1v1ons jug6  L propos de  fare partlr le lour 
de devant, AI  de la Hoguette, 1u1 et mol 
L'lntendant a couch4 clnq jours sous les charettes avec mes gentlls- 
hommes, et  fallllt & &tre pllle a Waterford  p1r  les  d~scours  de Mllord 
Douvre, dont  11  vous  rendra  compte;  mals je  lu~  do15 ce tCmo~gnage 
que  par  ses  solns  et par  l'execut~on  de  mes ordres l argent est sauv6 
avec tout notre canon 
J espkre  aussl  que  nous  remettrons  les  troupes  presque dans leur 
nombre,  mals j'al  heu de crolre, dans l'hornble  situation oh je  vols les 
choses, que  nous  n en serons pas  mleux , mais, au molns, dans une 
parellle  dCroute,  nous  avons  sauvC  le  canon  et  l'argent  jusqu'i 
Lymerlck, oh  je  trouva~  Milord Tyrconnel fort  embarrass&,  je  ne  dls 
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troupes ne revlennent polnt, les  offic~ers  t~ennent  de  mauvals  propos, 
et la plupart songent comment s'accommoder  avec le pnnce d'orange, 
et je  ne  doute polnt que s'il marche & nous ou qu'll  fasse une procla- 
matron, chacun ne fasse de son mleux pour 1u1 pla~re  et que les Franps 
ne souffrent un rude sacrifice.  Pour  mol, je l'ai  fait au Rol en venant 
ICI; je  fin~ral  comme j a1 commencC, et quolque, dans mes ~nstructlons 
par Cent, 11  me soit permls de suivre le ROI  d'Angleterre  seul ou comme 
je  le jugera1 apropos, j'a~  cru que je  devws  hasarder tout sans mesure 
pour  chercher le  molns mauvals part1 pour les troupes, so~t  en pens- 
sant avec elles, ou & sauver ce que 1  on pourra sur le peu de valsseaux 
qui sont h Kmsale, auxquels j'a~  mandC de se rendre I~I  le plutot qu'lls 
pourront. 
Ce que  l'on  m'a  dit  du  marCchal  de  CrCquy  & Trkves n'aproche 
pas  de ce  que je  vois  Je tlchera~  cependant  de me conduire sans 
emportement  nl  peur,  en falsant  tout  pour  le mleux, attendant  que 
le ROI  enkoye des valsseaux pour nous ckrcher, SI le prlnce d Orange 
nous en donne le  tems, ou SI les Irlanda~s  ne font pas quelque  mau- 
valse dCmarche. 
Je  gardera~  cependant  les  pet~ts  blt~mens  ou  frCgattes  de  M.  de 
Forant  SI  elles  arrivent  8,  tems, alnsi que je  l'a~  mandC, en cas d'une 
dernlkre extrCmitC, afin d'y  sauver ce que l'on pourra 
Cette ville  est  plre qu'Etampes  11  n'y  a que deux moulins, qu~  ne 
trava~llent  que  lorsque  la  made s'en  retourne,  j'en  a1  command6 
SIX 
Pour  du  blC,  je  ne sals  SI  nous en aurons  Je  fais travalller  La- 
vlgne 8, quelques petits retranchemens devant les portes, mais je  doute 
que le  peu  d'Irlandals  qu 11 y a ICI les veuillent dCfendre  11s veulent 
avoir  chacun  des commandemens  (hns leur  dCfense, et Mllord Tyr- 
connel cralnt, avec ralson, que ce ne soit pour fa~re  des traitCs  part. 
Tout ce  qu'll  a  pu  ramasser  de  leurs  troupes  ne cons~ste  qu'en 
quatre mllle fantassins arm& et trois mille chevaux et dragon..  Pour 
nous,  nous avons  prks  de  clnq m~lle  hom-es,  mals 11  n y en a que 
dix huit  cents armCs, lesquels entreront tous au~ourd  hui  dans une des 
v~lles  de  Limer~ck  Les Irlandais entreront  dans l'autre , mals, dans 
aucune  des deux, 11  n'y  a nulle dCfense h fare par oh l'on puisse fare 
acheter sa vle  8, haut pnx, et nous  manquons gCnCralement  de  toutes 
choses horm~s  d'un peu de mun~tlons  de guerre que J  avais envoyC. 
Pour  du  blC  nous  n'en  avons  que  pour  qulnze  jours,  sans  etre 
certaln  de  le  pouvolr  moudre, et, enfin, nous sommes hors  d'Ctat de 
pouvolr  faire  aucune  rCsistance, n'ayant  pas un  seul  out11 pour  tra- 
vailler,  nl  de quo~  fare un  pont-lev~s,  et je  n'a~  jama~s  vu  une vllle 
abandonnke  dans 1'Ctat  oh est  celle cl, nl  de gens parells 8, crux qu~ 
y sont 
Nous  avons  nouvelles  d'h~er  au solr que le  prlnce  dlOrange est B 
Kllkenn), et  qu'll  marche a nous  avec  diligence  et  toutes  sortes  de 
grands artlrails  de  bombes  et  de carcasses, avec  lesquels  11  peut  se 
dlvcrt~r  sur nous sans aucun hazard pour lu~ 
Notre  s~tuat~on  est  fort extrsme, et  nous  ne  savons, RIllord  Tjr- 
connel et mol, par quel haza~d  nous pourons, au mil~eu  de la vlctol~e 
de l'ennem~,  dC11vrer nos personnes de tomber 8, sa mercl. 
L'on dit que M. de Schomberg fut  tuC  dans les affa~res  qu~  se sont 
passees les prcmlers jours 11s sont alrlvCs;  et qu'll a CtC  tuC  d'un  coup 
de  canon, mals  ce  qu~  est  certain  c'est  qu'll  a  CtC  tuC  et qu'll  fut 
enterre dlmanche dern~er  dans I'Cghse de Sa~nt-Patrlce  & Dublln  L'on 
d~t  aussl  la  Ca~llemote  mort  dun coup  de  mousquet  qu~  lu~  ava~t 
cassC  la culsse. 
Pour nos Fran~a~s,  11  y  en a  sept  ou  hu~t  de  tuCs  de  ceux  que 
j'ava~s  pass& avec mol, que j'ava~s  mls  dans les gardes du Roy  Le 
AIarquls  d Hocquincourt  est  la  seule  personne  de cons~dCration  que 
nous  ayons perdue  voyant  les  bata~llons  de sa br~gade  qu~  ne vou- 
la~ent  polnt avancer, 11  a march4 seul dans les batallions  ennemis et y 
a CtC  tuC  de plusieurs coups 
Les Irlanda~s  ont eu i\lllord Dungan de tue, a\  ec le cheval~er  Onell, 
tous deux  colonels  de dragons, et beaucoup d officlers des gardes tiu 
corps et du rCg~ment  de Tyrconnel. 
K~chard  Hamllton a et4 prls prlsonnler fa~sant  fort b~en  son devolr ; 
et Antolne  et Jean  Hamilton  ont  toujours  demeu16 h  l1arr1&re  garde 
avec le Due de Tyrconnel  et mol, oh 11s  se sont condu~ts  en biaces 
gens 
L'ennem~ se  plaint que notre  artlllene  1u1 a fa~t  beaucoup de tort; 
mals je  crains qu'ils  ne feront  pas la meme  plalnte en ce l~eu,  cal  11 
n'y  a nl  rempart  nl  tour oh l on pulsse  placer une  p~&ce  de  canon, B 
momq  qne de  la mettre  dans  le  grand  chemln au-devant des portes. 
Je tqchera~  pourtant & leur en faue  essujer quelques  coups, man, en 
vCritt, monsieur, les  choses  et  les  personnes  sont  ICI dani un Ctat de 
dCsespo~r  qu~  ne vous  donnera~ent  pas bonnc oplmon de notre sort SI 
vous pouviez y letter un coup d'oell 
J'attends  avec  b~en  de  l lmpatlence  de  volr  SI  les  frdgates  de  M. 
de  Forant  n'arr~vent polnt  h  I'ent~Ce de  cette  rlvlele,  &ant  partles 
de  IGnsale  11  y  a  aujourd hu~  hu~t  jours, et  le  vent  Ctant  prCsente- 
ment  bon;  SI  elles  Cta~ent  arrlvhes, jc  tlcherais  1 pouvolr  sauver 
quelqne  chose 
J a1  dhj& d~t  1  RI  I Intenclant d'envoyer  sur les deux biit~rnens  que 
1~  101  tl'Angleterri  envoya  ic~  dans Ia  rl\l&re en partant rle Klnsale, 
tout  le  reste  de  l'agent que nous Ivons, hormis ce qu 11 en faut pour 
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nous pourrons, et j'ordonne  tout d'un tems h ces m&mes  valsseaux, qu~ 
sont  B  l'entrCe  de la  rlvlkre,  B  quatorze  heues  d'lc~,  des le moment 
qu'lls verront arriver le prlnce $Orange  devant cette vllle, de so~tir  en 
plalne mer, de cralnte qu'll n'enloylt quelques valsseaux pour boucher 
la rlvlere, prCf6rant  la  conservat~on  des valsseaux  du  ROI au secours 
que j'en  pourals recevolr avec quelques part~cul~ers 
S1  j'avais  pu  trouver  plus t8t quelques petits b$t~ments  lci, je  n'au- 
rais  pas  tant tardC  B me donner  I'honneur  de vous rendre  compte de 
notre &at. 
9  Leftre de  M. le  Comic de  Lauzun 2 M  de  Louvozs, 
de  Gallway, le  3 sepfembre I  690 
J'al  rep  les lettres, que vous  m'avez  fa~t  l'honneur  de m'6cr1re le 
30  juillet, 8 et 13  aofit,  par  lesquelles vous  m'ordonnez  d'embarquer 
les  troupes  et  de vous  rendre un  fidkle  compte  de l'Ctat  oh sont les 
choses en ce royaume pour en Informer S  M. 
Je vous  a1  d6ja  marquC  par  mes  deux  ~rCc6dentes  le  s~bge  de 
Lymer~ck  oh le  prtnce  d'Orange  est  en personne  Je vous  envoye 
la  dernkre lettre de Boisseleau  que je  reps h~er,  par la quelle vous 
jugerez  que  le  prince  #Orange  ne  va  pqs  SI  vlte  qu'il  avoit  cru. 
Cependant  j'a~  l~eu  de cra~ndre  au peu d'armes B feu qu'lls ont qu'ils 
ne pourront faire une aussl longue deffense que l'on  pouirolt attendre 
d'une  aussl  forte garnlson  11s  n'ont  pas aussl beaucoup de poudre 
ce qui m'oblige d'Ccrlre  tous 1es jours B Bo~sseleau  de la menager et d'en 
garder une  bonne part~e  pour  le  corps de la place oh 11  dolt fare sa 
plus  longue  res~stance,  pulsque  le  prlnce  d'Orange  n'a  plus de g~os 
canon pour  le  battre et qu'll  se sert de selze plkces de canon qu'll a, 
dont 11 y a quattre de douze. 
Pour  les  vlvres on  donne  aux  Irlandols  une  pointe  d'avolne  par 
jour  avec quelques autres  grams  desquels  11s vlvent fort b~en  sans se 
plalndre, ne  se souclant  pas d'avo~r  de la farlne et n'6tant  poss~ble  de 
leur  en fourn~r  B  Lymerlck  oh 11  n'y  a que  peu  de moulins, qul  ne 
travalllent que lorsque  la  marbe  se retire, et c'est une des pr~nclpales 
raisons qu~  m'a  obl1g6 d'en  retirer  les  Franqo~s  parce que les munl- 
t~onalres  n'y  pouva~ent  fournlr  du  pain  et  que la  plupart  des  gens 
tomba~ent  malades, dont  le  nombre Cta~t  prks de 800.  I1 y a encore 
ICY plus que je  voudro~s. 
Auss~tBt  que  j'a~  rep  vos  dern~hres  depesches  nous  avous  qu~ttC 
les  troupes  Le Duc de Tyrconnel et moy pour  en  finir  prompte- 
ment  avons resolu  (p) de fare un  tour icy pour  concerter avec M. le 
fills d'hutrevllle  tant  pour  l'embarquement  que pour  le  supher d'at- 
tendre  le  plus  qu'll  poura,  autant  que  ses  vivres  et  la  salson  luy 
pourront  permettre,  afin  que  nous  pulsslons  volr  la  fin  du  slkge  de 
L~merlck  car je  crams que  si  j'embarqua~s  les troupes prdsentement, 
ce!a  abattero~t  le  coeur de la  garnlson  et  donnero~t  une plus grande 
facillt6 au prlnce d'Orange de la prendre, outre qu'll y a dans la place 
douze  mllle  hommes  de  pled,  sur  une  part~e  desquels je  voudrols 
cholslr le  nombre  de 6 &  7000 hommes que vous me marquez que le 
Roy veut  qu'on  passe  en  France  J'auro~s  b~en  pu  au moins  em- 
mener jusqu'i 10  B  ~zooo  de pled et 3000 chevaux ou dragons  Tous 
les gens en corps  de rCg~ment  aussi beaux  hommes qu'il  y en ait au 
monde, si j'avo~s  des valsseaux pour les transporter sans compter cinq 
rdgiments, qu~  Ctolent  B Corke ou  B  Klnsale  commandCs par  Maca- 
llcot qu~  est un des me~lleurs  sujets que nous ayons icy. 
Pour de la cavalerie, M,  nous chols~rons  300  chevaux du rdgiment 
royal command6 par le  colonel Sarsfield avec 300  de Mllord Galway, 
300  de blllord Tlrconnel command6s par le colonnel Scheldon et IOO 
gardes du corps cholsls avec leurs armes, leurs selles et leurs housses, 
alnsy que Vous  me l'avez  ordonnC, trks-fachC que leurs  chevaux  ne 
pulssent  passer  estant  mieux  montCz  qu'aucun  des  gensdarmes que 
j'aye  jamals. 
Le  Duc  de Tyrconnell  trouve  les choses en ce Royaume SI dCses- 
p6rees qu'll me parolt qu'il est entlkrement r6solu de passer en France, 
quo~qu'll  pulsse  arrlver  du  siege  de  Lymerick;  mals  au cas qu'll ne 
so~t  pas  pris, 11  est  rCsolu  de demettre  de son  commandement en ce 
Royaume, amsl que le  Roy luy en a donnC  le  pouvolr  s'll  le  juge 
propos,  entre les  mans de  Sarsfield  et  de  Mllord  Galway pour le 
commandement  des  troupes  et le  gouvernement  du  Royaume entre 
les malns des chefs de justlce  Je croyols qu'll ne devo~t  cho~s~r  qu'un 
seul pour  luy remettre  plem  pouvolr.  Mais 11  m'a  dit, qu'll  sulvlt en 
cela  les  coutumes  du  Royaume.  Ces  MAT.  luy ont demand4 trols 
jours  pour  se  resoudre,  pendant  lequel  tems  j'espkre  que  ill.  de 
Nemond arrlvera 
J'al  cru, M,  que je  ne  devo~s  pomt  me presser dans l'embarque- 
ment, trouvant qu'll  est  Important de faire durer le slCge de Lymerick 
le  plus que l'on pouro~t  pour faliguer  l'armCe  du Prlnce  d Orange et 
1a  mettre  hors  d etat, s'll  se peut  de ne plus rlen  entreprendre  cette 
carnpagne, et je  ne comprends pas qu'elle y pulsse subs~ster  longtems, 
car  nous  avons  ru1n6 tout  le  pays  B  d~x  mllles  B  la ronde  et  brQlC 
tous  les  mollns  de mankre qu'll  faut qu'll  tire  son paln de Dublln et 
que l'arm6e a CtC  trols jours  sans  en avoir uu morceau.  Je ne leur 
donne  pas  un  sol  leur fa~sant  esp6rer qu'aprks  le sdge de Lymerick 
11s  toucheront  de  I'argent  Cependant j'ai  vu  hier  au solr  un  I~eu- 
tenant  du  r6g1ment de Zurlauben, qu~  en arrlve, lequel m'assure qu'll 
a encore devant la vllle trente SIX mllle hommes en bon Ctat et presque 
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iappo~t  de  tous ceux qui  en viennent, l'armCe  est en bon Ctat, et par 
ce que j'en  a1 vu  de Lymerick leur camp est  fort  rempl~. I1 est tou- 
jours  camp6 en bataille  entre  les  deux bras de la rlv~hre,  sans l'alolr 
passbe,  ce  qui rend  notre  comrnunlcation  l~bre  dans la vllle, horm~s 
Its gros partls de cavalerie, qu'ils  envojent souvent sur le chemin 
Vous voyez  donc,  M,  par  le  part1 auquel hIyloid  T~rconnel  me 
paroit  rCsolu, que nous attendrons la fin du slCge, si la place est prise 
et que la garillson ait une bonne cap~tulation,  c'e~t-h-dtre  d'&tre con- 
duite  icy ou & Athlone  J'espsre qu'alors  nous choisiions sur le tout 
le  nombre  que vous  m'ordonnez,  et  que  Mllord  Tjrconnel passera 
avec  Sarsfield m'a  paru  hier au soir qu'll  passerolt aussi, mais si la 
place  n'est  pas prlse, Sarsfield me  pa~o~t  \ouloir soutenlr son pajs et 
fa~re  la  guerre  comme 11  pourra  dans les  places  et  dans la  conti6e 
sans  avolr une  armCe rCglCe,  nlCtant pas  poss~ble  de  la composer ni 
la  faire  subsister  en ordre  dans la  disette  oh est  tout  le pays, dans 
laquelle nous ser~ons  pour nous m&rne  sans le secours des marchands 
franps  que vous  nous avez  envojCs qui  nous  ont apport6  du bled, 
lequel  nous ayons beaucoup de  pelne i  mettre en Sarine  par  le  peu 
de moulins que  nous  abons  dans la vllle, qu~  ne \ant  que quand la 
marbe se retlre. 
Cependant, 11,  je  ne  perds  point  de tems  ayant priC  RI  l'Inten- 
dant, ainsi  que vous  me  l'ordonnez,  de ten~r  toujours  pr&ts tous les 
utensiles  de I'hSp~tal  qui  luy restent  avec  ce qu~  reglrde  le vivre  et 
l'argent.  M.  La1sn6 de  son  cSt6  met  ordre B tout  ce qu~  regarde 
I'artlllene  de laquelle 11  n'a  rlen perdu 
Du  cSt6  de  la  marlne,  M.  d'Autrevllle  pr6pare  tout pour  l'em- 
ba~quement  et  on tiavallle  icy B  la  place  aux  fortifications  non pas 
sl dll~gemment  que je  le  souhalterais,  car  presque  toutes  les  choses 
necessaires  manquent  pour  cela 
Nous  repartons  aujourd'hui  h11lord Tyiconnel  et  moy,  pour  re- 
jolndie  notre  caxalerle  el nous  tenlr  le  plus  pres que nous pourons 
de la  place, tant  pour encourager nos gens que tenlr les ennernys sur 
leu~s  gardes, sur leurs fourages et sur leu~s  convoys 
Je vous  avoue,  &I,  que j'ai  cru  qu'd  tto~t  important  de soutenir 
Lymerick autailt que l'on  pouro~t,  tant pour fai~e  ptrir  les tloupes du 
Prince  dfOrange que de ne pas la~sser  les n8tres dans leur main, car 
SI le Prince d'01ange se rendoit tout d'un coup le maitre sans fat~guer 
son  armde,  11  y pouroit  joindre  la n6tre  et pour  si  maltraitkes  que 
solent  nos troupes, 11  en restera  toujours assez pour  que j'en  puisse 
amener plus que les valsseaux n'en  peuvent tenir 
Je ne  manquerai  pas, &I,  de vous  envoyer au  premier avdneinent 
ou avant notre dCpa~t  une corvette pour vous rendre  compte  de l'6tat 
exacte  des  choses  icy  ou  de  notre  embarquernent, et  en arrirailt  h 
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Brest, jlexCcuteral  les  ordres pour les troupes  et  pour moy, alnsi que 
vous me l'ordonnez. 
A  l'dgard  de ce  que vous  m'ordonnez, M,  de vous  rendre raison 
pourquoy quelques offic~ers  des troupes les ont qu~ttCes,  avant d'arr~ver 
B  Dubl~n,  je  ne vols  polnt  ce  qu~  leur  eu a donnC  lieu, mals je  sals 
bien, que je  ne  leur en  a1  donne ni le  comrnandement, nl I'exemple, 
ayant  toujours  demeurC  avec  nlllo~d  Tjrconnel, et  n'avant  trouvC 
arrivant B Dublin que Zurlauben, Bilon  et Broully, j'envoya~  Ie  mapr 
de  Zurlauben  commander  au  colonel  Zurlauben  de suivre le canon, 
et B M  La1sn6 je  luy commanda~  de le  conduire le  mieux qu'il pou- 
roit vers Lymenck, pendant que Milord Tyrconnel et moy marcher~ons 
derr~ere  ou B la droite pour les couvrir et qu'il n'y avolt rlen B cralndre 
de l'enneiny, mals seulement de la suhs~stance. 
Les rCgiments de la Marche et de Tournalsls purent suivre le canon 
jusqu'i  neuf  mllles de Dublln  prks, mais  11s  se  disperselent  pour  la 
subs~stance  et  11  ne  delneura  ensemble  qu'un  petit  bataillon de Zur- 
lauken. 
J'esperai  toujours  de  trouver  les  offic~ers  des  troupes  arr&tCs 
Volkeny,  mals  je  n'y  en  trouvols  pas un.  J'appns  seulernent  toute 
dll~gence  que chacun gagnoit  les valsseaux B Waterford et Klnsale, et 
qu~  m'obligea  B  tous  c6t6s  pour  leur  ordonner  de me venir jolndre, 
ce  que h1  de la Hoguette f9t  auss1t6t et les  autres peu  aprhs hormis 
ceux qul avoient  d6jB  pass6 en France, dont 11  y en avoit  beaucoup; 
de  Famechon, Forest  et  hlerode  avoient  presque  tous  quittCs  avant 
que d'arriver 9. Dublin, h01  mls un cap~taine  de Forest nomm6 la Pujade, 
que je  trouvai  toujours Ie  long de la route avec un corps de Franqo~s 
de tous  rkgiments,  qu'il  rassembla~t  le  mleux  qu'il  pouvo~t  Je  ne 
vo~s  qu'il  y alt  eu aucune  Saute B M.  de la  Hoguette ni  B ceux, qui 
l'ont  suivi, mals  par  un  malheur  d'un  malentendu  par  lequel je  lui 
avols  mand6,  que Mllord  Tyrconnel  et  moy all~ons  B -  -  -  prb 
de  Dubhn, oh s'Ctant  rendu 11  ne me trouva polnt, ce qui  l'obligea  de 
m'aller  chercher h Dublin, oh ajant trouvC le Roy, 11  le suivit, jusqu'8 
Kinsale  J70ilj, M.,  vous  rendre  compte  juste,  alnsi  que  Vous  me 
l'ordonnez, de  tout ce que je  sais sur ce chap~tre  sans louer nl bl2mer 
peisonne, mais vous mander s~mplement  la vCr1t6 
Je  crols, M,  que le mCchant 6tat  de  ces  affaires cy et mon peu de 
capacltd  me feront fare bien  des fautes, mais je  vous  suppl~e,  M,  de 
les  excuser  auprhs de  S  M  et je  vous assure au moins, que  la  mort 
me sero~t  plus douce, que les pcines que j'y  souffre. 
Je su~s  etc 
The aboze  are  extracted from  the  Colleclzons  for  Me  Hzslory  offhe 
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WAR IN IRELAND. 
Ex&acts from  ihe  Dzary  of a jacobzfe  relatzng io the  War 
zn  Ireland,  1689 and 1690 
The usual result of a conquest IS,  that the conquered are condemned 
in h~story  as well  as beaten  in  the  field,  we  are  accustomed  to  see 
the  same  sentence  passed  on James  11's followers as on James  hlm 
self 
No one can doubt that Wllllam I11 s cause, which finally succeeded, 
was both better  in  Itself  and better  conducted,  yet the other s~de  too 
had  ~ts  great  memories,  a  true nobll~ty  of  sent~ment,  and an Euro- 
pean ~nterest-to  all these the impartial h~storian  must give the recog- 
nition wh~ch  1s  their due 
I was particularly pleased at findlng In the  Collect~ons  of  Slr T~OS 
Phillipps a Diary kept  dunng the years  of  the  Ir~sh  war, which  gives 
us  an insight  into  the  feehngs  and views  of  those who follo\red  the 
banners of James I1  As to the nat~ve  Ir~sh  and then plans we already 
had at any rate  a certain  amount  of lnformat~on,  though  conveyed In 
native fashion,  but  hitherto  noth~ng  has been  publ~shed  as  to  the 
Engl~sh  who  were  moved  by  loyalty  and religious  feeling  to  follow 
thew  hlng  to  France,  and  from  thence  to  Ireland  What I  IOW 
pubhsh-m  ~ts  origlnal  form  and spelhng-pourtrays  to us the  real 
features  of  the  party  to  whlch the  author  belonged  The very  title 
and introduction foreshew the nature of  the work 
'In Ex1110 Memorabilia, or, a Journal of  all my travels, since I left 
London to follow our most  merc~full,  most  PIOUS  and most  gracious 
soterelgn James I1 by the grace of  God of England, Scotland, France 
and Ireland  Klng,  Defender  of  the  Falth,  with  an account  of  all 
our marches  and  othe~  memorable  passages wherein  I bore  a  part, 
slnce first I had the honour of  a  commission  in h~s  Afajestys  arm) in 
Ireland 
'Ohm meminisse juvab~t The most sacred Majesty haveing, through 
the  Infinite  goodness  and  prov~dence  of  Allmighty  God,  made  his 
escape  from  Rochester,  out  of  the  hands  of  his  ever  rebellious 
subjects, and most Inhuman son In law, nephew, and ennemy, W~ll~am, 
Pr~nce  of Orange, and  the  most  happy nelrs  of h~s  safe  arrival, and 
kingly reception  In France, belng  spread  all  over  England, the  small 
rema~nder  of  his  loyal  subjects,  those  few  thousands,  who  had  not 
bowed  thelr knees  to Baal, either In  thelr  person, or at  least  in thelr 
w~shes,  hastened to follow hlm  Some, through the great incumbrance 
of  their famlhes, others  through \rant, haveing been  plundered of  all 
their  substance,  others  for  fear  of belng  burdensome to him  In  h~s 
exile,  and  lastly,  some  in  hopes  of  being  more  serv~ceable  to  him 
when  prov~dence  should  ordain  h~s  return,  remained  In  thelr  more 
than  egypt~an  slavery, yet,  a  verv  great  number  gathering  together 
the  small  remainder  of  thelr  shipwreck, and laying  as~de  all worldly 
considerat~ons,  havelng  only before  the~r  eyes  the~r  duty and love to 
their sovereign, resolved to follow h~m  through all hazards, In  hopes of 
being instrumental m regalnlng h~s  just r~ght  I shall  ever esteem  it 
the most glonous act~on  of all my I~fe,  that I made myself  one of  thls 
number, and  cannot but be  proud, that In  all the  hardsh~ps  and mls- 
fortunes  whlch  attended  this  my  tedious  exlle,  I have  never  been 
d~smayde,  or  glven  way  to  dlspiir, but  relied  always on the justlce 
of  our  cause,  and all  our  mlseries  have been  easye  to  me,  In  con- 
s~deratlon  of  the happiness of  my return home 
'  But to  come to  the  illtended  matter, to s~t,  my transact~ons  after 
h~s  ILlajesties  departure, ~t 1s  first to be  observed, that  though  Imme- 
diately resolved to follow, yet through  the  d~fficulty  of  getting passes, 
and many other impediments, I could not  set  out  till Fnday, January 
of 1688  Yet, before I proceed,  I cannot but  look back  as far as the 
orig~nal  of all my countrie's  and my own misfortunes, to wit, the time 
of  the  Invasion, and, by  way  of  ~ntroduct~on,  make  some  remarks of 
what  happened  to  me from  that  tlme t111 I left England, In  short, as 
th~ngs  have  slnce  occurred  to  me  upon  pennlng  this  part  in  haste 
When the splnt of  w~tchcraft  or rebell~on,  whlch the  scr~pture  tells  us 
are ahke, had well  possessed  itself, and as ~t  were  fixed-lts abode  in 
the hearts of most of  his Malestyes dlssembllng enthousiastic subjects, 
through the  med~at~on  of  their  pharisaical  teachers  at the  t~me  when 
men began to lament the  dangeur of  loosing them rel~g~on,  who were 
never known to be  possessed  of  or pretend  to  any, all this  t~me  was 
I employed in Wales, receiving of some of h~s  Majestys revenue there, 
belng in  a pubhc  employment, and  keeping  much  company, I could 
not but easllv d~scerne  how Drone all were to mutter about breache  of 
laws,  and  invading  of  rel~gion,  and  ~t was  plainly  to  dlscern,  that 
many  who  sad well  thought  very  el.11  Thls I found by  long  ex- 
penence, yet the fear of  pun~shment  kept the~r  tungs as well as hands 
withln the lim~ts  of  the law' 
A long narrat~ve  follows, descr~bing  what happened to the author In 
the course of the Revolution, and during hls flight to France  He d~d 
not, however, remaln  there, but joined  the  emigrants who undertook, 
w~th  French help,  to restore  them  King's  power  in  Ireland  They 
were  detained  some  t~me  at Brest,  on board  the  transports,  there 
were  about  1500  of  them,  Enghsh,  Scotch  and  Ir~sh They  were 
landed  In  Bantry  Bay,  or  rather  set  ashore  on  the  bare  rocks. 
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Towards  the  end  of  May  they  entered  Dublin.  The author  was 
almost  ashamed  to  march  in  afoot,  and  covered  with  dust,  where 
he  had  once shone as a good rider, but was consoled by the thought 
that  he was  suffering for his King  and his  religion.  His chief wish 
now was  to  draw the  sword on their  behalf;  for, though  his loyalty 
here and there verges on fanaticism, yet  there is a genuine vein in  it. 
He at last, with great difficulty, obtained the post of lieutenant. 
He had hitherto been  in the civil department, it cost him a struggle 
to transfer himself to the military service, but he succeeded in it.  He 
applies to his  own  case the Spanish proverb,  Quien se  muda, dios  lo 
adjllda. 
He describes to  us both the state of  the capital  and the  events of 
the war.  I will insert some extracts as to both of  them:  they bear the 
stamp of ingenuous truth. 
'  At my arrival1 in Ireland, the face of  affaires was  such as seemed 
to promise a prosperous success to our undertaking, a speedy restora- 
tion to the King, and a glorious reward to all our sufferings.  Several1 
small  rebellions  breaking  out in  the  kingdom  were  suppressed,  the 
rebels  in  many encounters worsted, and forced to shut themselves up 
in  garrisons, almost  all the  kingdome quietly setled  under  his Maty'e 
obedience, and Londonderry and Enniskilling seemed rather despairing 
of  pardon to  prolong the  punishment  due to  their obstinacy, than to 
hope to withstand His Maty's  army.  Enniskilling was not looked upon 
as a  place of  consideration, having  received  no  addition  of  strength 
from art, and what it had from nature being only a great Logh or lake, 
wherein  it  is  seated, and all men concluded  its fate  depended wholly 
upon Londonderry, and the conquest  of  the  one would produce the 
surrender  of  the  other.  London-Derry  was  reputed  a  place  of  no 
strength, having only a bare wall without  any outworks  to support it; 
the  garrison was  represented  as raw undisciplined  men, full  of  divi- 
sions  and  subject  to no  command, the  multitude  within  great,  and 
provisions  very  short;  to be  short,  nothing  was  thought  of  could 
obstruct the speedy conquest of  those so much  condemned garrisons. 
In this  assurance of  our own strength  and the enemies weakness, the 
EngliSh each flattered himself with  the thought of  a  speedy return  to 
his country, and the Irish old proprietor thought of nothing but enter- 
ing upon his estate, and driving out the new possessor;  the statesmen 
new modelled the  government  of  these kingdomes, and  the  souldier 
divided the spoiles of  the country, and  assigned  himself  the  rewards 
of  his labours.  The event hath  shown  how wild these conceits were, 
and  reason  might  have  informed  any  understanding  person,  whose 
passion, or mistaken  zeale, had  not blinded  him, that  the  posture  of 
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our  affaires was  far  different  from  what  was  represented,  and  the 
methods  then  followed,  were  unlikely  to bring  things  to that  issue 
every  one  expected.  I  have  no  pretence  to  the  spirit  of  pro- 
phecy,  yet  scarce  any  misfortune  has  befallen  us but  I  have  fore- 
seen, and  could name  several who can  bear  me witness of this truth, 
nor  do I  aspire  to be  esteemed  a  statesman or politician, and yet I 
could  not but  make some reflections upon  the  manner  of  our pro- 
ceedings, and the  state of  our military and civil government.  What 
our army either was, or might be made, is very hard to give an account 
of.  The common computation was  incredible, for most men reckned 
the  whole  nation,  every  poor  country-fellow  having  armed  himselfe 
with  a  skeine, as they call  it, or dagger, or a  ropery like  a  halfpike, 
weapons fit only to please  themselves, or else  put them  in  a  posture 
of  robbing  and  plundering  the  whole  country,  under  pretence  of 
suppressing  the  rebellious  protestants.  The  insolencies  committed 
by  this  sort  of  people,  commonly  called  roperies,  were  such,  that, 
having overstocked  themselves with other men's  cattle, they destroyed 
millions throughout the kingdome, only for their tallow or the hide, and 
sometimes only to exercise their malice, leaving the carcasses to rot in 
the fields.  To return  to  the  point,  our muster-rolls  ran  high, every 
officer being quartered near home, the better to enable him to raise his 
men, or rather to put it into  his  power to muster all the rabble  of  the 
country, which, when  he was  to  march towards  the enemy, either  he 
had no right to command, or else they deserted.  I am an eyewitness 
that  regiments,  that  mustered  700  and upwards  at  home, came  not 
into field  or  to Dublin 400 strong.  It may be objected,  the  army at 
first not being payd, there was  no reason for the officers to cheat, but 
I answer, the  daily  expectation  of  receiving  the  money from  France 
made them fill up the muster rolls, though not the companies.  Besides, 
the reputation  of raising  so many men was some encouragement, and 
the  obligation  they were  under  from  their  very  commissions,  which 
were conditionall, to furnish the number of men for the service.  What 
was worst  of  all, the  people, greedy of  novelties and ignorant  of  the 
dangers  and  hardships  attending  the  military  life,  flocked  to  be 
soldiers, as if  their whole business  had been  to live at ease, and rifle 
their  enemies;  but  when  they perceived  how  dear they were  to buy 
their bread  and liberty, rather than expose their lives, or undergo the 
labours  and wants  a  soldier is often exposed to, they deserted in vast 
numbers,  returning  to their  former  security, slavery and  beggary on 
the mountains.  Yet, if  the strength of an army had consisted in mul- 
titudes, the  number of  regiments might  have made  some  amends for 
their weakness.  But the want of  disci~line  and experience, which we 
conceived  in  our enemies, and which  made  us  despise them, was the 
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heaviest misfortune we laboured under ourselves.  Our men were newly 
brought from the  mountains, used  to live  in  slavery, without  the  use 
of  any weapon, the  most of  them  had  never fired  a  musket  in their 
lives.  A people, used only to follow and converse with cows, so hard 
to be made sensible of the duties of a souldier, or be brought to handle 
their arms  aright, that  it was  difficult to make many of  them under- 
stand  the  common  words  of  command,  much  less  to  obey  them. 
Resides their natural uncouthness, they are stubborn and conceited, to 
be  governed with vigor and  severity, not to be wrought  so upon with 
lenity or gentleness; for  by  experience  I have  found, they  not  only 
fear, but respect and love the officer much more that beats them  daily 
without mercy, than him that  cherishes  and  carryes a light hand over 
them.  They will follow none but their own leaders, many of them men 
as rude, as ignorant, and as far from  understanding  any of  the rules 
of  discipline,  as themselves.  This was  the  utter  ruin  of  the  army; 
none fitter to raise men than he that had been ever bred in the moun- 
tains;  when raised, there was  no respect from souldier to officer, they 
were all fellow mountaineers.  The commission officer could not punish 
his sergeant or corporal, because he was  his Cousin or foster-brother, 
and he durst not correct  the  souldier, least he sould fly in his face, or 
at least run away.  These oficers had seen  and knew no more than 
their men, and consequently understood  as little  how to exercise and 
train  them;  every  one thought  himself  qualified  enough  to bear  a 
commission, if  he could march before his men, and repeat by rote the 
words of the common exercise.  For want of armes, most of the army 
was  taught  the  little  they learnt, with  sticks, and when they came to 
handle  pike  or musket, they were  to begin  again,  though I knew a 
Collonell  that  said, his  regiment  could exercise to admiration before 
they had  ever  handled  arms.  Many regiments were armed, and sent 
upon service, who had never  fired a shot, ammunition being  kept  so 
choice,  that  they were  not  taught  to  fire,  and  it  is  hard  to  guess, 
when these men came upon action, whether their  own or the enemies 
fire was  most  terrible  to  them.  And the  commanders, it has been 
often observed, have  not  only wanted  valour  to lead, or conduct to 
post their  men to advantage, but through  ignorance have run them- 
selves  into  danger, and  then  cowardly  and  basely been the first  that 
betooke themselves to a shameful1 flight.  These miscarriages were so 
far from being punished that they were excused and palliated ;  the very 
reasons, that  ought to be urged as an aggravation  of  the  crime, and 
consequently of the punishment, were offered and recived as extenua- 
tions of the offence,  such as, the inequality of numbers, being surprized, 
the disadvantage of ground, want of  ammunition, and the like.  Nor 
was this all;  the cowardice of  the officers was retorted upon the soul- 
diers, and I have known a commander preferred for quitting his post, 
when  the poor  souldiers  suffered  for the  same.  Particularly in  the 
defeat  of the Lord Mundcashel, I  observed  some, that  never  looked 
back  till  they came  to Dublin,  and  others,  that  lay in  ditches, were 
more  countenanced than those that had brought up the reere in some 
order;  nay, those that had quitted their horses to tread the bogg, and 
lost  their  very  boots,  shoes,  pistols  and  swords,  to  run  the  lighter, 
were  the men who  carried it highest in Dublin.  I do not design this, 
to have it thought the private men were not faulty; they have given us 
too many examples of their loseness, and want of courage, but doubt- 
less, had  their  leaders been  such as they ought, many interprises had 
met with better success.  Nor is it a reflection  on those worthy gentle- 
men, who understood their duty, had a sense of  honour, been abroad, 
or served  some time  here.  This will  be found for  the most part to 
touch only those, who from the plow, from the following of cows, from 
digging potatoes, and such like exercises, because they had a few men 
to follow them, or bore the name of a good family, were put into com- 
mission without experience, without conduct,without authority, and even 
without a sense  of honour.  Perhaps  some may say,  they (those  re- 
marks) look as an aspersion upon the king, who was then present, and 
by whose  authority the army and kingdom were governed, but I have 
al~vais  had so great a veneration  for  Matie, as not  to  suffer  my very 
thoughts to censure or judge the least action of my sovereign.  Princes 
are  said  to  see  and  hear  all  things,  but  they see with  other  men's 
eyes,  and hear  with  other  men's  ears.  They,  and  only they,  were 
guilty of  all  miscarriages  and oversights who recommended and pre- 
ferred  unworthy persons, who  palliated  base  actions,  and stifled  the 
truth for  their  own  private advantage, to the  great  detriment  of  the 
publick.  Such a considerable number of  experienced officers had fol- 
lowed the King out of England and France, as would have sufficiently 
supplied the want there was  in  the  army, have well  disciplined  those 
raw men, and given them a good example  of  courage and resolution. 
These were  laid  aside and made useless, upon  pretence  they had  no 
interest in the country, that the people would not follow strangers, and 
that they were unacquainted with the manner of governing them.  Least 
so many gentlemen, whose  zeale had  drawn them so far to serve his 
Maty, should perish for want of bread, some expedients must be found, 
which was, to give them subsistance as officers in second order (?) that 
they might assist  or instruct the effective, whose pride was such, they 
would  choose rather to live ever in their ignorance, than owe their in- 
struction  to  those who had learnt their experience with many labours 
and dangers.  From this beginning sprung that multitude  of  seconds 
and  reformades, that  the  Kingdome  afterwards swarmed with.  The FROM  THE JOURNAL  OF  A JA COBITE. 
135 
I34  TVA  R  IN IRELAND. 
officers of  every regiment that was broke, were put upon this list ;  nay, 
any that could not find another way  of  maintenance,  and had but the 
least  acquaintance  with  a  field  officer, was  thrust  in, and  at  last  it 
came  to  that pass, that they were foisted upon regiments at a muster, 
without King's or General's knowledge.  Not to speake  of  others  in 
the  Rt. Hnble., the  Ld. Grand Prior's  Regiments,  wherein I served, 
though but thirteen  companies, we had at one time 95 officers.  These 
supernumeraries, second reforms, or what you please to call them, were 
of no use to his Maty's service, and a prodigious increase to the charge 
of the army.  Having taken in hand to speake of the army in my pro- 
per sphere, I have dwellt too long upon it, and will therefore only give 
somme small remark upon  other  occurrences, and so proceed  to  my 
journal1 as before.  One of the things which lulled us asleep, and sunk 
us  in a deep security and  confidence  of  our  strength, was the power 
of  France, which was  so extolled in all its particulars, and so magni- 
fied in  the supplies they sent us, and the success  of  their  arms, as if 
the good  fortune, riches, grandeur and justice  of  the world had been 
centred  there,  and  all  the universe  besides  stript  and left  naked  to 
glorify that  nation.  It was not thought enough, to  cry up the advan- 
tage of the French at Bantry over a single squadron only of  the Eng- 
lish  fleet, into a  complete  and  glorious victory, though  never a ship 
taken  or  sunk, or the pursuite followed.  Every day supplied us with 
fresh fables of  the entire defeate of  both the English and Dutch fleets 
and with hyperbolical1 and monstrous reIations of the greatness of  the 
French, both as to the number  and the bigness of  ships.  Whilst both 
the former, (which for so many years had been the terror  of  the  seas, 
and found  none  to contend with  about  the  sovereignty of  them, but 
between  themselves,)  were  vilified  to  such  a  degree, as if  they had 
been  but a few Algier  pirates, or Newfoundland  fishermen.  The in- 
credible  number  of  arms, reputed to be brought  from  France, would 
have furnished Xerxes his army, and they, added to what were before 
in the Kingdome, made not up  50,000 men.  The millions of money 
spoke of,  would  have  empoverished  Croesus, and broke the bank  of 
Venice if  drawn from them, and the King, to supply the pressing neces- 
sity of the army, was forced to coyne brass, authorising it to pass current 
as silver or gold by proclamation, with a promise to make it good at his 
restauration to the throne.  The first of this money was shillings and 
sixpences,  afterwards  it  came to half  crowns,  and  at last  to  crown 
pieces.  As  to  the  stamp, they were all  alike  as  far  as  halfcrowns, 
differing only in bigness, and the mark of the value.  On the one side, 
the King's  head, and around it, "Iacobus  I1  Dei  Gratia."  On the 
other, the  imperial1 crown, and cross scepters;  over  the  crown,  the 
Value of the piece, as VI, XI1 or XXX; under the crown, the month 
the piece was coyned; on the sides of it, JR. and round it, MAG. BR. 
FRA. ET. HIB. REX. and the year of our lord.  On one side of the 
crown pieces was the King on horseback, and about it, IAC. 11. DEI. 
GRA. MAG. BRI. FRA. ET. HIB. REX.  On the other, the armes of 
the  kingdome  in a cross, as they  are upon  guineas,  with  the  crown 
in the  center,  the  words  ANNO DOM.  in  the  upper part, over the 
scutcheons of Scotland and Ireland, and under them, the year in figures, 
about it this Motto "  CHRIST0 VICTORE TRIVMPHO."  Though 
we  stood so much in need of French succours, and their aid and action 
were  so much extolled, yet the persons of  some few Frenchmen were 
not acceptable to some of  the Irish, and the English, though never so 
loyal,  were suspectcd and hated.  For, as it  is  said  of  princes,  that 
they love  the  treasons but hate  the  traitors, so many here  pretended 
to love the loyalty, but abhorred the person, of an Englishman.  And 
notwithstanding  there were but a few of both nations in the kingdome 
especially near his Maty, the clamour against English and French advise 
was no less, than it was once in England against  Popish  Councellors 
and French Pensioners.  To satisfy the humours of the people Parlia- 
ment  was  called, which, having  sat many days,  granted the  King  a 
subsidy that never turned to any account, but the chief thing they did, 
was, to repeale the Act  of  Settlement.  Nothing could bemore per- 
nicious, or a greater  obstruction to the  King's  service, than was this 
parliament.  Firstly, it  drew to and kept  in  Dublin all that  time the 
nobility and principal gentry, who before were dispersed at their postes, 
raising or encouraging  and exercising their men  or upon  actual1 ser- 
vice.  Secondly, the Bill of Repeale being passed, private interest out- 
weighing  the  public  good, every one  quitted  his  command  to  enter 
upon  his  estate, to settle  his  house, to  improve  his fortune, and  the 
estates, not  content to forsake the service themselves, kept with them 
for their  own use all the better  sort of  country people, so that  none 
but the most rude and useless sort of  mountaneers took  to  the army. 
Thirdly, the protestants who, before, might have stood neuter, or hoped 
for some reconciliation, their estates being taken away, were in a man- 
ner  necessitated  to  espouse  the  rebellion, which  alone could restore 
them  to  their  though unjustly yet  long enjoyed fortunes.  For it was 
not to be doubted,  that those men, who had rebelled for  only the fear 
of loosing a religion  they were  never  in  possession  of, would  prove 
the  most incorrigible traitors being actually deprived  of  those  estates 
they had so long kept in their hands.  Thus it appears, by the settling 
of this Parliament, the army was much  dammaged and weakened, the 
King  lost  the  assistance  of  many of  his  friends,  and gained  a vast 
number  of  irreconciliable  ennemies.  Lest I seeme to dwell too long 
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by many things worthy to be noted in the management of the siege of 
Londonderry, as, that  we  sate  down before it with  not  the  fourth  of 
the  number we  found within it, and though  supplies were continually 
marching down, the strength of the besiegers was not much encreased, 
the  numbers being  so  small they only made up for the numbers that 
daily deserted.  That, for  battery there  were  but  2 or 3 pieces which 
played  only upon great days, and that with much moderation, ammu- 
nition being scarce, and the charge of  carrying it so far, great.  That 
the mouth of the Logh or Bay, through which only reliefe could come 
to  the  town, was  not  either choked  by sinking some vessels in it, or 
secured  by a strong boome, but  only a chain laid cross it, tied a both 
ends on the  shores with  some  old  ropes, which, being rolled  by the 
weather, or  not  sound  before, gave way to the  first small vessel that 
attempted  the  passage,  which,  though  stranded  and very  near,  our 
blind  gunners could  not  or would not hit, though they-made  several1 
shots at her.  That, having gathered  all the rebellious Protestants of 
the country about, and placed them between the town and our trenches 
to force  the besieged either  to  relieve them, which would put  an end 
to their  provisions, or to  surrender, rather  than  see  all  their  friends 
perish,  not  only they were very soon  dismissed  with  protections, but 
among them hundreds of useless people  that  came  out  of  the town, 
which  was  a  great  relief  to  the  besieged,  being  eased  of  so many 
mouths, and a disreputation to the King's  party, as wanting resolution 
to go on with the enterprize undertaken, or maturity in their  counsels. 
To  be short, we were blind to see our  own fault, and had Argus eyes 
to discover  the  enemie's, or rather we  looked for motes in their eyes, 
not regarding the beames in our own. 
'  As to Londonderry, Beltarbot's defeate, for the shame of it, deserves 
to be buried  in  perpetual1 oblivion, and therefore I will say no more 
of  it.  And  having dwelt  SO  long upon  this  subject, I will  return  to 
my proceedings after receiving my commission.' 
The military diary, which I proceed to give, relates to the successful 
manner  in which  the Irish, in the autumn of 1689, resisted Marshal 
Schomberg, which reawakened  every Jacobite hope. 
'  The ]otlrnaZZ;  the  second  part. 
'  Thursday  the 5th when we marched out, and encamped, many 
regiments in number but most very weake, on the southside the town. 
We spent several1 days  here, exercising and furnishing the  men with 
what necessaries the time would allow of.  The army dayly encreased 
in  numbers,  and  expressed  a great  alacrity and  readiness  to  march 
towards the enemy, though most of the men were very  raw  and undis- 
+lined,  and the generality almost naked, or at least very ragged  and 
ill shod.  The only creditable  and hopeful part of  the army were the 
horse, who were, for the most part, good men, well mounted, but their 
number not very great. 
Saturday the 14. advice being given that the enemy advanced from 
~undalk,  the  whole  army  marched  through  Drogheda  to  Atherdee, 
which is 8 miles : a rich and fertile country, and good way, the weather 
being dry, and we marching over the green fields.  We encamped on 
the  south-side  the  river  along the sides  of  the hills, having the  town 
on  the  left.  Many  regiments  lay  this  night  in  the  open  air  for 
want  of  tents,  it  being  too  late  to  build  huts.  The night  was, 
though  faire,  extreme  cold,  but  our  froward  hopes  made  all  things 
easy. 
' Sunday the  15. detachments were  drawn  out  to  fetch  wood  and 
straw, the  rest $f  the  day spent in  building  huts.  The post  of  our 
regiment was the left of the second line, there being 3 elder regiments 
in the field.  About midnight the alarm heat furiously, the whole army 
was at arms readily, and having cont~nued  so a while, returned, it being 
a false  alarm, given  on purpose  to try how quick  the  men  could  be 
drawn up in case of surprise. 
Monday the  16. his  nlasty in  person, with a great  body of  horse, 
marched to discover the enemies motion, and finding the enemie kept 
close, having met no opposition upon the way, sent order for the army 
to march, which was not done till the next day, being 
'  Tuesday the  17. when  the whole army decamped, and the ground 
taken up for the army being bare  of  trees, every souldier was  obliged 
to carry some of  the wood for  the  building of  their  huts, which, not- 
withstanding, many would  drop by  the  way rather  than  carry so  far; 
though  afterwards  they found  the want  of  it, being forced  to  ly that 
night without  shelter, and next day to go far for wood.  We marched 
about 6 or 7  miles, the  King's quarter  being at a village near  Affayn 
Bridge, where his Maty. laid in a little thatcht caban, there being never 
a better house near.  The whole  army encamped  in two lines, along 
the  fields  on  the  left  of  the  village,  as  far  as  Allardstown  Bridge, 
having  the  river before  them for a defence, and  our  outguards  upon 
the passes.  This is about 4 miles from Dundalk, on all sides a plea- 
sant and fruitful country, though not so bewtifyed with good fences as 
it  deserves, or is usual1  in  England.  Here  we  lay still, and  nothing 
remarkable happend, till 
'Saturday the 24.  by  breake of day the whole army was  drawn  out 
and  marched  in  two  columns, the  one  over  Affain,  the  other  over 
Allardstown bridge, up to  the face  of  the  enemie's camp, with inten- 
tion to dlalv them to a battle, some of our horse and dragoons making 138  WAR IN IRELAND. 
up very close to the  passes upon  the  river  that  covered  the enemie, 
who  kept  themselves  very  close, not  appearing  at  all  without  theyr 
entrenchments, which were  strong, and well backed with  cannon and 
lined  with  musketiers.  Having stood there a considerable  time, and 
there  being  no  possibility of  forcing  their  works,  nor  our  condition 
enforcing us to press too far, being both more healthy and better sup- 
plyed than were  the  rebels, we returned to our camp.  Great was the 
general satisfaction of all men, that we had braved the ennemy in their 
works, and not so much as upon our retreate received the least token 
of their inclination to fight;  this was a great confirmation  of  what we 
had been informed before, that many were ready and willing to desert, 
who  only wanted  the  opportunity,  and  therefore  it  was  supposed 
Schomberg kept his  men close in  the  trenches, to prevent the possi- 
bility of making their escape. 
'  Nor  was  this  all  our intelligence  gave us to understand,  and  it 
afterwards was  confirmed, that the flux raged  amongst them, whereof 
vast  numbers  died.  The weather  continued very various,  sometimes 
great  rains, then fair  sharp weather, then fogg  and  drizzling.  From 
this time there happened nothing worth relating, till 
'Friday  the 27 : the  enemies fired all  their great guns 3 times  and 
several1 volleys of small shot, which they performed with incomparable 
exactness, not one shot falling out  of  time.  This, we were informed, 
was for  joy of  some advantages gained by the  rebels  at  Sligo, which 
they  represented  as  very  considerable,  to  keep  up  the  hearts  of 
their  fainting  men,  yet  afterwards  it  was  found  to  be  but  a  mere  - 
fiction. 
'  Saturday the  28. passed without anything of  note, and Sunday the 
29.  was  only remarkable for a most  violent  storm  of  wind  and rain, 
which  lasted  the  whole  day,  but  ceased  at night.  The next  day 
proved fair and cold, with a northerly wind :  the  three  days following 
warmer, but very wet. 
'  Friday and Saturday, the 4th and 5th of 8be1, the weather was more 
favourable.  The first  of  these  days was  sent  out a detachment  to- 
wards the mountains,  the design, as was said, to rescue some prisoners 
that  were  kept  under a slight  guard  at  Carlingford.  They returned 
the day following without effecting anything, the  enterprize being dis- 
covered  to  the  enemy,  of  whom  meeting  some  small  party  in the 
mountains,  they had killed 14 without the loss of a man  on our  side. 
This  last  night  also  orders  were  given  to march  at  break  of  day. 
Whilst  the army continued  encamped  in this  place,  they sufferd no 
want of  anything that  was necessary.  There was  plenty  of  forrage 
for the horse, besides what was destroyed to endammage the ennemy, 
which was a great quantity that lay close under their camp, and which 
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they never made any attempt to  defend, though  our parties  burnt  it 
in open day, to see to  draw them  out.  The country abounded with 
straw  and  corn, which  served  both  to  ly upon, and  cover  our  hutts 
wherewith we  supplyed the want  of tents, there being very few in the 
army, and  even  such  as  had  built  hutts, as being  both  warmer  and 
dryer.  The army was  punctually paid, and  the  brass  mony  passed 
then  as  current  and was  of equal1 value with  silver, which made  the 
camp  so  plentiful1 of provisions, that I have  seen a good carkase  of 
beef  sould  for 8 S.  and commonly for 10 or 12, good  mutton for  12 
or 13 a quarter, goose for 6 d. or 8 d. a peece, and so proportionally 
of  all  sorts  of  provision.  At  the  head-quarters,  French  wines  and 
brandy were at 12 d. the bottle, and at several sutlers throughout  the 
camp at I  S.  6 d.  The scarcest thing was  ale and yet no great want 
of  it  at 3 d. a quart.  The camp was  a  daily market,  plentifully fur- 
nished, unless  some few days the  extremity of  bad weather permitted 
not  the  country people  to travell.  There may be assigned three rea- 
sons  of  this  resort  of  provisions  to  the  army.  First,  the  want  of 
buyers  in  the  market-towns,  most  of  the  Protestants  being fled and 
the Catholics being either in the army, or retired for fear of the rebels, 
and even  of our  own men.  Secondly, the natural1 inclination of the 
people  towards  the  army that  restrained  their  enemies  from  making 
inroads  into  the  country.  And  thirdly,  the  good  order  observed, 
whereby the  souldiers were  restrained from  committing any outrages 
upon the people, which made their.recourse the freer. 
'  Sunday the 8. at break  of  day, we fired all, the wind  blowing  the 
same way we  were to  march, carried  such a cloude  of  smoke along 
with  it, the thickness of  the weather  keeping  it  down, that it blinded 
us for a considerable  space, and thereby several1 batailions  were put 
into such disorder, that it appeared more like a flight, than the retreate 
of  an  army, that  had  laid  so long to  brave  their  enemies, and  had 
they  been  near  enough  to make  use  of  the  opportunity,  they had, 
with  little  danger, put us into  a  great  consternation, had  the  rebels 
but stirred the least in order to molest us upon our march.' 
A  number of details follow which  have only a local Irish  interest. 
The main  result  is  this, that  the Jacobites  still  flattered  themselves 
with the hope of success. 
'  The happy success of this campaign, so far victorious as the enemy 
had refused the battle, lifted the  hearts of  all true  loyalists  to an up- 
ward hope of an extraordinary success the next summer. 
'  It being the general beleife, that weakness or despair would oblige 
the rebels to quit  many other posts, and retire again all their force  to 
London-Deny and  Enniskilling, and  some  there were so forward, as FROM  THE IOURNAL  OF  A ]A  COBITE. 
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to  imagine  even  those  places would  not  secure their fears, but  they 
would, having destroyed all the North, withdraw themselves into Eng- 
land  and  Scotland.  The Protestants  that  were  amongst  us,  being 
better informed of the strength and resolution of their brethern, laughed 
at these devices, and not without reason.  God's  and our enemies were 
not so  weakened as  to be driven  to  abandon what they had so dearly 
purchased,  for  allowing,  as was  reported, they had  lost  ~oooo  men, 
yet, by  the common consent of  all men, Schomberg at first had in his 
army  22000 men, besides the Enniskillingers and other rabble  of  the 
country,  so that  according  to  this  computation  there  still remained 
12000,  not  reckoning  the  aforesaid  Northern  spawn.  With  this 
strength  might  have  well  been  entertained a defensive  summer  war, 
fortifying their best holds, much  more  the unseasonable  time  of  nin- 
ter, not  fit  for  any action  in  the  field.  It was  vain  to  think  God's 
judgments  should produce any despair  or remorse  in the  rebels, their 
hearts, like  Pharaoh  and his  Egyptians, were  hardened  with  punish- 
ment.  The nature of an Englishman is to be tenacious of the opinion 
he  has once conceived, to be  positive  in  his own conceits, to be firm 
in  his  resolutions, to  this being joyned  a genuine boldness  of  spirit, 
a contempt of danger, and a disdain of being outdone by  another;  he 
will  rather  perish, than not go through with what he has  once under- 
taken.' 
(We may excuse the zealous Catholic for comparing himself to the 
once most pure and happy, but now fallen and banished, angels.) 
I will add his description  of  the Battle  of  the  Boyne, at which  he 
was present. 
'Monday the  23, the  whole army prepared  to  march  early in  the 
morning, and  moved  about  noon.  Men  were  detatched  from  each 
regiment  at Dundalk  to receive salt meat and bread at the  stores at 
Dundalk,  but  it  being  known  the  King  designed  to  abandon  that 
place,  the  souldiers  in  a  disorderly  manner  fell  to  plundering  the 
stores, which bred no small confusion, every one that was there laying 
hold of  what he could, and running several1 ways.  We marched back 
about g  miles  in  such a manner, as might  rather  be  suspected  for a 
flight than a deliberate  retreat, and encamped  on the  North  Side of 
Atherdee. 
'  Tuesday, Wedensday and Thursday nothing of note happened but 
that we  continued  in  the  same place, and spent the  two last  days in 
exercising  and  teaching  the  men  to  fire, which  many of  them  had 
never been used to before. 
' Fryday the  27. we decamped, and, leaving Atherdee  on the  right, 
marched  about  5 miles, where  we  encamped.  This place  fared  no 
better than Dundalk, being plundered by our own men, and left almost 
desolate.  Before  the rebellion, it was a pretty town, but  most  of  the 
inhabitants  fled  from  their  homes  and  allegiance, and the  rest  were 
either  dead, or left worth nothing.  Here we understood  the  ennemy 
was advancing. 
'  Saturday the  28. we  marched again about 5 miles, and encamped 
about  3  miles  from  Droghedagh,  near  a  small  village,  along  corn 
fields, gardens  and meadows, a place very irregular  for  a  camp, with 
the  river  Boyne  on  our  backs.  This night  no word was  given, but 
about  midnight  in great hurry ammunition delivered  out, then orders 
to take down all our tents and send away the baggage ;  this done, the 
whole  army drew out, without  beat  of  drum  and  stood at their arms 
the whole night, exspecting the approach of the ennemy. 
'  Sunday the 29. (june 1690)  about  breake  of  day, no ennemy ap- 
pealing, the  army begun  to march  in  two  columns, the one through 
Droghedagh, the  other  over  the  river  at  Oldebridge, and encamped 
again in two lines in very good order  on the Southside  of  the Boyne, 
between  two  and  three  miles  of  Drogheda, the  river  running  along 
the whole front, the design being to make good the passes of it against 
the ennemy, who were  too  strong to give battle on unequal terms, till 
we  were reinforced, or the  ennemy should be  obliged to fight us at a 
disadvantage, it  being very easy to  keep  the  passes  of  the  river, and 
the  rebells  being  in  some  distress  for  want  of  provision.  But  no 
human policies are sufficient to stop the course of fate. 
'  Monday the 30. early in the morning, the ennemy appeard on the 
tops  of  the  hills  beyond  the  river, some of  the  poor country people 
flying before  them.  They came  down,  and  spread  themselves  by 
degrees  along  the  sides  of the  hills, where  they incamped, but so as 
we  could  not  discover  them all, being coverd by some hill.  Part  of 
our  canons was  carried  down and planted  on the pass or fort, which 
from thence  played upon  some regiments  of theirs, and did some but 
not  much  execution.  Afternoon  they began  to  play  upon  us  with 
their  canon  and some  mortars,  but  no  considerable  dommage was 
received on either side. 
'Tuesday the I. of July very early, the tents were thrown down, the 
baggage  sent away, but the soldiers  orderd  to  carry their tents, some 
of which were  afterwards, together with  their  knapsacs, laid in heaps 
in  a  field  with  some  few  sentinels,  the rest  throwne  about  as  they 
marched, but in the conclusion all lost.  We had this morning received 
advice that the enemy, marching by night, had beaten  off  a  regiment 
of  our  dragoons,  that  guarded  the  bridge  of  Slane,  and possessed 
themselves  of  it, and now we saw them marching off  from their right 
towards it.  We, on the  other  side, marched  from  the  left, the  river FROM  THE JOURNAL  OF  A JA COBITE. 
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being  between  both;  for a considerable  space we  marched under the 
ennemys canons, which  they playd  without  intermission, yet  to little 
effect.  We  continued marching along the river, till, coming in sight 
of the ennemy, who had passed it, and were drawing up.  We marched 
off  to  the left, as well  to leave ground to embattle the remainder that 
followed, as  to  extend  our line  equal  with theirs, and finding  them 
still streatching out towards their right, we  held  on our marche to the 
left.  Being thus in  exspectation  of  advancing to engage, news were 
brought us  that the  ennemy, having endeavourd  to  gain the  pass we 
had left  behind, were  repulsed with  considerable  loss  on both  sides, 
the Lord Dungan, a Colonel  of  our Dragoons, and many brave men 
of ours being killed.  This latter part was true, the former so far from 
it, that  they gained the  fort, haveing  done much  execution  on some 
of  our foot, that at first opposed  them, and quite  broke  such of  our 
horse  LS  came  to rescelv  the  foot.  In which  action,  some  of  the 
horseguards, and more  particularly Colonel Parker's regiment,  signal- 
ized  themselves, but  not  being  seconded, and overnumbered  by the 
ennemy, after  haveing  clone what  men  could  do, they were forced to 
save their remains by flight, which proved fatal to the foot.  For these 
horse, taking their flight towards the left, broke the whole  line  of  the 
foot,  riding  over  all  our  batalions.  The Grand-Prior's  wherein  I 
served, was in Dulik Lane, enclosed with high banks, marching ten in 
rank;  the  horse  came  on so unexpected,  and with such speed, some 
firing their  pistols, that we had no  time to receive or shun them, but 
all  the  men  supposing them  to be ennemys (as indeed they were no 
better  to  us) took  to their heels no  officers being able  to stop them, 
even after  they were broke and the horse passed, though, at the same 
time  no  ennemy was  near us, or them that fled in such  haste  to our 
destruction.  This I can affirme,  haveing  stayd  in  the  rear  till  all 
the  horses were passed, and, looking about, I wonderd what madness 
possessed our men to run so violently, nobody pursuing them.  What 
their  men  I  could  see, I called to -  to -  no  commands  being  of 
force,  begging  them  to  stand  together,  and  repair  to  their  colours, 
the danger being in dispersing;  but all  in vain, some throwing away 
their arms, others even their coats and shoes, to run the lighter.  The 
first cause I had to suspect  the route  at the ford, was, that  the Duke 
of  Berwick, whose  command  was with  the  horse,  came  to  us,  and 
discovering a party of  horse  at the distance, thinking  they were  the 
ennemy, commanded  our  musquetiers to line  the  side  of  the  bank 
over  which  they appeared, till,  finding  they were  our  own, we  con- 
tinued our marche.  This first made me apprehend all was not right, 
and was  soon confirmed, hearing  it  whispered  among the field  offi- 
cers.  But in conclusion, what T have before related put us all beyond 
doubt.-I  thought the calamity hade not  been so general, till, viewing 
the hills  about us, I perceived  them  covered  with  soldiers  of  several 
regiments, or scatterd  like  sheep flying before the wolf, but so quick, 
that they seemed to cover the sides and tops of the hills..  The shame 
of our regiment  only afflicted me before, but now all the  horror  of  a 
routed army, just before so vigorous and desirous of battle, and broke 
without  scarce  a  stroke  of  the  ennemy,  so  perplexd  my  soul that 
I envied the few dead.-Scarce  a regiment was  left  but what was  re- 
duced to a very inconsiderable  number, only the  French  can  be  said 
to  have  rallyed,  for  only they made  head  against the  ennemy,  and 
made a most honourable retreat bringing  off  their canon, and march- 
ing in very good  order  after  sustaining  the  shock  of  the  ennemie's 
canon, not  only to  their  own  honour, but  to  the preservation  of the 
rest of the scattered army. 
'  The weight of our misfortune has made me  forget  many particu- 
lars, and yet, methinks,  I have said  too much, and dwelt too long on 
a subject  of  SO  much  shame.  God  of  his goodness make all  men 
sensible of  their dishonour, that they may resolve to live victorious, or 
at  least  dy honourably.  In the  condition I have  before  mentioned, 
we  marched till it was quite dark, when the Duke of  Berwick  orderd 
us  to  halt  in  a  field  about 5 miles  from  Dublin, being  the  poor  re- 
mainder  of 5  or  6  regiments, and  scarce  roo  men  in  all.  In this 
place we  took  some  rest, lying  about upon  the  grass,  till  day again 
appeared.  As to my own particular, I wonder I outlived the miseries, 
of  this  dismal  day,  but  that I have  since  found, I was  reserved  to 
suffer many more, and if possible much greater. 
This greife, (though the greatest) was not my only affliction, march- 
ing from 3 in the morning a foot till dark night, the excessive heate of 
the  sun, and a  burning  thirst  proceeding  from  the  aforesaid  causes, 
which was so vehement I could not quench it, though drinking at every 
ditch and puddle, were all together sufficient to have conquered a much 
stronger body.  But God who gave the cross gave me strength to carry 
it, that I might have part in the remainder of the chastisement.' 
The author  goes on to describe the disorders during the retreat up 
to  the  30th  of July,  and inserts a few more  details  as to the  battle 
itself.  The manuscript ends abruptly in the middle of a sentence. REPORTS OF F.  BONNET.  I45 
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EXTRACTS  FROM  THE REPORTS  OF FRIEDRICH BONNET TO 
THE COURT  OF  BRANDENBURG. 
Just  as, after  ascending range beyond  range  we  pause with some 
anxiety before  the last mountain peak, as it  comes into view,  so, as 
this work went  on, I became somewhat anxious when I came to the 
reign of William 111.  There are no more of  those invaluable French 
despatches, which enable us to hold an almost personal interview with 
the two last Stuart kings;  even the Venetian Reports break off  at this 
point.  The Dutch and English narratives, which serve as the basis of 
Macaulay's history, proved insufficient from  the point of view which I 
had gained during the progress of  my researches.  It may be thought 
that the successful work of  that great  master in the  art of  descriptive 
history  would  have  deterred  me  from  my  attempt; but,  on  the 
contrary, it  acted as an incentive, since it breaks off  just at the  point 
where  the  great  difficulties  of  the  new  government  began,  and  the 
new  system  finally  consolidated  itself.  I  should  not  have  been 
contented with my work  had I not (to keep up the simile) attempted 
the ascent of  this  last  height, from which I might  hope to survey the 
past and the future, the whence and the whither of the history. 
In this embarrassment I was  fortunate  enough  to  find  actually at 
Berlin  in  the  Secret  Archives  a  hitherto  unknown  collection  of 
despatches, which encouraged me to continue my  labours. 
The  Elector  Frederick  111  was  nearly  related  to  the  family  of 
William  111,  and  had  further  formed  a  close  political  and  military 
alliance with  him.  His ambassadors were  always going to and fro; 
but  they  had merely  the business of  the  moment  in view, and were 
often  changed;  they  could  not  possibly  attain  to  any  close insight 
into  the  state of  English  affairs,  so  different  from  their  own.  To 
obtain  such  an  insight,  however,  the  Elector  kept  a  resident  in 
England, who sent him detailed and instructive reports on all that was 
going on. 
This  resident  was  Friedrich  Bonnet,  whose  family  is  known  as 
c Bonnet of  Provence,' to distinguish it from others of the name.  They 
had fled from Provence to Geneva at the beginning of the seventeenth 
century,  to  escape  the  religious  persecution.  Several  of  the  name 
were physicians.  Theophilus,  Friedrich's  father,  has  a  distinguished 
name in medical literature as the creator of Pathological Anatomy : he 
was born in  1620,  and became Doctor of Medicine in 1643. Friedrich 
Spanheim was at that time living in Geneva, having come thither from 
the Palatinate  at the beginning of the Thirty Years' War, and became 
distinguished  as a  preacher  and as a professor.  Theophilus Bonnet 
married hls daughter Jeanne, and had two sons by her, Friedrich born 
in  1651, and Louis-Friedrich  in  1670. 
The two young Bonnets did not attach themselves so much to their 
father,  who  was  afflicted  with  deafness,  and  had,  after  giving  up  -  -- 
practice, to live by literary work, as to their mother's brother,  Ezechiel 
Spanheim, who played  some  part  in the world  as ambassador of  the 
Great Elector, first at the English and then at the French court. 
Friedrich Bonnet was  educated in Holland, and had the  offer of  a 
lieutenancy in the Prince of Orange's regiment:  but his family did not 
think  that  this  was  his  natural  vocation, for  he  shared  his  uncle's 
diplomatic tendencies,  and even took  part in  his  numismatic  studies. 
Just  at this time  Spanheim's  assistant,  Gachon,  entered Charles  II's 
service as chamberlain to one of his natural sons.  Spanheim proposed 
that Bonnet should  take  Gachon's  place, and he was  appointed to it 
by  the  Great  Elector  in  January,  1685, 15ith  the  small  pay  of  400 
thalers : his mission, which soon fell entirely into his hands, was to be 
kept a secret. 
His first  report  is  dated  29 May/8  June,  1685.  His information 
becomes  of  importance  at  once,  in  the  second  half  of  1685, with 
reference to the change in the attitude of Parliament ;  for it has nothing 
to  do  with  any secret negotiations,  or with  the  personal  relations  of 
the  court, with which Bonnet stood in no sort of  connexion, but only 
with  events which any intelligent observer  could notice independently. 
For the parliamentary transactions it is of considerable value. 
Towards the end of  James 11's  reign the government at Berlin was 
not  quite  satisfied with  Bonnet's  despatches,  because  he  sometimes 
exculpated  the  King's  actions;  for,  besides  being  naturally courtier- 
like, he was  afraid  of  his  IettCrs  being  intercepted  and  used  against 
him in a criminal charge, a proceeding for which there were precedents. 
But  his  sympathies  were  wlth  the  Revolution  and with W~lliam  111. 
He entered  into  connexion  with  the  French  emigrants who  accom- 
panied the Prince ; and during the Revolution, and  still more  after it, 
obtained good information about Parliament, which he communicated 
to his government.  His despatches become one of  our main sources 
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lust  when  the  English  reports  ale  scantiest  As  he was very active 
(he  often  wrote  oftener  than  once a  week,  and in  great  detail), he 
gained  the  favour  of  h~s  government,  and  In  1691 obtained  a 
permanent  appointment  as  councillor  to  the  Elector,  worth.  600 
tliale~  S. 
He rlses fully to the he~ght  of  the  great  event whlch was  golng  on 
before  his  eyes,  and  IS  a  man  of  observation,  of  honour,  and  of 
insight 
The excellent man was  so true a servant of  the house of  Branden- 
bulg that he  left  h~s  sovereign by will  the small but  select  cablnet of 
coins which  he  had  collected,  desp~te  h~s  very  l~m~ted  Income  A 
few weeks before his death he told thls to the Brandenburg ambassador 
Danckelmann, nho was  sltting by his  bed,  and whose  report  1s  very 
characteristic both of the age and the men l. 
The Iounger  blothe1  (nho is called  Andrew  In  some  accounts, 
which  are  corlect  In  other  respects,  he  writes  h~s  own  name  as 
Fiiedilch, and  appears besldes  as Louis-Frederlc) was  his  successor 
and cont~nued  h15 reports  At first we  miss the calm clrcurnspect~on 
of  the  elder  brother,  but  after  some  time  the  younger  one  also 
1  Thomas Ernst v  Danchelm~n  Tn  d  Kurf  d  d  I,OI don d  22  Dec h  v  1696 
-Musz  gehorsambst  und  Lwar  mlt betrrtbtem  Gemuthe benchten,  uelchergestalt 
es  Gott dem Allm~cht~gen  gefallen  C  Cfstl  D  gttleuen und  flels~~gen  D~ener 
N  N  Eonet  de  St  Germaln  dero  Rath  und  becreta~re  Res~dent,  nach  aus- 
gestandener vleljahllger bchwachhe~t  (ler Schw~ndsucht,  d~e  Nacht \on dem Sontag 
auff Montag den  21  dur~h  clnen sanfften  und seel~gen  todt der Seelen nach In  seln 
ewlg Ke~ch  abzufordtrn ,  dessen Verlassenschaft, dle gar gerlng 1st  haben St Blan- 
kart (der des %ersto~benen  gutter Freundt war) und lch, b~sz  zu desz kersto~benen 
Bruders ankunfft xera~egelt  und selden den Co~pe~  morgen  In St James k~rch  zur 
Erden  ehrl~ch  bnngen, w~ewobl  ohne  grosze  auszerl~che  Pompe begraben lassen 
Obwohl nun dleser frommer  ehrllcher und gesch~ckter  Man, n~cht  v~el  nlchgelassen, 
so hat er lnlr jedoch  vor obngefahr drey oder vler wochen, wle vor selnem krank 
bette sasz  gesagt  \+Le  dasz  er wenlg wurde  nachlassen  jedoch  entschlossen were, 
selne medal~en  dle er 7e1t  elnlger Jahren  n11t  Flt~sze  versammelt. E  Cfl  D  alsz 
selnem  gutten Her~n,  zum  Ze~chen  selnes danckbaren Gemuths und erkentllchke~t 
vor  aller  empfangenen  Gnade  und  Gute,  zu  vermachen, In  Iloffnung  D~esselbe 
wurdeu  dleszes gerlnge  praebent  n~cht  verschmahen. Er were  b~sz  m  semen  todt 
Em unterthanlger  und  trewer  knecht  von  E  C  D,  wunschete  Derohalben  aus 
grundt  selner  Seelen Des groszen Gottes gnade und seegen  zu  allen  Dero unter- 
nehmungen  und  allts hohes wohlergehen , Ich zwe~fle  nlcht  es werde  unter  des 
Verstol benen  handt  davon  s~ch  d~e  annotation  finden,  an  des  versto~benen 
Eruder  kombt, und  es  slch  vorher  geschrlebener massen  findet, werde  d~e  me- 
da~llen,  blsz zu  ferner E.  C  D  guten Verordnung an m~ch  In Verwahrung nehmen, 
Es 1st gewlsz, dasz dleser seellg versto~bene  eln sehr gesch~ckter,  frommer  gelehrter 
und  tugentsamer  man  gcueseu, der von  E~nem  ~eden  geehret  und  gcl~ebet  wardt 
und  dasz  E  C  I). Damn  elnen  getrewen, gesch~ckten  und  flelsz~gen  D~ener  ver 
loren &c 
becomes  master of his  subject.  He pays  part~cular  attention to the 
money-market,  to  trade,  and  to  the  tradlng  companies.  We  have 
non  here such good lnformatlon about the t\co ~ast  1ndla Companies, 
and their  rivalry,  as in  the  reports  of  these  brothers.  The younger 
one  devoted  much  attention  to  the  economical  condltlon  of  the 
country, and  In  171  I  sent  a  memolr  to  the  Elector, now  become 
IGng  Fr~ediich  I, laying  stress  on  the  polnts  whlch  were  \corth 
lmltatlng ~n Brandenburg 
The Inner conflicts of parties  were  not  entlrely wlthrn  his  range of  - 
view, yet, nlthout having full  lnslght  Into them, he contributes much 
valuable lnformatlon about them.  He feels  happy when  they at last 
lead to the accesslon of the house of  Hanover, especially as Branden- 
burg had a good understand~ng  alth that house.  For George I's relgn 
h15 reports are of great value, and deserve to be prlnted at length  He 
alaaj  S  keeps the Interests of Eulopean Protestant~sm  stead~ly  In \iew. 
HIS  letters  reach  down  to  1720, when  he  had  to leave  London, 
where  he  was  comfortably  settled,  to  make  way  for  a  successor  of 
hlgher rank.  Frledrich  Wllhelm  I wlshed 'to employ hlm elsenhere,' 
but  never dld  so  Bonnet  betooh  h~mself  to Geneva, ahere he  felt 
himself  qulte  In  his  rlglit  place  as  a  member  of  the  senate  in  a 
Prolestant republlc  This was in 1725  He welcomed the Treaty of 
Hanover as a  securlty to the Protestant States  He lived to see the 
accesslon of Frled~lch  I1  a letter survlves which expresses h~s  wonder 
at the events of the  year  1741  He would  llhe to see a history of  ~t 
wrltten, 'une hlstolre  suivle  de  cette  supC~ior~tC  du genle qul a  sur- 
montC  cette  mult~tude  d'obstacles,  que  loin  de s'opposer  la  glolre 
de V  M  n'ont  servl qu'h en relever l'dclat.' 
I  know  no  other  serles  of  ambassadors'  despatches  I~ke  these, 
continued  through  thlrty-fice  years  In  the  same  spir~t  and  stjle, with 
the  same tendenc~es  and prlnclples  th~oughout,  and wlth  an Interest 
whlch  1s  ever  fresh 
Perhaps  it  m~ght  have  been  thought  expedient,  In  ~nsertlng  a 
selectlon  fiom  these  despatches,  to  choose  out  passages  which 
essentially  supplement  our  exlsting  hlstorlcal  information.  But  the 
materials already collected are  so large that  thls would  have  reduced 
our selectlon  to a mere set of fragments ; and I have therefoie thought 
~t better  to  llmit  myself  to  certaln  yeals,  and  aelect  passages nhich 
seemed to me of  more than usual interest, or whlch  illustrate the pro- 
ceed~ngs  of  Palllament  I beg~n  wlth the sesslon of  1690 and  go on 
to that of  November  1694 to Febluary  1695, ahlch assumed such  an 
important character for Wlll~am's  111's government owlng to the death 
of Queen  hlary.  I  have  glven, by  preference, passages whlch fill  up 
the gaps In  G~ey's  Debates. 150  EXTRA  C  T5 FR  OL11  TITL' 
obl~ger  ceux  qu~  ont  de  l argent  comptant,  B le  placer  de  cette 
man~bre-l& 
Mals 11  faut auparavant se volr  pals~ble  possesseur de ce Royaume, 
y  savolr  assez  d'h~bltans  pour  la  culture  des  terres  qu'on  veut 
achepter, et conoltre  la  destln6e  des  anclens proprletalres,  qu~  tant 
qu'lls  seront  dans 1  Isle,  vous  la~sseront  difficllement joulr  en  repos 
de ce  qu'lls  consld6reront  comme  leur  patr~nlolne  11  est  dtonnant 
qu'avec  ces d~fficultes,  dont quelques unes ne parolssent pas SI  prestes 
h  estre  levbes,  et  qul  aurolent  tout  au  plus  falt  regarder  cette 
asslgnat~on, comme  un  rnoyen  propre  B  payer  les  arrdrages  de 
l'armke,  11  est etonnant que la pluspart de  la chambre l'a~t  consld6r6, 
comme  un  de  ceux  qu~  devo~ent  produ~re de  I'a~gent comptant 
Ma~s,  outre qu'on peut d~re,  que  cet  evped~ent  n'exclut pas les autres 
plus  plaos~bles  qu'on  pourra  proposer dans la  sulte, et que les  gens 
du  Roy seroqt  toujours  tenus  &  demander des fonds plus  reels dans 
le  temps  present,  11  y  a  de  I'aparence  que  ce  consentement  des 
dlfferens partrs  n'est  pas  sans  rnystEre, et qu'lls  ne se sont empress6 
h vendre ou engager  ces terres confisqudes, que pour oster  le  moyen 
aux  Courtlsans  et  B  d'autres  de  s'en  fare des  dons,  et  afin  qu'on 
n'en  pGt  fare  des  grat~ficat~ons  B  des Etrangers  Un des grandes 
arguments qu'on  a  aporte,  contre  la  seuretd  qu'll  y  aura  B  fare de 
ces aqulslt~ons  est qu'll  se trouvera beaucoup de terres, sur lesquelles 
des  gens  qu~  n'ont  polnt  est6  en  rebell~on, pourront  avolr  des 
pretens~ons  Mals on y a rkpondu, en montrant qu'll  y aura envlron 
5 Mlllions Arpents  de  terre  qu'on  donne pour  10 Sh~lllngs  1  Arpent, 
et qu'on  se contente d'ass~gner  un  Mlll~on  dessus, afin  qu'll  en reste 
un  tlers, pour  dddommager  ceuv  qui  en  auront  pns, dont  les  t~tres 
esto~ent  douteux ou mal fond&  On trava~lle  a present h une adresse, 
pour  prler  Sa Mte d'ordonner aux Commlssalres d'Irlande,  d'envoyer 
une  l~ste  des  personnes  qu~  sont  en  rebell~on, des  terres  qu~ls 
possedent,  et  du revenu  qu'elles  raportent  annuellen~ent,  et  qu'Elle 
a~t  la bontd de  la leur communlquer,  ce ~LII  seul demande beaucoup 
de temps 
Les  autres moyens  qu'on  a  trouvds  pour  avoir  de l'argent,  mals 
qul  sont  peu  cons~ddrables,  sont  une  augmentatlon  de  droits  sur 
I'entrCe  des  soyes,  assavolr  de  20 pour  Cent  sur  celles  des  Indes, 
de  10 sur  celles  des  autres pajs, et de 5 sur les crues, et un ~mpost 
de quelques shls, sur  les Vlns  qu'on employe  B fare de  I'eau  de vle 
Les membres  les  mleux  lntent~onnds  d~sent,  qu'lls  la~ssent  dvaporer 
en  ces  bagatelles  le  feu  de  ceux, qu~  se rold~ssent  contre  les taxes, 
qu~  chargero~ent  un  peu  le  peuple,  et  que quand  cela  sera  fat, 11s 
ont  3  ou  4  mojens lnfa~ll~bles  en  man, pour  trouver  de  grosses 
sommes  &  la  fois  I1  est  seulement  B  souha~tter  que les  mauvalses 
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nouvelle~,  qu'on  regolt  coup sur coup de  Hongr~e  n'aportent  polnt 
d'alt6ratlon  dam les  esprlts  La mauvalse  humeur  de  Airs  Clarqes 
et  Seymour  n'a  encore paru, qu'en  ce qu'lls  ont voulu fare aproprler 
a~~ seuls usages  de  la Flotte  l'lmpost qu~  se  levera srlr les terres, qui 
est  un des PIUS clalrs  et des plus prompts, par oh 11s  aurolent l16 les 
mains au R0y 
La Chambre basse  a  encore  mls de  nouveaux  Imposts sur I'entrCe 
de  la  plus  part des marchand~ses,  qu~  tous ensemble ne peuvent pas 
raporter  ~oo/m  L  St  et  qu~  naccomodent  pas  leur  Commerce, 
pr~nc~palement,  celuy  des  Indes  Or~entales,  qu'lls  surchargent  plus 
que  les  autres  H~er  on commenqa  B  proposer  des expedlens,  qu~ 
dolvent produ~re  d'avantage,  assavolr sur  la  consomptlon des V~vres, 
mals aprbs avolr rejett6 un  impost sur le  bled, et sur quelques autres 
denrdes, on consentlt a  une  nouvelle  acclse sur la  b Ere  et  pare~lles 
liqueurs,  qu~  pajeront  encore  une  fo~s  autant  de  dro~ts  qu'elles 
en  payo~ent  , ce  qu~  est  un  fond  rdel,  et  sur  lequel  on  trouvera 
des  avances  Ma~s  quoy que cet  Impost produ~se  630/m  L  par an, 
on  ne  s'attend  pas  den avolr  le  double,  pxce que la  consomptlon 
n'est  jamals  SI  grande  quand  les  choses  sont  chkres,  et que  cette 
chert6 obhgera  plus~eurs  p~rtlcullers  B  brasser eux m&mes,  ce que la 
noblesse de la Campagne qu~  est dans le Parlement, n'est  aucunement 
d1spos6e h  empCcher, parce que par  la  11s  pelmettrolent  la V~s~te  de 
leurs malsons  D'autres  comptent, que cette augmentat~on  ne produ~ra 
pas rnolns que le prCcedent,  parce qu'll  ne  faudra  polnt fame de fra~s 
pour  cela,  et  que  les  Officlers,  qu~  en  do~vent  recevolr  les  drolts, 
sont  d6ja  payez  I1  ne  s'ag~t  plus  que  de  regler  pour  comb~en 
d'annges  on  accordera  cet  lrnpost  I1  y  a  2  jours  qu'on  lut  dans 
la  chambre  l'adresse  pour prler  le  Roy de  se fare envoyer une l~ste 
des  noms  et  des  blens  de  ceux  qu~  sont en  rebell~on  en  Irlande, 
et  aprbs akolr  estd  corr1g6e en quelques endro~ts,  on m~t  en questlon 
sl  elle  serolt  prCsentCe  telle  qu'elle  esto~t,  et  la  plurallt6  des  vo~x 
fut  pour  la n6gatlve, les partisans de  la cour  estant de ce  sentiment 
On n'y  est pas trop satlsfalt de  cette destlnat~on  des b~ens  confisquez, 
que la  chambre  a  falte,  so~t  qu'on  lz consldbre  conime  un  mojen 
elo1gn6  pour  avolr  de  l arcent,  ou  plustost  comme  une  espEce 
d'empletement  sur les pr6rogatlves du Roj, qui a toujours d~sposd  des 
Confiscat~ons  On resolut  ensulte qu'on feroit  un  acte, pour accuser 
ceux  qu~  ont  estd  en  Rebellion  en Angleterrc  et  en Irlande,  afin 
de  confisquer  leurs b~ens  et  les  apl~quer  aux  usages  de la  Guerre, 
et  qu'on  en fero~t  un  autre  pour  dCcouv~lr et confisquer ceuv  qu~ 
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croit  que  les  Juifs  auront  de  la  peine  h  se  guarentir  cette  fois-cy 
de  payer  quelque  grosse  taxe;  car  on  a  present6  une Reque3te 
&  la  Chambre  dans  la  quelle  on  expose,  qu'ils  ont  fait  passer 
une infinit6 de  nouvelle monnoye de delj la mer, ce qui en  a  6puisC 
le Royaume ; et qu'un Navire qui en estoit chargC avoit fraud6 outre 
cela  les  droits  du  Roy  de  17/m  L.  dont  les  Commissaires  de  la 
ThrCsorerie  furent avertis, mais y remCdibrent trop tard. 
La  Chambre  haute  ayant  examin6  les  Ordres  du  Conseil,  sur 
lesquels plusieurs Lords ont estC emprisonnez pendant la RCgence, et 
estant  tombCe  d'accord  que  le  cas  de  nCcessitC  avoit  exigC  des 
rembdes  extraordinaires,  mais  qui  ne  devoient  point  tirer  B  cons&- 
quence, elle examina  Mardy dernier plus  particulibrement  l'Ordre  sur 
lequel  le  Comte  de  Torrington  avoit  estC  mis  B  la  Tour,  parce 
qu'il  estoit  d'une  nature  diffkrente  des  autres,  n'estant  pas  fond6 
sur  une  accusation de  haute  trahison.  I1  y eut  un  long  dCbat dans 
la  Chambre,  et  plusieurs,  non  contens  que  cet  emprisonnement 
fut  declarC  une  breche  B  leurs  privileges,  insistbrent  B  ce  que  lee 
g Conseillers  fussent citez  et censure2 par  la Chambre, et les princi- 
paux  de  ce  parti  estoient  le  Marq.  d'Halifax,  et  le  Comte  de 
Rochester,  tous  deux  peu  amis  du  PrCsident  du  Conseil.  Enfin 
la  chose  ayant  estC  mise  en  deliberation,  la  pluralit6  des  Voix  fut 
pour  la Violation  des  privilbges (3a  contre  IT),  et  il  fut ordonnC, 
'Que l'Emprisonnement  du  Comte  de  Torrington, pour  des hauts 
Crimes  et Malversation, fait  en consCquence  d'un Ordre du Conseil, 
estoit une Violation  des  privileges  des  Seigneurs, et  que la  prCsente 
rCsolution de la Chambre seroit insCrCe  dans  les  Regftres du Conseil, 
pour  ernpecher  B  l'avenir  que  cet  exemple  ne  pat  estre  tirC  h 
consdquence.'  Aujourd'hui  la m&me  Chambre  a  estC sur la manikre 
de faire le procbs B ce Comte, et  a leu un projet d'acte, pour autoriser 
les  Commissaires  de  l'AmirautC  B  luy  pouvoir  donner  des  juges, 
comme pourroit faire un grand Amiral. 
Le Parlement n'a  assign6 le nouvel impost sur la bibre que pour un 
an, et ainsi  il s'en  faut  encore beaucoup qu'on ait trouvC le fond de 4 
millions;  car  pour  l'assignntion  sur  les  confiscations  d'Irlande,  elle 
tombera, ou elle sera  reservCe  pour des usages moins pressants.  On 
continue B augmenter les droits  d'entrCe  sur  toutes les  marchandises, 
et quelques  uns  comptent que quand  elles seront toutes  taxies, cela 
pourra  aller jusques  B  3 ou 4  cens mille L.  Mais  tous  ces  imposts 
particuliers  demandent  tant  de  temps  et  de  discussion,  avant  que 
pouvoir  passer en acte, que cela ne pourra  que  diff4rer  le voyage du 
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~oy.  On a dCj& examine pendant deux ou trois dances celuy sur les 
terres, et quelques  uns  ont fait rCsoudre,  qu'une  partie de  cet impost 
sera  affect6  pour  les  usages  de la  Flotte:  on  y  a  aussi  ajoutC  une 
~lause,  pour  pouvoir  faire des  emprunts dessus.  On dispose  autant 
qu'on  peut  les  principaux  membres,  B  consentir  B  une  taxe  sur  la 
viande, parce que pour petit qu'il  soit il  raporteroit  beaucoup. 
Les  Seigneurs  n'ont  pas  encore fini l'acte, pour autoriser les Com- 
missaires de  YAmirautC  sur  le fait du  proces  de  Milord  Torrington. 
On garde ce Comte de prks, sur la supposition  que plusieurs s'interes- 
sent en  son Cvasion.  Le  Comte  de Castelmaine  a  demand6 h estre 
mis en libertC, mais il a estC renvoyC, sur ce qu'il est & la Tour sur une 
accusation de haute trahison. 
NovemCer 4/14. 
Soit que ce soit  la  nature des  affaires du  Parlement de ne pouvoir 
estre  expCdi4es qu'& la  longue,  ou  plustost  qu'on  y  soit  insensible- 
ment  retomb4 dans la vielle habitude,  de mettre tous les jours de nou- 
velles  matibres  sur  le  tapis, avant  qu'avoir  fini  les  premikres,  on va 
assez lentement en besogne sur ce qui  regarde le plus essentiel, et tout 
ce qu'on a fait  pendant  une quinzaine de jours  a  estC  de  finir  I'Acte 
pour  l'impost  sur  les  terres,  qui  est  B  present  entre  les  mains  des 
Seigneurs.  Cette  Ienteur  diff'ere le  voyage  du  Roy,  et  luy  faisant 
perdre un temps, qu'il employeroit plus  prCtieusemellt  delh la mer, on 
croit qui si  aprbs quelques insinuations le Parlrment ne  se haste  pas 
d'avantage,  il  pourra  se contenter des  fonds qui  sont dCjB  trouvCs, et 
renvoyer le reste des sommes qu'on  luy a accordees,  et  celles m&mes 
qu'il  peut  encore  avoir  &  demander,  B  la  session qu'il  tiendra  B  son 
retour  de  Hollande.  Aussi  bien  le  credit  qu'on  trouvera  sur  les 
deux faits imposts des terres et de la bibre, est  le  plus  asseurC qu'on 
puisse  proposer, et passera deux  Millions  de  L. qui  est  une  somme 
assez grosse, pour n'en  pouvoir  pas trouver  une  pareille, avant que la 
premikre ait circulC. 
Novem6er  I 1/2  I. 
Les  affaires essentielles du  Parlement continuent avec  leur lenteur 
acoutumCe.  Le Roy donna hier son consentement h l'Acte, par lequel 
On  luy accorde un  subside de quinze  cens cinquante et un mille, sept 
cens deux  Livres,  dix-huit  Shillings,  &  lever  sur  les  Terres.  C'est 
le plus reel de tour le impots  qu7on  luy pourra accorder, et sur lequel 
On  ne  tardera  pas  B  trouver  autant  d'avances  qu'on  peut  souhaitter, 
tant par  l'augmentation  de confiance  en ceux qui  en ont, que par  la 
cessation  du  commerce.  L'augmentation  d'impost  sur  la Bikre n'a 
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sltlons  par  plus~eurs  membres  des  plus  senses  et  des  mieux  lnten- 
tlonnes,  qui craignent  que ce subs~de  n'a~t  polnt  de  rCalitC.  Cette 
matibre a deja fat l'occupation de deux ou trols seances, dans lequelles 
on a entre autres objectk, I  que  le nombre de personnes, qui brasse- 
ront  eux-mCmes  pour  dv~ter  ce  double  Impost,  z  que  le  molns  de 
deblt qu'auront  les Brasseurs par l'augmentat~on  du prlx de leur bibre, 
et 3  que la quantltC  de banqueroutes, que ce  nouveau  d~oit  causera 
parmy les brasseurs de la campagne, qul sont tou~ours  en  arterage de 
quelques mois, et m&me de quelques quart~ers  envers les Collecteurs 
du Roy, que ces  ralsons causeront  un si grand raba~s  dans  le vleux 
dro~t  de l'hcclse, qu'll  est  B cralndre qu'll  n'absorbe  tout  le nouveau 
droit qu'on  y pretend  youter, et qu on n'en  retlre  gukres d'avantage 
qu'on falso~t. Pour remed~er  B ces  inconven~ens,  11s proposent qu'on 
mette cet Impost  sur  le  Malt, comme 11s  l'appellent,  qu~  est  le  graln 
moulu pour en faire de la Blbre, par oh 11s  trouvent qu'on  donnera un 
subslde reel, et qui ne pourra que  monter fort haut, parce que nl  par- 
ticul~ers  nl brasseurs ne seront exempts de le payer 
Ces ralsons  sont assez  cla~res  pour fraper  tout  le monde, mals  le 
plus  grand  obstacle  roule  toujours  sur  la  hbertC  du  su~et,  et  prln- 
clpalement  de  la  Noblesse  de  la  campagne,  qu~  ne  veut  pas  que 
ses malsons  solent  sujettes  L  la  vls~te,  sans  parler  de  ceux  qui  S y 
opposent sur de plus mauvals prlnclpes  Les autres imposts, qu'on  a 
resolu de mettre  sur  l'entree  des  marchand~ses,  ne  sont  gubres  plus 
solides que sur  la  blkre, tant par  llnterrupt~on  du  nCgoce,  que parce 
que les drolts les plus reels sont ceux, qu'lls  mettent  wr les tolles et 
sur les soyes, et que les Hollando~s  y font faire de grandes opposltlons 
par leurs Mln~stres,  vfi  que c'est  prlnc~palement  de  leurs pajs que  se 
tirent  ces  marchand~ses-l&,  et  quils cralgnent  qu'une  augmentation 
d'impost  n'en  diminuPt le  dCb~t  11s  prdtendent  m&mes  qu'un All16 
ne dolt  point  mettre de nouveaux  droits  sur  les  marchand~ses,  qu'on 
aporte du  pays de l'autre  sans  son consentement, ou qu'en  ce cas-18, 
11  est  auasl en  leur  pouvolr  d'en  mettre  de  nouveaux  sur  plus~eurs 
choses  que I'Angleterre  leur  fourn~t  Quelques uns  cro)ent, que  SI 
les Commune,  continuent, h voulolr  asslgner au Ro) ces subedes sur 
la Bibre et sur  l'entrCe  des marchand~ses,  11  pourra proroger le Parle- 
ment pour quelques jours,  pour annuller toutes ces rCsolutions 
L'affa~re  du  Comte  de  Torrlngton,  ou pour  authoriser  les  Com- 
mlssalres  de SArn~rautC  B le pouvolr  fare juger, fut dCbatue 11  y a  3 
ou 4  jours  dans la  Chambre  Basse,  et  quelques-uns  des  prlncipaux 
membres n'oublikrent  nen, pour  empCcher que le m&me  pouvoir qu'a 
le Grand Admiral, ne pfit estre transf4rC  aux Comm~ssa~res  Un des 
plus  ardents estolt M  Seymonr, qu~  s'attlra  par lB  quelques sanglants 
reproches sur sa condmte passee, et on luy d~t  en face, que c'esto~t  lu) 
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qul avoit le plus travalllC B rendre  la  Nat~on  esclave, ayant estC un des 
prlncipaux  qu~  conselll~rent au  Roy  Charles  I1  de  confisquer  les 
Chartes des vllles  Enfin  le  plus  grand nombre fut  pour  author~ser 
les Comm~ssa~res  B  fare ce procbs, et on se contenta de fare quelques 
&angemens  au  projet d'hcte,  dont  les  Se~gneurs  eqto~ent  dCjB  con- 
,enus  Mais seq  amls n ont  pas  perdu  pour  cela  toute espCrance, et 
ant encore  remu6 cette  matlbre  h~er  et  aujou~dhuy  avec  chaleur  I1 
est  bray  qu 11s  s'y  prennent  d'un  autre  bla~s,  et  que  se jolgnant  au 
sent~ment  de quelques  uns, qu~  avolent  de bonnes ~ntent~ons,  11s  ont 
represent&, qu'll  estolt de I'honneur  et de I'lnterest de la Nat~on,  et de 
]a  sat~sfact~on  de ses Alllez, qu'un  crlme aussl grand que le  slen, fGt 
exam~n6  par  le  Parlernent  meme,  et  que  la  Chambre devro~t elle- 
m&me  l'accuser de haute trahison,  par oh 11s espbrent de tlrer l'affa~re 
en longueur, ou qu'au  p~s  aller  11 ne courra pas  plus de risque, estant 
jug6  par le Parlement, que par  un Consell de Guerre, nomm6  par  les 
commrssaires  du  Roy  Ce qu~  leur  donna h~er  occaslon  de  mettre 
cette affa~re  sur  le tapls, est  que  les  postes  etrangkres estant arr~vdes 
ce jour-li,  quelques uns des mernbres dlrent  qu'lls  avoient av S, que 
la  France  cherchoit  et  preno~t  des  matelots  de  tous  costez,  qu'elle 
commenFalt deja  &  travalller  B  un  pulssant  arrnement,  qu'elle  sero~t 
en mer avant nous,  que la cause pour laquelle la Flotte de ce pays se 
met ordlna~rement  tard, vlellt de d(faut  de matelots,  que sl elle nous 
battoit par  mer une seconde fois, c'en  estolt fa~t  de  la hberte #Angle- 
terre , que l'lnterest du commerce esto~t  lnfinement molns  de  consd- 
quence  qu~  le  salut  du  Royaume,  et que  par  cette  ralson  11  valo~t 
mleux, qu'aucun  navlre marchand ne se mPt  en mer, et reten~r  tousles 
matelots  D'autres  au  contralre  ~ns~stbrent  sur  la  necess~tt! de  ce 
mCme  commerce,  sur  les  pertes que  les  marchands  feroient, en  ne 
pouvant  p~s  fare sortlr  les  navlres  qu'lls  ont d6jB  chargez,  sur leS 
choses dent on a nCcessa~rement  besoln dans le Royaume,  sur celles, 
dont les Colon~es  Anglalses ne  se  peuvent  passer,  sans estre b~entost 
ruindes,  ou  entre  les  mains  de  leurs  ennemis,  et  sur  de  parellles 
ralsons  Mais  ces  dern~kres  n'empechbrent  pas,  qu'on  ne  prit  une 
resolution de  presenter  une trks humble adresse au Roy, pour le pr~er 
de mettre une dCfense  sur  tous  les navlres marchands, afin qu'll  n'en 
sorte point jusques  B ce qu on alt le nombre suffisant de matelots.  I1 
est vra)  qu'on  les  a  d6ja  prdvenus, en  mettant  un  Embargo sur  les 
navires  destinez  pour  plus~eurs endro~ts  Quelques  gens  de  mer 
crojent  au  contraire,  que  le  mellleur  expCdtent  pour  avolr  de 
matelots,  sero~t  de  les fawe  entrer  des  B  prCsent  en quelque  petite 
Paye EXTRACTS  FROM  THE  REPORTS  OF F. BONNET.  I  69  I. 
I1  y  a  2 jours  qu'il  y eut  une  terrible  division,  sur  le  fait  de 
plusieurs  Elections  contestdes, et qui  estoit  justement  une  affaire de 
Whig B Tory.  Jamais on n'y  a estC  si CchauffC, mais ceux-l& se trou- 
vkrent  197 contre 182. 
L'empechement  de sortir qu'on  a mis sur les navires, qui ne sont pas 
pour les Colonies, cause des plaintes  parmy les marchands, parce que 
peu  de jours  auparavant on avoit afichC  &  la Bourse,  que ceux  qui 
avoient  des  navires  'a  faire  partir,  n'avoient  quJ'a se  dCpCcher,  les 
convoys  estant prets pour  les  escorter;  sur quoy ils  disent, qu'ils  en 
ont frCtC  plusieurs,  dont  ils ont dCja  aquittC les droits  &  la  Douanne. 
Un des principaux membres des Communes et m&me  bien intentionnC, 
disoit l'autre jour  dans la Chambre sur ce sujet, qui si le commerce ne 
peut pas compPtir  avec la guerre, et qu'on  ne puisse  pas faire l'un et 
l'autre  ensemble,  c'en  est  fait  de  rangleterre,  et qu'il  faudra  bien 
tost se risoudre 'a  envoyer des DCputCs en  France,  pour y demander 
la paix. 
On a  remis  Milord  Godolphin  dans  la  Thresorerie,  qui par  sa 
qualite en est le Chef.  I1 en fut ostC sur des plaintes que le Parlement 
pass6 faisoit contre  luy et  contre ceux qui  avoient  estC  du  Ministkre 
sous le Rkgne passe. 
December  5/15, 
On ne sait,  si  ce  sont  ceux  qui  veulent  allonger  les  principales 
affaires,  ou  si  ce  sont les  Thorys,  qui  dans quelques  rencontres  se 
sont trouvez  d'une  ou deux Vois  plus  forts  que les Whigs, qui  ont 
fait renouveller l'affaire  de  l'election du Maire  de  Londres, mais  les- 
quels que ce soit, elle est venue fort  mal  B  propos, et  ne sauroit  pro- 
duire rien de  bon.  On prCsenta il y a quelques jours  une  Requeste 
au nom du grand Conseil de Londres, dans laquelle ils demandent aux 
Communes l'explication de YActe, qu'on  passa  il  y  a  quelque temps 
pour  le  rCtablissement  des Privileges  de  la Ville;  et comme ils prk- 
tendent qu'il  s'est  fait quelque  passe-droit  dans l'Clection  des Magis- 
trats d'aujourdhuy  ils esphrent qu'elle sera dCclarCe nulle, si les Torys 
se peuvent rendre les Interprets de l'Acte.  Le dCbat en est renvoyC & 
Lundy prochain, et le succks ne tient pas les  Juges dans une moindre 
inquiCtude que les Parties memes.  Counne ces dispositions du Parle- 
ment  ne  sont pas  telles, qu'elles  doivent  faire  diffkrer le  voyage  de 
Sa Mtk  il y  en a qui croyent, que les  affaires  de deiB  la mer  n'y  ont 
pas moins d'influence que celles d'Angleterre, et qu'Elle ne partira que 
lors  qu'on  sera  en estat,  d'apprkhendre  moins  quelque  insulte  des 
Fran~ois. C'est  sans doute  pour  cette  raison,  qu'outre  les  mesures 
prises  pour faire  revenir  le  troupes  de  Hannover, on va  faire  partir 
incessamment d'icy  7  ou 8 Regta  d'Infanterie, assavoir  4 et demy qui 
sent en Ecosse, les  3 Ecossois  qui  ont dCja  servi  en Hollande, celuy 
$Angus  et un  bataillon  des gardes  Ecossoises :  deux  d'Irlande, de 
churchill et  de  Fitzpatrick, lesquels  le Chr. Shovel  est  apparemment 
embarquer ;  et d'Angleterre  I Bataillon  des  gardes Angloises, et 
de  Hollandoises,  qui  seront  tous  portez  directement  en Flandres. 
Le Sr Talmash, un des Colonels aux Gardes et Gouverneur de  Ports- 
mouth  depuis  peu,  sera  fait  Lieutenant  Gral  pour  commander  ce 
Corps.  Le Comte de Solmes n'attend  aussi  qu'un  bon  temps pour 
partir. 
On a  prCsentC  au Roy l'hdresse  des Communes, par laquelle  elles 
le supiioient de mettre un Embargo sur tous les navires,  except4 ceux 
qui doivent porter des munitions  en Amerique, demandant  mCme que 
tous ensemble ne  pussent pas emmener plus de 500 matelots Anglois. 
Le Roy a rCpondu, qu'il  n'a  donn6 permission de partir qu'aux  navires, 
qu'il  avoit  absolument jug4  necessaires,  et  que  ceux  qui  vont  B  la 
Barbade  n'emmenent  que zoo  matelots,  ceux  pour la Jamayque loo; 
pour les Indes Orientales 85; pour  les Isles  de desseus  le vent 205; 
pour la Bermoude .S  ;  pour la Pensylvanie 6 ;  pour les Costes d'Afrique 
88; pour la 'l'erre  Neuve 29 ; et que pour ceux qui vont aux Canaries 
et h Cadix, le nombre des homrnes n'estoit  pas si  IimitC, mais que les 
maitres de navire et proprietaires ont donnC  de bonnes Cautions  pour 




La  decouverte  qu'on  a faite  de Milord Preston  et des papiers qu'il 
emportoit en France, est la plus importante qu'on  ait encore faite pen- 
dant tout ce rkgne,  et ne pouvoit  se faire plus  &  propos.  Cependant 
les particularitez n'en  sont pas trop connues, et s'aprendront sans doute 
mieux B la Haye qu'icy.  Ce qu'on  en dit plus generalement,  est que 
plusieurs mCcontents  avoient  complottC, de se prCvaloir de l'occasion 
de l'absence  du Roy, et de YCloignen~ent de la  pluspart des Troupes, 
~rincipalement  des Ctrangkres, pour faire rentrer le R. Jaques dans le 
Royaume ; qu'on vouloit  qu'il  y vint  sans Fran~ois;  qu'on  prCtendoit 
le faire dCbarquer dans un endroit, od il trouveroit  assez  de gens dis- 
Posez  en  sa  faveur,  sans  craindre  d'y  estre  d'abord  oprimC par  les 
troupes qu'on envoyeroit contre luy ; que generalement on faisoit fond 
Sur un tiers du Royaume, qui se ddclareroit d'abord pour luy ;  que par 
les  declarations favorables  qu'il  donneroit, on trouveroit  bien  moyen 
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son  part],  tout  ce  que la  France  auroit  B  faire, sero~t  d'alolr  30 ou 
40  naviies  en  mer,  poui  S oposer  au  letour  du  Roy  Guillaume,  et 
qu'on  pourroit  aisCment se  sa,slr  de Portsmouth, sans que toutes les 
foices d'Angleterre  le pussent emp&cher 
Outre  ce  plan  general, on dit  qu'il  1  avoit  quelques articleq,  sui 
lesquels  11s  n'estoient  pas  encore d'accord, et  que les  uns voulolent, 
que  le  R  Jaques  donndt  s~mplement  B  son  arriv6e  une  Amnestie 
generale, sans en excepter peraonne,  et les autres, que pour jouer  au 
plus  seur, 11  publidt  une  declaration, par  laquelle  11  offr~roit  de  SOU- 
mettre  son  autorlt6  B toutes les  restrictions, que la Nation  jugerolt  B 
propos  d'y  aporter pour sa seuretC  Volla B peu  prks comme on d~t 
qu'estoit leur plan  sans qu'on  pietende  le  guarantir nl dans le tout, ni 
dans ses parties, tant on en parle diversement.  Mais la manikre dont 
Sa Mtk  en a pall6  dans le Parlement, et les termes dans les quels est 
conceu  l ordre  d emprisonnement  de  hlllord  Preston,  assavoir, pour 
avoir voulu livrer le Ro) aume en des mains 6trangkres et  avoir attente 
B la personne du Roy et  de  la  Reine, marquent qu'il  y akoit quelque 
grand dessein  On crojoit qu'&  mesure  qu on d6chiffloit les papiers, 
on auro~t  augment6 le nombre des compllces, main jusques  icy on ne 
parle que du Comte de Clarendon, qui fut plis Samedy dans sa maison, 
plus de 24 heures aprks que Md Preston eClt  este men4 chez un secr6- 
taire  d'Estat, et de 1  E~&que  d'Ely, pour l'arrest  du quel  on dolt avow 
sign6  un  Ordre  I1  est  vray  qu'on  dit,  qu'on  en cherche  plusreurs 
autres  Pour ce  qui est  du Comte de Clarendon, c'est  pour  donner 
satisfaction  B  ses parens, quil a  est6  examlnd  dans le Conseil, avant 
qu'estre mis en prison, et ce n'est  qu'aujourdhuy  qu'il  a  est6 envoy6 B 
la Tour, mals les termes de son accusation ne sont pas si forts que les 
prCcCdens  Les 2  au res hommes qu on pril  avec Md  Preston, et qul 
estoient  tous dans la  m&me n~che,  sont un  nommC  Elliot, cy-devant 
Capitaine  de  navlre, et  un Ashton, Commis de Thr6soiier  de  la  cy- 
devant Reine Mane, qui  pritendent qu'lls  n'alloient  que chercher  du 
paln ailleurs.  Ila avolent tous est6  decouverts, et 11  y avoit  plus de 3 
semaines qu'on les observoit et suivoit par tout, jusqu'B ce qu'enfin  on 
arresta leur navire,  qui portoit  du poisson  en Flandres, comlne 11  pr6- 
tendoit  Quoy que la r6ussite de ce projet semble tout-B-falt image- 
nalre, au moins pour ce qui en regarde  la  prlncipale  partle, qui est le 
nombre des mdcontens  sur lequel  11s  comptorent, estant  certain  que 
tout  le  peuple  est  generalement  pour  le  Gouvernement  prCsent, on 
tombe d'accord  pourtant, que le debarquement du R  Jaques aurolt pQ 
avoir de facheuses suites, et auroit peut-estre rendu l'Angleterre lnutlle 
pour la Campagne prochaine  On pretend que le Roy sur le sujet de 
cette dkcouverte,  dlt  par manlkre de parler, qu'd  ne voudro~t  pas pour 
1000  m L  qu'elle n'e8t  estC fa~te. 
Sa  Mte  est  partie  aujourdhy  de Whitehall  un  peu  apres  Mldy, et 
est all6 monter en  cariosse  au del% de  la  Rirlkre, la  Reme  l'accom- 
paqnant  pal  eau jusques-lB  I1  ira  coucher ce  solr B  Sittinborn, par 
delB Rochester, et  s'embarquera  demaln  h  Mldy B  St Marguet,  si  le 
vent  debient  meilleur  Un  paquet-boot  qu~  portait  4  malles  en 
Hollande,  est  revenu  B  Harvich,  sans  y  avoir  p6 aborder ?i  cause 
des glaces  mals  un petit  d6gel  venu  depuls  en rendra  l'accks  plus 
facile  Voici  la  harangue  que  fit  hier  le  Roy  au  Parlement  en le 
congediant l  L'article  qui  regarde  I'allCnation  des biens confisq~ds, 
estoit  comme  stipul6,  car  les Seigneurs  ayant  fait  plusieurs  change- 
mens  B  l'Acte,  et les Communes  n'y  voulaut  pas  consentir, 11  a fallu 
leur  promettre  qu'on  ne  d~sposeroit  polnt  de ces  confiscations, pour 
les obliger B achecer 1'Acte pour les Subsides 
Ocfoder 23 Novemder  2 
Le Roy fit  hier  le  discours  cy-joint2 a l'ouverture  du  Parlement, 
et  11  fut  receu  avec  cet  aplaudissement,  qu'lls  n'ont  acoutumC  de 
donner qu'aux  propositions qui leur plaisent 
Les Chambres  s'estant  ensulte  retirCes, la  Haute  resolut qu'on en 
remercieroit  sa  Mte,  et  la  Basse  n'estant  pas  assez  complette,  en 
renvoya  l'examen  jusques  B  Mardy  prochaln,  s'ajournant  jusques 
alors  Ce  discours  contlent tout  ce que Sa Mte  a  juge  necessaire 
pour  une  vigoureuse  continuation  de  la  guerre,  ce  qu~  se  faisoit 
ordlnairement par de plus longs clrcults 
Cette mCthode  a  estC  generalenrent  aprouvCe, et autant qu'on peut 
juger  par  les  dispositions  pressantes,  les  demandes  ne  le  sont  pas 
moins.  Cependant,  comme  tant  de  t&tes ne  saurolent  estre  toutes 
dans  de  m&mes sentimens,  11  y  en  a  qui  trouvent,  que  l'Etat  de 
1'ArmCe  de terre  pour  la  Campagne prochaine  a  est6  proposC  trop 
fort,  et  que  SI  celuy  de  l'ann6e  passee  n'estoit  que  de  69 m  et 
quelques  Ccus,  la  reduction  de YIrlande devroit  causer un plus grand 
rabais,  que  celuy  de  4/m  hommes  Mals  SI  on  en  vlent  B  une 
distribution particulikre,  11  y a de l'aparence  que l'artlcle  des Troupes 
que  1'Irlande  demandera  de  molns,  sera  recornpens6  par  un  autre 
aussi  important, et auquel  11  semble qu'on  fait quelque  alluslon dans 
le  Discours,  qui  peut-estre  celuy  d'un  debarquement  en  France 
Les  Communes  ne  firent  presque  rlen  h~er,  et  dans ce  peu  1% un 
des  plus  chagrlns  de  leurs  Membres  (Mr  Thomas  Clarges)  voulut 
deja  se  plaindre que la  Flotte  n'avoit  rien  fait, mais  11  fut rembarrC 
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par  un  autre  habile  homme  (M'  Ch.  Sidney).  Le  Roy  a  receu 
aujourdhuy  le  Compliment  au  nom  de  la  Chambre  haute,  qui  luy 
a estC  fait par leur Speaker : il  l'a  remerciC de son gracieux Discours, 
I'a  fClicitC  sur  son  heureux retour, et  sur  la  prosperit6 de  ses armes 
en Irlande, dont aprks  les  causes  premibres  ils  attribukrent  le  grand 
succbs  B  sa  prudence.  Le  Corps  de  Ville  le  harangua  aussi  hier 
sur le meme ton, leur Orateur ajoktant, que le Roy estoit le Restaura- 
teur de l'ancienne valeur Augloise, et la Reine de la vertu. 
Octoder  jo/November  g. 
La Chambre Basse vint hier en Corps prCsenter l'Adresse  cy-jointe ' 
au Roy.  Si  les  effets rdpondent  aux  expressions, comme il y en  a 
toutes  les aparences, on ne peut rien  souhaitter de plus.  La RCponse 
de sa Mtk  a estC aussi obligeante que l'hdresse, et ce qui peut y avoir 
eu part, est que plusieurs  avoient trouvC le Discours  un  peu trop sec. 
On est venu  aujourdhuy au  fait  et  on  a  leu  la  harangue, mais  sans 
rien concluire dessus, si  ce n'est qu'on  donneroit au Roy les subsides 
dont il  auroit besoin, et on a renvoyC B Vendredy prochain B dCltberer 
sur 1a  quantitC de la somme.  Le sujet de ce dClay de 8 jours  est qu'il 
manque  encore trop de membres, et que la Charnbre souhaitte d'avoir 
auparavant l'Etat  de  la depense pour  1'annCe  prochaine, tant pour la 
Flotte que pour I'ArmCe, aussi bien que les Comptes de ce qui est deu 
aux troupes dfIrlande. 
Voila ce qui a estC allCguC, mais il y avoit d'autres  raisons cachCes : 
c'est que plusieurs  de ceux mbmes qui  sont dans  les  meilleures  dis- 
positions,  souhaittent  de  voir  plus  clair  dans la  fidelitC de  quelques 
uns  de  ceux,  par  les  mains  desquels  passent  beaucoup  de  deniers. 
C'est pour ce sujet qu'on a resolu assez unanimement dans la Chambre, 
que &Tardy prochain  on examinera 1'Etat de la  Nation: Et sous  ce 
titre vague chaqu'un proposera ou ses pretendus griefs, ou les rembdes 
qu'il y croit propres.  La reveue des Comptes publics  sera  apparem- 
ment leur premier ouvrage, et ils n'auront  qu'& y faire leurs reflexions, 
la  matikre  estant  tout  prCparCe.  S'il  y  a  des  voleurs  et mdme  des 
grands, comme on  est bien  persuadC  &  la Cour, ils  ne  pourront  que 
rendre un service considerable au Roy et B l'Estat  en les dCcouvrant, et 
en se chargeant ou de leur punition, ou de leur Cloignement de pareils 
employs.  On  croit  que la  matibre  des  prCtendus griefs pourra n'en 
pas rester l&.  C'a  estC la marotte de tous les Parlemens passez, et on 
asseure que cela sera  de tous ceux  & venir d'en vouloir  aux  premiers 
Ministres L tort ou  & travers : I1  s'est  form6 un grand orage contre le 
'  Journals of  Commons X. 541. 
Marquis  de Caermarthen, qui  est regard6 comme tel, parce  qu'il  fait 
tout, aumoins  en  I'absence  du Roy.  La pluspart  tombent  pourtant 
d'accord, que c'est  le  seul homme  capable de s'en bien  aquitter dans 
cette occurrence-B, mais il leur suffit qu'il passe pour premier Ministre, 
et qu'ils  ayent  de vieilles plaintes  B pouvoir renouveller.  Si I'attaque 
est forte, il imitera apparemment  le Marq.  #Halifax,  en demandant 
se retirer; ?i  moins qu'on  ne se serve d'une plus belle porte, qui servit 
de l'envoyer  Vice-Roy  en Irlande,  oh la  presence  d'un  aussi  habile 
homme  seroit fort nCcessaire.  Mais peut-estre  qu'il  s'en  tirera  aussi 
bien que les sessions passCes, ou du moins qu'il  conjurers la tempeste, 
jusques  aprbs les subsides  accordez, ce qui est  trbs-important.  On a 
dCja proposC de mettre la premikre taxe  sur les fonds de terre,  ?+  quoy 
les Lords s'oposeront  le plus qu'ils  pourront, tel Comte (de Clare) pro- 
testant  qu'il  luy en ?+  coutC  entre  4  et  5 mille  L. en pareilles  taxes 
I'annCe  passCe.  I1  ne  s'est  rien  fait  de considCrable dans la meme 
Chambre, si ce n'est qu'on  a leu  des Requbtes  de la Compagnie  des 
Indes Orientales, et de ceux qui en demandent une nouvelle ;  sur quoy 
on a seulement rCsolu,  I. que le  commerce des Indes est trks-impor- 
tant  &  la Nation,  2. que la  meilleure  manibre  de faire  ce commerce 
est par une Compagnie autorisCe par le Parlement, et que celle  d'au- 
jourdhuy  produira  les  comptes  de  ce  qu'elle  posskde  et  de  ce 
qu'elle  doit. 
Novemder  3/ 13. 
Les griefs qui  ont est6 proposes aujourdhuy  dans la Chambre des 
Communes  en  examinant  I'Estat  de  la  Nation,  ont  roulC  sur  la 
consideration  de I'ArmCe de terre et  sur celle de la Flotte, sans qu'on 
ait encore attaqud  aucun  particulier.  On a represent6 sur  le premier 
article,  que la  plus  grosse  dCpense,  dont  la  Nation  estoit  chargCe, 
estoit  celle  de  l'ArmCe,  pour  la  subsistance  de la  quelle  on  avoit 
aproprie  I'annCe  passCe  une  somme  de  prks  de  z Millions  de  L. 
St.  qui  devoit  servir  &  l'entretien  de  70/m  hommes,  et  qu'au  lieu 
de ce nombre  il  n'y  en avoit gukres plus de la moitiC, et qu'outre  cela 
il  leur  estoit  encore deu des  arrerages.  On a  recherchC  les  causes 
de  ce  dCsordre,  et  elles  ont  estC  rejettdes  sur  les  fausses  Montres 
ou Reveues, par  les quelles on a  prouvC, que dans l'ArmCe  dlIrlande 
seule  le  Roy avoit estC trompC de 15  ou zo mille hommes, qu'il avoit 
payez  sans  les  avoir :  mais  ils  n'ont  point  fait  mention,  que  ce 
qui  faisoit  fermer  les  yeux  h  cette  tromperie  est  I'impuissance  oh 
on estoit  de payer  rbgulikrement  les  troupes;  ce  qui  venoit  princi- 
palement  du  dCfaut  de  leurs  propres  assignations,  dont  plusieurs 
ne  se  retirent  qu'k  la  longue.  Le remkde  qu'on  propose  d'aporter 
seroit violent s'il avoit lieu, et h l'egard  de la cause Commune pourroit 
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estre regard6  comme pire  que  le mal, puis  qu'il  tendroit  h diminugr 
ou  rCgler  les  subsides.  I1  consiste  en  ce  qu'on  a  ordonne qu'on 
aportdt  un  ProjCt  d'Acte,  pour  rCgler  les  fausses  Montres,  et  par 
le  quel  il  sera  port&, que  l'ArmCe  sera  payCe  h  l'avenir,  non  pas 
selon l'Etat  qui  en aura  estC  fourni, mais  conformdment  au nombre, 
qui s'en trouvera par les Reveues.  On a fait plusieurs considCrations 
generales  sur  ce  qui  regarde  la  Flotte,  et  on  est  convenu  qu'il  y 
avoit  plus  d'une  plainte  A  faire  sur  cet  article :  mais  il  estoit  fort 
tard, que la Chambre n'avoit encore aucune resolution, ni fait aucune 
question particulikre. 
Novem6er  6/16. 
On manda  en  substance  l'ordinaire  pass4  les  considCrations  qui 
avoient estC faites  ce  jour-18  dans  la Chambre Basse  sur  l'article  du 
payement  de  l'ArmCe,  et  voicy  en  quels  termes  estoient  conceues 
les  Resolutions  qui  furent  prises.  '  I.  Que de  payer  l'ArmCe  de 
quelque autre manikre que se soit, que suivant le nombre des hommes 
effectifs qui  se  trouve  par  les  Reveues, c'est  une  grande dissipation 
des  ThrCsors  de LL.  MM~~B.  2.  Qu'on  aportera  un  projet  d'Acte 
pour  payer  I'ArmCe  selon  le  nombre  des  hommes  effectifs, dont 
elle  se trouvera  composee par  les  Reveues:  plus, pour  prdvenir  les 
fausses  Montres:  plus,  pour  faire  que  les  troupes  payent  plus 
rggulikrement  la  dCpense  qu'elles  font  dans les  quartiers;  et enfin, 
pour  punir  les  dCserteurs  et  les  mutins.'  On ne  peut  pas  encore 
dire quels sont les  expCdiens qu'ils  pourront  prendre, pour  emp6cher 
des  fraudes  aussi  considCrables,  que  celles  qu'ils  supposent  qui 
se  font,  ou  sans  vouloir  empieter  sur  I'autoritC  du  Roy,  ou  sans 
pretendre  diminuer  les  subsides  pour  l'entretien  de  l'ArmCe.  On 
croit qu'ils voudront  nommer  des  Commissaires  de leur  Corps pour 
assister  aux  Reveues,  comme ils  en  ont  nomm6  pour  revoir  les 
Comptes.  Aumoins  les  principaux  membres,  qui  doivent  travailler 
h  ce  projet (Clarges, Musgrave) sont  de  ceux  qui traversent  le  plus 
souvent les bonnes intentions des autres. 
L'article  touchant  la  Flotte  et la  Marine  qu'ils  commencerent  h 
examiner  ce jour-]h, estoit  trop  long  pour  estre  si  tost fini:  11s  ne 
laissbrent  pas  d'en  dire  beaucoup,  et  aprks  estre  tombez  d'accord, 
'Qu'il  s'estoit  commis  plusieurs fautes  sur cet article, ils renvoykrent 
h demain h examiner en quoy ces fautes consistoient, et quels en sont 
les auteurs.' 
Peu  s'en  fallut  qu'ils  ne  passassent  bien  plus  loin,  car  on estoit 
sur  le  point de resoudre, 'Qu'lls  prieroient  le Roy de leur permettre 
de  luy  presenter  les  Officiers,  qu'ils  jugeroient  les  plus  propres 
pour  la  Flotte  et  les  affaires  de  la  Marine,'  lors  qu'un  membre 
(Chr  Guise)  fit  un  discours  fort  h  propos  pour  rompre  ce  coup : 
I1  dit, que  c'estoit  bien assez, qu'ils  eussent  la  libertC  de rechercher 
les  actions  des  Officiers  que  le  Roy  choisit,  sans  vouloir  encore 
enlever  une  des plus  grandes prCrogatives de la  Couronne,  qui  est 
celle de  nommer  aux Charges.  I1  se fit  plusieurs  autres  plaintes ce 
jour-lB  qu'il  n'est  pas  nCcessaire  de  relever,  puis  qu'elles  n'eurent 
point  de suite:  Une des  plus  remarquables  estoit contre le  Conseil 
de Cabinet,  qu'un  membre,  mais  de  peu  de  crCdit  (S'  How  SOU- 
Chambellan de la  Reine), disoit qu'il falloit  que  le  Parlement abolit, 
n'y  ayant  jamais  eu  d'autre  Conseil  en  Angleterre  que  le  PrivC, 
et m&me  que celuy-cy Ctoit  rempli  par  bien des  gens, qu'il  appelloit 
indignes,  et  desquels  il  dCsignoit  quelques-uns.  Aujourdhuy  qu'on 
devoit  traitter  de  la  grande  affaire  des  Subsides,  on  a  votC  pour 
la  zde fois, qu'on  donnera  au Roy  tout  ce qui sera necessaire  pour 
continuer  vigoureusement  la  guerre : mais  on  n'est  encore  tomb6 
d'accord d'aucune  somme.  Quelqu'un (Sr  Neal, Officier de la Cour) 
a proposC celle de  4  Millions, et  comme on alloit dCliberer sur cette 
proposition  le  fameux  Mr  Clarges  a  d~t,  qu'il  ne  falloit  pas  tant 
se presser, et  qu'on  ne  pouvoit resoudre aucune  somme particullkre, 
jusques  B  ce qu'on  sent le  nombre  des vaisseaux  et de tout  l'arme- 
ment  maritime  que  le  Roy  a  dessein  d'avoir  cette  ande, aussi 
bien  que  la  quantitC  des  troupes  qu'll  veut  entretenir  par  terre; 
de sorte qu'on  a  rCsolu, qu'on  prdsentera  une Adresse  B S. M. pour 
la  suplier  de leur  faire  savoir  sa volontC  18  dessus, et  on a  renvoyC 
l'affaire  B  Lundi  prochain.  On  croit  que  si  Mllord  Camarthen 
Cchappe  la  journCe  de  demain, il  en pourra  estre quitte  pour  toute 
cette Session. 
November ro/zo. 
On manda  sommairement  Vendredy  dernier  les  resolutions,  qui 
avoient estC prises ce jour  18  par  les Communes, assavoir, '  I. Qu'on 
accorderoit un subside  B  LL. MM. pour continuer  une guerre vigou- 
reuse  contre  la  France,  et  2.  Qu'on  suplieroit  sa  M6 de  faire 
communiquer  B  la  Chambre  l'estat  de la  dCpense  tant  de la  Flotte 
que  de  l'ArmCe  de  terre  pour  I'annCe  prochaine.'  Les  membres 
qui  sont  au  Conseil  PrivC  furent  chargez  de  faire  cette  demande, 
et  hier  qui  estoit  le  jour  auquel  cette  affaire  avoit  estC  renvoyCe, 
un de  ces Conseillers fit  savoir  B  la Chambre, que les Commissaires 
de l'AmirautC  qui  en  sont  membres  devoient  produire  le  compte 
pour  la  Flotte,  et  le  Comte  de  Rannelagh  ThrCsorier  de  1'ArmCe 
celuy pour  les Troupes, ce qu'ils  firent  Le premier montoit B deux 
Millions, deux cens et tant de mllle Livres, et le  second B un Million, 
huit  cens mille  Livres,  et  quelque  chose  au  delh;  le  tout  faisant 
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4 Millions et prbs de cent mille Livres sans les  arrdrages de l'ArmCe, 
dont  on  n'a  point  encore  parlC.  Ces  comptes  ayant  estC  leus,  on 
dCbatit : I. ~i  d'aussi  grandes forces Ctoient d'une  nCcessitC absolue, 
2. si  on n'en  faisoit point monter  le compte trop haut, et 3. combien 
on profittoit  par  la reduction  de  l'Irlande.  On insista  peu  sur  les 
2 premieres questions, et sur  la derniere on rCpondit, qu'on Cpargnoit 
les  frais  d'un  grand  train  d'hrtillerie,  qui  seul  montoit  &  prks  de 
8oo/m Livres. 
On fit  quelques  autres  propositions  &  la  traverse,  mais  qui  ne 
furent  pas  relevCes,  par  exemple  (par le  Sr.  Clarges),  qu'il  falloit 
demander  copie  des  Traittez  avec  les  Puissances  EtrangEres,  pour 
voir si on y avoit assez de soin des interets de la Nation.  Apres tous 
ces dCbats, on  ne  prit  encore aucune  resolution finale sur la  somme 
qu'on  donneroit,  et  on ordonna  qu'on  examineroit  auparavant  le 
compte de la d4pense pour la Flotte  plus en particulier, et on nomma 
un Committee pour  cet  effet, auquel  on  donna pouvoir de citer  les 
personnes qu'ils voudroient, et de feuilleter les livres et autres papiers, 
qui leur  pourroient  donner des  lumihres, pour  en  faire  raport  jeudy 
prochain,  qu'on  recommencera  la  m&me matikre.  Samedi  dernier 
qu'on  devoit  examiner  les  fautes  qui  s'estoient  commises  dans  la 
Flotte  et  qui  en  estoient  les  auteurs,  l'hmiral  Russel  estoit  prest 
&  justifier  sa conduite  et repondre  aux  objections qu'on  luy pourroit 
faire;  mais son principal accusateur, qu'on savoit estre le  Sr Clarges, 
ne  venant  point,  l'affaire  fut  renvoyCe  &  aujourdhuy.  Elle  auroit 
estC terminee par  ce  seul  silence, si un  des amis de  cet Amiral n'e8t 
proposC qu'il luy falloit faire des  remercimens pour la bonne conduite 
qu'il  avoit  tenue;  de  quoy  le  dit  Sr  Clarges  ayant  estC  averti,  il 
accourut  8.  la  Chambre,  et  dit,  qu'au  lieu  de  3  jours  qu'il  I'avoit 
accusC d'avoir  perdu  aux  Dunes, il  savoit  depuis  qu'il  y  a  avoit  6; 
mais  la  Chambre  n'estant  plus  en  CommittC,  il  estoit  trop  tard 
pour  parler.  La  nouvelle  information  qu'il  a  eue  vient  du  S' 
Killegrew  Am1  du  Pavillon  Bleu,  qui  luy  avoit  donnC  un  Journal 
assez  diffCrent  de  celuy de  Mr  Russel.  La  recherche  qu'on  fait de 
ces  jours  perdus,  vient  de  ce  qu'ils  attribuent  le  salut  de la Flotte 
de Smyrne au seul hazard, et  aucunement  & la Flotte qui estoit arrivC 
trop tard.  Aujourdhuy  Mr  Russel ayant estC attaquC  sur ces 6 jours, 
a  produit  les  originaux  tant  du Journal  de son voyage  que  de ses 
Ordres, et a fait voir que pendant 5  jours,  que le vent  avoit effective- 
ment  estC  favorable,  il  n'avoit  encore  point  d'ordres  de  se mettre 
en mer.  L'affaire retombait  par  la  sur ceux qui  les  avoient donnez, 
ce qui  a obligd un des Commissaires de l'AmirautC qui estoit prCsent, 
de  dire  que  la  raison  en  estoit,  qu'ils  avoient  alors  des avis,  que 
la  Flotte  Frangoise  ne  seroit  pas  si  tost  en mer,  et  que la  saison 
estoit encore fort orageuse.  La Chambre a encore renvoyC l'examen 
de  l'affaire  Lundy  prochain,  et  a  ordonnC  que  les  Sgrs.  Com- 
missaires  de I'AmirautC  produiront ce jour-l& tous les  Ordres qu'ils 
ont  envoyez.  Les  trois  fois  que  cette  matibre  a  estC  agitCe,  on 
n'y  a  remarque aucune aigreur, et  quelqu'un  ayant proposC aujourd- 
huy, qu'au  lieu de  s'amuser  8.  examiner un Journal, qui  ne contenoit 
gukres  que  de  quel  cost6  venoit  le  vent,  il  falloit  aller  au  solide, 
et  rechercher  ceux qui  avoient estC  les  auteurs  des  mdchans ordres, 
mais  il  n'a  point  estC  apuyC :  de  sorte qu'on  juge  qh'il  s'est  fait 
quelque  accord  secret  entre  les  Chefs  de  ces  deux  grands  partis 
qui  le devoient  pousser  &  bout, les  Camarthens  et  les  Russels.  Ce 
quoy  on  doit  ajouter,  que  les  affaires  allant  bien  en  general,  et 
n'y  ayant  point  de  sujet  solide  de  plainte,  la  plus  part  ne  sont 
pas  si  ennemis  de  la  faveur,  qu'ils  ne  soient  bien  aises  de  la 
mCnager. 
On fit  hier  des  plaintes  dans  la Chambre contre un  Papier qu'on 
imprime  toutes  les  semaines,  et  qui  est  composC  par  un Ecossois 
dCvouC  &  la  Cour (Dr. Wolwood, illedicin  General  de  la Flotte) sur 
ce  que  le  dernier  (par  oh  quelqu'un  avoit  commencC  &  les  publier 
en Franqois) parle  trop hardiment  sur  le fait  des  Subsides;  matibre 
tres-chatouilleuse pour  les Communes, et qu'elles ont aussi jug6 estre 
une grande  br&che  de leurs privilbges.  On ordonna que l'auteur  et 
l'imprimeur  seroient  mis  en  arrets.  L'Ev&que de Salisbury,  Patron 
du  Dr.,  a  toujours  passe  par  contribuer beaucoup  &  la composition 
ou & le revision de ce papier. 
~Voventher  I 3/23. 
L'Examen  que la Chambre Basse avoit ordonnC qu'on  fPt  de l'Etat 
de  la  dCpense  pour  la  Flotte,  n'ayant  pu  estre  raportC  hier,  qui 
estoit  le  jour  qu'on  devoit  ddliberer  sur  la  matiere  des  subsides, 
elle  commenga  &  chercher  les fonds  sur les  quels  on les  assignera, 
avant qu'avoir  rien  rCsolu  sur  la quantitC de la somme.  Le premier 
qu'on  proposa  et dont on tomba d'accord  aisCment, fut  celuy de la 
continuation  pour  un  an des  nouveaux droits, qu'on  imposa  l'annCe 
passCe  sur  la  biere  et  pareilles  liqueurs,  et  qu'on  dit  qui  a  plus 
raportC  qu'on  n'avoit  cr6.  On  renvoye  &  demain  en chercher 
d'autres,  et  par  les  dispositions  qu'on  voir  parmy  les  membres,  il 
semble  qu'on  mettra  encore  une  taxe  sur  les  fonds  de terre,  mais 
la  moitiC  moins  forte  que  la  dernikre.  Rien  ne  seroit  d'un  plus 
grand  raport,  et  selon  les  aparences  ne  fouleroit  moins  le  peuple, 
qu'un  impost sur  la consomption  des vivres, et particulikrement  de la 
viande, et cependant rien ne trouve plus d'oposition  parmy la pluspart 
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une fois Ctablie, on ne fGt  pas maitre  quand  on voudroit  l'abolir,  ou 
qu'il  ne  causit quelque  Cmeute  en des  endroits,  comme  ils  en ont 
eu autrefois  des  exemples:  et  avant que la  chose ait  estC  proposCe 
(par  Mr  Hampden  le  fils)  on  a  dCja  imprim6  d'assez  gros traittez, 
pour  dissuader  cette  manikre  de  lever  de  l'argent,  et  representer 
les  inconveniens  qui  la  peuvent  suivre.  On en  viendra  plGtost  B 
remettre  la taxe  sur  les CheminCes, mais  pour  un  nombre  d'anndes 
limit&, ce  qui  produiroit  une  grosse  somme,  et  sur  laquelle  on 
trouveroit aidment des  avances.  Mais  tout cela  ne  fera  pas encore 
les 4 Millions requis, et  on pourra  bien  assigner  une  partie du fond 
sur  la vente  des terres confisquCes en  Irlande.  A entendre quelques 
un des principaux  membres, ils  ont  dessein de demander que l'Estat 
de  la  Flotte,  tout  gros qu'il  est,  soit  encore  augment&, afin  que 
personne  ne  leur  puisse  disputer  en puissance  sur  mer,  mais  en 
Cchange, que  le  Nombre  des troupes  de  terre, -  pierre  d'achoppe- 
ment  perpetuelle  de  la  Nation, -  en  soit  d'autant  diminud.  Le 
projet d'Acte pour payer  l'ArmCe selon  les hommes effectifs dont elle 
sera  composCe,  a  estC  prCsentC  B  la  Chambre,  mais  on ne  l'a  pas 
encore examinC.  Les  Commissaires  pour  les  Comptes  publics  ont 
ordre  de produire  I'Etat  des  Revenus  et  de  la  dCpense,  depuis  le 
dCpart du Roy Jaques  jusques ?i  present,  avec les remarques qu'ils y 
ont faites. 
C'est  demain que les Commissaires de l'AmirautC  doivent  produire 
h la Chambre tous les Ordres, qu'ils  ont envoy6 B  l'Aml  Russel, pen- 
dant que son Commandement a dud, et outre cela, une  Liste de tous 
les navires, qui ont estC  perdus ou endommagez, depuis la fin de l'an 
1688, avec les noms des Capitaines qui les montoient. 
November  17/27. 
Le CommittC,  qui  avoit  estC  chargC  d'examiner  le  Compte de la 
depense pour la Flotte de l'AnnCe prochaine, fit raport samedy dernier 
des considerations qu'il avoit faites dessus : les principales consistoient, 
en ce qu'on  mettoit en compte la m&me  quantitC de poudre et d'autres 
munitions  de  guerre, que I'annCe  passee, et  que  n'estant  point con- 
sumd, puis qu'il n'y  avoit point eu de combat, celles d'alors pouvoient 
servir pour I'annCe  prochaine ; que la dCpense pour les Matelots estoit 
aussi surchargCe, et qu'on  passoit en compte plus de mois, qu'on n'a 
acoGtumC de les entretenir, ce qui faisoit  un  gros article, le  nombre 
des matelots estant  supos6  de  30/m  etc.  La Chambre  ayant oui' ce 
raport, selon le quel il  y avoit  un  grand  rabais B faire sur le Compte 
qui avoit estC produit,  delibera  sur  la somme qu'on  donneroit au Roy 
pour I'entretien de la Flotte, et aprbs avoir calculd les deductions qu'ils 
trouvoient  h  faire, ils  resolurent  qu'une  somme  d'environ  seize cens 
mille  Livres  (de  165o/m  ou  de  156o/m)  estoit  suffisante  pour  cet 
article, et  renvoyeront  B  demain B dCliberer  sur  le reste  des subsides 
qu'ils donneront B Sa MtB. 
Les Commissaires  de  l'AmirautC firent  dClivrer  le  m&me jour  la 
Copie de tous  les Ordres qu'ils  avoient  envoyez B l'Amiral  Russel, et 
une Liste des navires qu'on  a perdus depuis  l'an  1688, dont on ren- 
voya la lecture au Lundy suivant.  Hier qui estoit le jour qu'on  devoit 
examiner  l'Estat  de la  Nation  par  raport  ?i  la  Flotte,  et  que YAml 
Russel devoit encore rCpondre  sur  sa conduite  pendant la Campagne 
passee,  celuy-cy se fit excuser sur  son absence  par ses amys, s'estant 
mariC depuis  3  ou  4  jours  (B la fille  du Comte de Bedford), et  prier 
que la  chose  fGt  renvoyCe B  Jeudy prochain, ce  qui fut fait.  On lut 
pourtant tous les  Ordres de l'AmirautC qui  luy avoient estC  envoy&, 
aprbs quoy  on produisit  la  liste de  Navires  de  guerre,  qui ont estC 
perdus  depuis 1a  fin  de  1688, dans laquelle  il  s'en  trouva  4 c. en y 
comprenant 8 ou g batimens  de  moindre  importance.  Cette grande 
perte, qu'on  ne  pouvoit  attribuer  d  aucun Combat, donna matibre  B 
beaucoup de discours, et entre  autres, s'il  s'en  falloit prendre ou  B  la 
nonchalance, ou B I'incapacitb, ou B l'infidelitC des Officiers, ou bien B 
un  pur  malheur : aprbs  quoy on ordonna, que  les  Commissaires  de 
I'AmirautC communiqueroient  B  la Chambre toutes  les recherches  et 
enquetes  qu'ils  ont  fgit  faire  sur  la  perte  de chaque navire.  Cette 
question donna occasion B un des Membres, de dire qu'il  y avoit quel- 
qu'un dans la Compagnie, qui pouvoit rendre compte d'une information 
qu'il avoit receu&  d'un Capitaine  de vaisseau  du  Roy, assavoir  que le 
S. de la Val avoit pris depuis peu une Barque Franqoise qui passoit en 
Irlande, dans laquelle on avoit trouvC des papiers  de dangereuse con- 
sequence pour  le Gouvernement.  Le Membre eut ordre de nommer 
le Capitaine, et de raporter ce qu'il  luy avoit  dit.  I1 nomma le Lord 
Danby, qui l'avoit  asseure qu'il  avoit  leu tous ces. papiers, et  qu'il  y 
avoit entre autres la Copie d'une  lettre du General Ginckel au Comte 
de  Nottingham,  dans laquelle  il  luy donnoit  part  de la  Capitulation 
qui avoit estC faite  avec  les  Irlandois, et que si une Flotte  Franqoise 
venoit sur les costes d'Irlande, elle y estoit comprise ;  que la rCponse 
du dit Comte B Monsr de Ginckel y estoit aussi tout du long, et outre 
cela la copie d'un Ordre qu'on  envoyoit en consCquence de cette lettre 
au S'  de La Val, par oh il  avoit eu la premibre information  de l'ordre : 
tant  la France avoit estC diligemment servie.  La Chambre  ayant oui 
et examin6 ce raport, ddlibera si elle envoyeroit quelques Membres vers 
le dit Lord Danby, pour le prier  de leur  rendre compte  luy m&me  de 
ce qu'il savoit : mais comme il a entree dans la  Chambre haute, il  fut 
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pour leur communiquer une affaire qui regardoit  le  salut de l'Etat : et 
en  m&me temps  on  ordonna que  le  Sr  de  le  Val  (qu'on  vouloit 
d'ailleurs citer, pour rendre compte de sa conduite, dont on estoit peu 
satisfait) se rendroit  aujourdhuy dans la Chambre et y aporteroit tous 
les papiers, qu'il  avoit  pris  dans  lad0  barque.  Cette matikre  donna 
premikremt  lieu h quelques plaintes  contre  I'Office, d'oh  on suposoit 
que la communication  de ces Copies Ctoit venue, et en suite on tomba 
sur les trahisons et machinations qui ont dCja  estC dkcouvertes, et  sur 
le fruit qu'on en a retirt?;  aprks quoy on rdsolut, qu'on presenteroit une 
Adresse  au  Roy, pour  le  suplier  de vouloir  faire  communiquer  &  la 
Chambre une Copie des  Interrogatoires  et  des Confessions  du  Lord 
Preston et du Cape Crone, dont le dernier  aprks  avoir receu  sa grace 
est  retourn6  en France.  Un des  Membres  disoit, en voulant  parler 
des  pensionnaires de la  France, qu'il  y avoit  dans  le  Royaume  une 
ArmCe Franqoise et qu'on ne devoit s'attendre  & aucun bon succks dans 
les entreprises, jusques  h  ce qu'elle  ait estC  entiCrement dCfaite.  Au- 
jourdhuy on a  tenu  la Conference  avec  les  Lords,  dans laquelle  les 
Communes ont expos6  le  raport qui fut fait hier, et  ont demand6 de 
pouvoir faire quelques questions au Lord Danby ;  mais  les  seigneurs 
ont rCpondu  qu'ils  se  chargeoient  de ce  soin-la, et qu'ils  le feroient 
venir de  la  campagne, oh il  est.  Le Sr de la Val  s'est  aussi  trouvC 
hors de la Ville, et  on luy a  envoy6 un  Messager  pour  luy ordonner 
de venir, et d'aporter les papiers qu'il a pris, mais qu'on  se doute bien 
qu'il  n'a  plus  entre  les  mains.  On  a  encore traittC  aujourdhuy  de 
l'affaire de la vieille Compagnie des Indes, contre laquelle on a produit 
14 articles de plainte, sur les quels on a ordonnC qu'elle se dCfendroit 
sans Avocats, parce qu'il ne s'agit que de matikres de fait. 
Les deux grandes affaires du Parlement,  touchant les subsides pour 
l'entretien  de la Flotte et de PArmCe, se sont termides heureusement 
et  h  souhait  dans  ces  dernikres  dances.  On acheva  Mercredy  de 
rCgler ce qui regardoit  la Marine, et &  la  somme de 156o/m  dont on 
6toit dCja  convenu on en  ajoGta encore 15/m  pour d'autres petites dC- 
penses, comme pour bdtir quelques Chantiers et Bassins h Portsmouth, 
de sorte que toute la somme, qu'on a accordCe pour cet article, monte 
a  1575890 L.  qui  sont environ  a5o/m  L.  de  moins  que  portoit  le 
Compte qu'on  avoit produit, car c'est l'article de la Flotte qui estoit de 
18oo/m L. et celuy de l'ArmCe  de zzoo/m.  Aprks qu'on eut reglC ce 
point on tomba la m&me  jour  sur  celuy de l'ArmCe, mais comme il y 
avoit  un  parti  dans  la  Chambre, gui trouvoit que  la  Liste  d'environ 
65/m hommes qu'on  avoit donnCe, estoit  trop grande, on ne  put rien 
rksoudre, si ce n'est  qu'on  prieroit le Roy d'en  vouloir faire communi- 
quer  une  plus  particulikre,  oh  sans leur  reveler  ses desseins,  il  les 
instruisit & peu prks du nombre de troupes, qu'il  trouvoit nCcessaire en 
chaque endroit.  . . . ? 
On a  remis  &  demain  h  dCliberer  sur  la  somme  nCcessaire  pour 
l'entretien  de 1'ArmCe.  Le jour  qu'on  accorda les 65/m hommes,  a 
des  principaux  harangueurs  (Clarges et  Seymour) se  prCparoient, et 
I'un d'eux  avoit  dCja  pris  la  parole, pour faire  reduire I'ArmCe  &  un 
bien plus petit nombre, mais les  Deputez du Ouest, qui est le Canton 
qui envoye le plus de membres (prks de loo) au Parlement ;  et qui est 
le plus  expose  aux insultes de la France, se  prirent  h  crier  tumultu- 
eusement:  qu'on  vienne &  la question, point  de  harangue, et  plutost 
~oo/m  hommes que 65.  Et nonobstant tout ce que le PrCsident  put 
dire  pour  les  calmer, il  en fallut venir  &  la  question  et  recueillir  les 
Voix.  Ce meme  jour lh un des plus considerables  membres (Fowler, 
qui a 7 ou 8/m  L.  de rente), dit, qu'il entendoit beaucoup parler d'un 
dessein de faire une descente en France, mais que pour luy ce n'estoit 
point  son  avis, et qu'on Ctoit dCja  assez  chargC  de  taxes; sans  celles 
quJil.faudroit peut-estre  imposer  pour  la  ranqon  du  Roy.  Samedy, 
qu'on  examinoit  Paffaire  des  pretendus  Ordres  communiquCs  &  la 
France, il  s'Ctoit  fait un  parti  de  plusieurs  jeunes Whigs, pour  faire 
citer  dans  la  Chambre  un  homme (Le Sr Blancard), qu'on  suposoit 
qui pouvoit donner des lumikres, sur  les pensions que plusieurs Parle- 
mentaires tiroient autrefois de la France, et  pour decouvrir  s'il  n'y  en 
avoit  point  encore quelques  uns  parmy  eux.  L'un  d'eux  (Le  Sr 
How) fit  une harangue  8.  ce dessein, et lit (?)  un des  papiers (Obser- 
vateurs) dont on a  parlC, qui faisoit mention, il n'y  a  pas  longtemps, 
de  la  mCthode  dont la  France  se  servoit,  et que celuy  qui  y  Ctoit 
employ4  Ctoit  encore  en  Angleterre.  Mais  le  President dCtourna la 
chose, et dit que ce n'etoit pas de quoy il s'agissoit alors. 
November  a ?/December 7. 
Le jour  #Actions  de  Graces,  qu'on  cClCbra  hier,  a  diminuC  la 
matikre des nouvelles, en emportant une sCance du  Parlement.  Celle 
d'avant hier fut longue. . . . .2 
On a  encore  oui'  aujourdhuy les defenses de la Vieille Compagnie 
l  See what follows, in Grey's  Debates X.  175. 
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des Indes : I1 y a de I'aparence  qu'elle  sera continuee telle qu'elle est, 
les directeurs ayant fait voir, que quand ils auroient plus de fond qu'ils 
n'en  ont, ils ne sauroient B quoy I'employer, ce qui ne feroit que dimi- 
nuer les  profits en augmentant les portions;  et qu'une  nouvelle Com- 
pagnie  demanderoit  3  ou  4  ans, avant  que  pouvoir  estre  Ctablie,  et 
avoir fait les Traittez  nicessaires avec les Estats, oh elle doit nCgotier. 
Les plus  grandes plaintes  qu'il  y a  entre elle, sont  d'estre  entrC  en 
guerre avec le PrIogol, dont elle n'est  sortie que par une paix peu hono- 
rable, parce  qu'elle  avoit  donnC  lieu  B  la  rupture,  par  des pirateries 
exercCes dans  la  Mer  rouge ;  et d'avoir fait exCcuter 8 mort quelques 
Anglais  dans l'Isle  St HClkne,  sans  suivre  les  formalitez  de  justice 
d'Angleterre.  Mais  elle s'en dCcharge  sur  quelques  particuliers, qui 
ont  agi sans ordres, et qui  seuls en doivent  porter  la peine, c'est-8- 
dire les pirates et les meurtriers. 
December  I/I I. 
La seance de  Samedi dernier (28 Nov.) produisit  un  des  plus  re- 
marquables CvCnemens, qu'on  dit que se soit VG depuis longtemps dans 
la Chambre-Basse, assavoir, que la  mCme  proposition  qui  y avoit Ct6 
rejettCe hautement  il n'y  avoit que deux jours,  fut  remise  sur le tapis 
et emportCe, et ce qui est de plus  rare,  dans une affaire pCcuniaire et 
dont la  somme  estoit  considirable.  C'est  touchant  les  Officiers de 
I'ArmCe, assavoir s'ils Ctoient compris dans  la liste des troupes, que le 
Roy avoit  demandCes.  Le Mercredi  prCcCdent la m&me  affaire avoit 
estC  proposCe  par  quelques  membres  bien  affectionnez,  mais  sans 
I'avoir concede avec tous ceux qui  auroient  pu concourir  avec eux : 
aussi  fut  elle rejettCe,  et  cela  donna  lieu  aux harangueurs  du  parti 
oposC,  de  dCfinir  cette  demande  par  quelques  expressions  un  peu 
dures,  comme  de  supercherie  etc.  Les  mesures  ayant  estC  mieux 
prises les jours suivans, et plusieurs  Membres  s'estant  rendus aux in- 
sinuations qu'on leur fit faire, que le surplus de troupes, qu'ils accorde- 
roient de cette mani6re-l&,  pourroit venir  B  propos pour une descente 
en France,  on fit  la  meme  proposition  samedi,  et  nonobstant  les 
longues harangues du Sr Clarges, que jusques icy on n'a  pCi  trouver le 
moyen  d'amadouer,  on I'emporta  de  25  Voix,  mais  avec  cette  dif- 
ference, que l'ArmCe  d'Irlande  en est  exclue, et que les Officiers sont 
compris dans  les  13/m  hommes qu'on  tiendra cette annCe.  Sous le 
mot dlOfficiers sont entendus  les  Sergens, Caporaux, MarCchaux  de 
logis, Brigadiers, Tambours, Trompettes,  Hautbois,  etc.  ce qui va  B 
I I hommes par Compagnie d'Infanterie,  et B 8 de Cavalerie, et qui en 
tout fera prks de 8/m  h. d'augmentation.  On regarde cette rCsolution 
des  Communes1), comme  la  marque  la  plus  indubitable  de  leurs 
bonnes  intentions pour  la Cause  publique, et de la nCcessitC qu'elles 
voyent de faire un grand effort cette annee;  d'oh la plupart concluent, 
que  si on leur  avoit d'abord  demand6 75 ou  8o/m  h., on les  auroit 
obtenus.  Hier,  qu'on  traittoit  encore  de  la  matikre  des  Subsides, 
quelques membres se voulurent didommager de ces 8/m h. d'augmen- 
tation, sur  la  solde  des  troupes  Ctrangkres, et pritendirent qu'elle  ne 
devoit  pas estre  plus  haute que dans  leur  propre pays, allCguant que 
la Cavalerie  Danoise  avoit  m&me plus coutC que I'hngloise.  Mais il 
n'y  eut  rien de rdsolu, et  on en renvoya  la  consideration  B un Com- 
mitt6  qu'on  choisit  exprbs,  de  m&me que  l'examen  de  quelques 
Comptes qui avoient estC fournis touchant  la  paye des Officiers gene- 
raux, et les frais de 1'Artillerie et des  Garnisons.  Les Commissaires 
pour les dCpenses publiques ont prCsentC leurs comptes B la Chambre, 
avec les observations qu'ils ont  faites dessus, mais on en a renvoyC  la 
lecture L un autre jour. 
La Chambre  des  Seigneurs  et  celle  des  Communes  ne  sont pas 
encore  d'accord  sur  un  Acte, qui  a  estC  dress6  dans celle-cy, pour 
faire prester de nouveaux sermens en Irlande, mais dans lequel on en 
exclut  les  Avocats,  MCdecins, et  quelques autres, qu'on  veut  obliger 
B prendre les  ~n&mes  sermens qu'en  Angleterre,  ou L estre exclus  de 
toute  prattique,  ce qui  est  contre  la  Capitulation  dernikrement faite, 
sans  parler  de la  Religion.  Les Seigneurs ont fait quelques change- 
mens dans  cit Acte, qui tendent B confirmer toute cette Capitulation, 
par  exemple  que  les  habitans  des  Comtez  de  Corke, Claire,  Mayo, 
Slego  etc.  qui  sont  compris  dans  le  dernier  TraittC  fait  devant 
Limerick, joui'ront  des  avantages qui sont stipule2 pourveu  qu'ils  en 
demandent la jouissance  et prCtent le nouveau serment dans un temps 
qu'on  leur  limite:  Mais  les  Communes  n'ont  pas  encore consenti h 
ces  changemens,  quoy qu'il  y ait  un  gros parti  parmi  elles, qui  de- 
mandoit la mCme  chose. 
Le  Comte  de  illonmouth  gaigna  hier  son procbs, ou plutost il ne 
le perdit pas;  car de 78 Seigneurs dont la Chambre estoit composCe, 
il  y en eGt  39 pour  luy et 39 contre, et 1a  seule possession luy donna 
gain de Cause.  Voyant  la Chambre my-partie, il demanda L pouvoir 
donner sa voix, puis qu'il  s'agissoit  encore  plus  de  l'interest  du Roy 
(on dit de 60/m  L. St.) que du sien, mais on luy dit qu'il  n'en  estoit 
pas  besoin.  Si  leur  Speaker  avoit  est6  Pair  du  Royaume, il auroit 
Resolution  of  28 November:  '  That the land-forces  of England, Scotland and 
the West-Indies, and those to be transported beyond the Seas [including Flanders]. 
consis1 of private Soldiers, not including Officers, making up that number.'  Grey's 
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eu voix  dCliberative, et  auroit  fait  pencher  la  balance  du cost6 qu'il 
auroit voulu.  Mais  si  les  Lords furent  partagez, les Juges  du Roy- 
aume, qui n'ont que voix consultative, ne le furent pas, et il y en eut 10 
qui jugerent  en  sa  faveur, et  2  en  celle  du  S'  Danvers.  Les  Mar- 
quis  #Halifax  et  de  Caermarthen Ctoient les  principaux et  les  plus 
dangereux tenans contre le  Comte, qui fit une action fort  genereuse, 
quand il eGt  gaignC, qui  est, qu'il  dCclara  qu'il  donneroit  3oo/m L. 
de rente au Sr Danvers;  qui en joui't  d'ailleurs de soo/n~  et qui n'est 
pas imbecille, comme on l'avoit  publiC. 
L'affaire  de la  Compagnie des Indes n'est  pas encore vuidCe, mais 
il y a dCja un prCjugC en sa faveur.  Dans la dernibre sCance on pro- 
posa deux questions, l'une de prier le Roy de casser cette Compagnie, 
et  l'autre,  d'y  faire  seulement  quelques  rCformations.  Celle-cy  fut 
mise  la  premiere  en  deliberation, et l'affirmative  de 159 Voix l'ayant 
emport6  sur  128,  annulla  la  question  de la  faire  casser.  I1  y a  3 
jours que  Milord  Douvres  eGt  l'honneur  de  baiser  la  Main au Roy. 
Le Comte de Clarendon a estC  dCcharg6  de toutes ses cautions, et le 
Sr Sancroft, neveu  du  dernier  Archeveque,  a  estC  condamn6  'a  une 
amende de  300 Marcs (13 Shill. 4 d. la piece),  pour  s'estre  oposC  B 
ce qu'on prit possession  du Palais de Lambeth. 
December  25,  1621/januaty  4,  1692. 
L'affaire  de  la  Compagnie  des  Indes  mena  beaucoup  de  bruit 
avanthier  dans les 2  Chambres.  C'estoit  le jour que celle des Com- 
munes avoit marquC aux directeurs  de la  Compagnie, pour  presenter 
des cautions pour  la somme  de 744/m.  L.  Sur quoy ils firent  deux 
ou  trois propositions  qui  ne furent  pas  agrCCs.  I. ils  offrirent leur 
sceau  commun, c'est  'a  dire  toutes les  obligations de  la  Compagnie, 
par  oh chaque interessC  devenoit  responsable pcur la somme qu'il  y 
avoit;  ce qui ayant estC rejette ils offrirent.  2.  de  se  cautionner  les 
uns pour  les  autres, et rCpondre  solidairement  pour la somme qu'on 
leur  demandoit, alldguant que 3 ou 4 d'entreux  estoient  capables eux 
seuls  de la  trouver:  Mais cela ayant aussi este rejettC, ils changbrent 
de batterie, et  dirent, que si  on leur vouloit  encore  accorder quelque 
delais, ils  donneroient  des  cautions telles  qu'on  demandoit, pour  la 
somme  de  136o/m  L.  La Chambre  les  ayant  fait  retirer  et ayant 
examin6  leurs  propositions,  se  scandalisa fort  sur  la  dernikre, la re- 
gardant  ou  comme  une  espkce  de  bravade  qu'on  leur  faisoit,  ou 
comme une fourbe pour  les  surprendre, et un dessein  de rester seuls 
les  arbitres  de cette  Compagnie, puis  que le  fond qu'elle a rCglC  ne 
devant  estre que  de 15oo/m il n'en  resteroit que 140/m pour  donner 
entree  B  de  nouveaux  Venus.  Peu  s'en  fallut  qu'on  ne  vot2t  une 
Adresse  au  Roy, pour  le prier  de  dksoudre  cette Compagnie;  mais 
on se contenta de declarer, que les cautions que les directeurs avoient 
prCsentCe~,  n'estoient  pas conformes  aux resolutions  de la  Chambre, 
et  que Mardy prochain  ils  en  donneroient  d'autres,  et  ameneroient 
des marchands pour repondre, que le fond que les interessez ont dans 
la  Compagnie, est  de la  Valeur  de 744/m  L.  sans estre  engagC  h 
aucunes debtes ou icy ou aux Indes. 
La  question  qui  fut  agitCe  dans  la  Chambre des  Seigneurs Ctoit 
d'une  bien  autre  nature, quoy  que  cette  m&me Compagnie  en  eQt 
aussi  fourni  le  sujet, car c'estoit B la Chambre  des  Communes qu'ils 
en  vouloient  et  comme  si  elle  s'Ctoit  trop  arrogCe  dans  cette 
affaire,  et  eut  pass6  trop  loin  sans  leur  participation.  La  raison 
des  Lords  Ctoit;  qu'aprks  que  les  Communes  eurent  fait  tous  les 
rCglemens  dont  il  a estC  parld,  et auxquels  ils  ne trouvoient  rien  h 
redire, celles ne s'estoient pas contentCes de cela, mais avoient rCsolu: 
'  Que lors  que la vieille  Compagnie  auroit  donnC  les cautions qu'on 
luy demande,  elles  presenleroient  une Adresse au Roy, pour le prier 
d'Ctablir  une  Compagnie  des  Indes  sur  les  rCglemens qu'elles  ve- 
noient  de faire, et de leur  accorder  une  Charte qui les contiendroit 
tous, aprks quoy on confirmeroit cette  Charte  par un Acte du Parle- 
ment.'  Or 1es  Seigneurs disoient, que les Communes  ne  pouvoient 
prendre  la  resolution  de prCsenter  cette  adresse  sans qu'ils  concou- 
russent  avec  elles, parce qu'autrement ils n'auroient  aucune part dans 
tous  les  rCglemens qui  ont  estC faits, et  la  Compagnie  se trouveroit 
Ctablie, comme il auroit  CtC  trouvC B propos  par  les  Communes,  sans 
y avoir  d'autre  part  que  celle, qu'ils  auroient dans l'Acte, par le quel 
leur Patente seroit confirmCe, ce qui est contre les droits de la Chambre 
haute.  La resolution qu'ils  prirent  I&-dessus est  d'une nature toute 
particuliere, et  n'a,  'a  ce qu'on  dit, encore  point  d'exemples,  assavoir, 
qu'ils  n'en  feroient  aucunes  plaintes,  ni  par  voye  de  message,  de 
conference, ou  autrement;  mais  que comme les  Communes ne leur 
ont  rien  communiqu6  de ce qu'elles  faisoient  que par  la voix pub- 
lique,  c'est-B  dire,  par  leurs Votes  imprimez,  ils  attendroient  aussi 
qu'elles fussent instruites de leur  resolution  par le bruit qu'elle feroit, 
et qu'ils  ne consentiroient  point B tout  ce qui avoit estC fait touchant 
la  Compagnie  des  Indes, jusques  'a  ce  que  la  Chambre  Basse eQt 
retract6 cette resolution  de presenter une Adresse au Roy etc.  Quel- 
ques  Membres  des  Communes prCtendent au contraire que  c'est  une 
affaire qui regarde l'argent,  et qu'elles en peuvent juger exclusivement 
aux Seigneurs. 
On a rCsolu  dans la Chambre Basse, qu'on  prolongera la Commis- 
sion  des  Membres, qui  furent  choisis  l'annCe  passee  pour  examiner 
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L'Ecosse  vient heureusement au secours des affaires du Parlement, 
interrompues  par  4  jours  de  feste  qu'on  y  a  chommez,  et  par  la 
sCance d'aujourdhuy  employee en mati&res  d'Elections. 
On  aprend  par  les  lettres  d'Edimbourg  du  aze  que  toutes  les 
troupes  qui  sont  en ce  Royaume  h,  ont  receu  ordre  de se  tenir 
prestes,  pour  marcher  contre  les  Highlanders  rebelles,  auxquels  on 
a  donnC  terme  pour  se  soumettre,  jusques  au  commencement  de 
Janvier, au bout  du quel  on les  ira  chercher dans leurs retraites, qui 
estant toutes accessibles dans cette saison, il leur sera difficile d'Cviter 
la  punition  que  leur  opiniatretC  merite.  Les  Tribus  qui  restent  h 
soumettre,  sont  celles  des  Macdonalds,  des  Macleans,  et  2  autres, 
qui  seront  attaquees d'un  cost6  par  le  Colonel Hill, qui a son quar- 
tier  dans l'Isle  de  Mull,  d'un  autre  par le  Comte  d'Argile,  et  d'un 
autre par le Chr Levingston,  et  ils doivent estre assistez par les Chefs 
des  autres  Highlanders  qui  ont reconnu le  Gouvernement.  La re- 
ponse que  ces Rebelles  doivent avoir  receu par Ccrit du Roy Jaques, 
qui leur a estC  portCe  par un  des  deux  Deputez, dont on parla il y a 
quelque temps, et qui  contenoit, qu'il  les  remercioit  de leur affection 
pour  son  service, mais  qu'il  n'estoit  pas  en  estat  de  les secourir en 
rien;  les  preparatifs,  qu'ils  ne  doivent  pas  ignorer  qu'on  fait,  pour 
les aller attaquer, et le sort des Rebelles Irlandois, leur feront aparem- 
ment  prendre le bon parti et accepter les offres de paix et de pardon 
qu'on  leur  fait.  Le  second  de  ces  deputez  Highlandes  Berckley, 
n'ayant  pas voulu  prendre  les  sermens comme son Camarade a estC 
retenu  icy, et  l'un  et  l'autre  ont estC  examines dans le Conseil, pour 
y rendre  compte  de  leur  Commission, et faire voir qu'ils ne l'avoient 
point  outrepassee.  Mais  la  tranquillitC  de  I'Ecosse  dCpend  moins 
de la  supression  de  quelque peu  de Rebelles,  que  de l'union  entre 
le  ClergC  Presbyterien  et Episcopal de ce pais-]a, dont le premier en 
use  peu modCrCment, et c'est  B quoy on travaille  fortement.  Ils ont 
les uns  et  les autres  des Deputez  icy, et on leur a donnC 8 Commis- 
saires pour les mettre d'accord,  qui sont, l'ArchevCque de Canterbury, 
le  Marq.  de Camarthen, le  Comte  de Portland,  Milord Lowthian, et 
les  Secretaires  d'Estat  d'Angleterre  et  dlEcosse.  Le  plus  grand 
obstacle vient  de la part  des Presbyteriens,  qui ont d'abord temoignC 
peu  de  satisfaction,  qu'on  les  fit  rCpondre  devant  un  Archeveque. 
Mais  le  Roy leur a fait  dCclarCr  positivement  son intention, qui  est, 
que ceux  du  ClergC  Episcopal, que  signeront  la  Confession  de foy 
Presbyterienne, et qui reconnoitront  le Gouvernement  Civil et Eccle- 
siastique,  soient  admis  B corps  avec  eux,  et  soient receus  dans  les 
Charges  de  l'Eglise. 
Les Presbyteriens  s'y  oposent de  tout  leur  pouvoir, et disent que 
tout  le  relachement qu'ils  peuvent aporter, est  de les laisser  prCcher 
et administrer  les  sacremens, parce que  s'ils les reqoivent  dans leurs 
Corps, estant  en  beaucoup  plus  grand nombre  qu'eux,  ils y devien- 
droient bientost les Maitres.  Mais s'ils ne se soumettent pas au tem- 
perament  qu'on  leur  propose,  on  convoquera  un  autre  Parlement, 
pour y aporter le remkde par d'autres voyes.  Les changemens qu'on 
vient de faire  dans les  principales  charges de ce Royaume-lB,tendent 
encore au but  de pacification entre ces  deux partis, dont l'Episcopa1 
est  le  plus  considerable  par  le  qualitC  et le  mCrite  des  personnes. 
Le Comte  Melvil, qui  estoit  secretaire d'Estat,  a estC  crCC  Garde du 
Sceau privC qui estoit en Commission : et  le Lord Carmarthen, Epis- 
copal  moderC, homme  de probid, mais nouveau  dans les affaires (au 
raport  des  Ecossois  bien  instruits)  a  succCdC  au  secretariat  d'Etat. 
Le  Grand  sceau, qui  estoit  aussi  en  Commission,  a  estC  confiC  au 
Lord  Twedale,  aussi  Episcopal,  qu'on  a  fait  Grand  Chancelier;  la 
charge de Garde  des RCgitres a estC donnee au Lord Torbet;  et on 
dit que celle de PrCsident du Conseil est pour le Due dlHamilton. 
1692. 
January  19/29. 
L'affaire  des  Subsides  commence  h  prendre  un  assez  bon  train, 
et  il  semble  qu'on  s'en  peut  promettre  une  plus  prompte  issue' 
qu'auparavant,  puis  qu'on  a  rCsolu  de faire  l'assignation  des  princi- 
pales sommes qui  manquent,  sur  des  fonds  qui  ne  demandent  pas 
beaucoup de  discussion.  C'est  par un Poll  ou un impost  par teste, 
qu'on  levera  4  fois  dans  un  an,  et  par  quartiers,  en faisant  payer 
I Livre chaque fois L tous ceux qui prennent la qualitC de Gentleman, 
qui  est  icy  d'une  Ctendue  fort  gCnCrale;  10 Shillings  h  ceux  qui 
auront  300 L.  vaillant,  et  I  Shilling  h  tout  le  reste  du  peuple,  ce 
qui sera un peu rigoureux,  si on l'Ctend  h  tous les enfans de ceux-cy. 
Quoy  que  le  produit  de  cette  sorte d'impost  soit  fort  incertain  et 
variable,  h  cause  de  la  faveur  des  Collecteurs,  et  de  la  bonne  ou 
mauvaise  intention des Contribuans, qui  en sont crQs sur leur parole, 
on  estime  que  celuy-ci  estant  repet6  4  fois,  produira  un  Million, 
tous  frais  faits.  De  sorte qu'on  peut  compter,  que voilb au  moins 
3  Millions  d'assignez  sur  de trhs-bons  fonds (l'Accise,  la  Taxe  sur 
Ies  Terres,  et l'Impost  par  teste), sur  lesquels  on trouvera  aisement 
des avances, et ce qui  est  de remarquable,  sans  aucune  anticipation 
sur  l'avenir,  comme on fit  I'annCe  passCe,  par  oh  on sera en droit 
de Ies  renouveller  en tout  ou  en  partie  une  autre  annCe.  Pour  Ie 
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resolutions, qui  en fourniront une  partie, mais  dont  les  assignations 
ne  sont  pas  si  agrCables  que  les  prCcCdentes:  Assavoir  I.  que 
les biens des  Rebelles confisquez  en  Irlande  et  en Angleterre,  seront 
apliquez aux usages de la Guerre pour cette  annde, et  on a  ordonn6 
qu'on  aporteroit  des  Bills,  pour  en  investir  LL.  MMGs.  Et  2.  ce 
qui  n'est  qu'une  confirmation  d'une  premikre  risolution,  que  tout 
ce qui  excCdera 500 L. dans toutes  les Charges du  Royaume, soit en 
gages, droits,  ou  profits  casuels,  sera  apliquC  au m&me usage  (avec 
les exceptions dCja faites du Speaker de la Chambre, des Commissaires 
du Grand sceau, des Juges, et des Officiers de la Flotte et de l'ArmCe) 
de mCme  que toutes les Pensions  accordees par  la Couronne, except6 
celles  de  la  Reine  Douairikre  et  de  la  Princesse  de  Dannemarc, 
et telles autres  qu'il  plaira  B  la Chambre  d'excepter  encore.  Outre 
cela  on  a  encore proposC  aujourdhuy,  de  faire  payer  une  certaine 
somme  tous ceux qui  ont des Chevaux B  la Campagne, ou Carosses 
en  Ville,  et  cela  B  proportion  du  nombre  des  Chevaux,  comme 
10 L.  St.  pour  ceux  qui  en ont  4,  15 pour 6  etc.  Et pour  ce  qui 
est du projet de faire un Emprunt d'un Million, il n'y  a pas d'aparence 
qu'il  s'exCcute  de  cette  annee,  quoy  que  la  Chambre  ne  l'ait  pas 
encore  entikrement  rejett6,  et  en  ait  renvoyC  la  consideration  B  un 
autre jour. 
On a  encore  pris  une  Resolution,  qui  pourra  raporter  quelque 
chose  dans  les  Coffres  du  Roy,  ou  qui  au  moins  facilitera  les 
emprunts  sur  les Actes du Parlement, VG  la  bonne  foy avec  laquelle 
on  y  prockde.  C'est  que  plusieurs  marchands,  qui  avoient  fourni 
des  choses  necessaires  pour  l'armement  de  la  dernikre  flotte,  et 
plusieurs  ouvriers  pour  l'Artillerie,  ayant  esti  payez  en  tailles,  qui 
estoient  assignees  sur cette moitiC de l'accise, qui fut donnie  l'annCe 
dernii.re  au  Roy  pour  4 ans, il  s'est  trouvC  que ce  fond  estant  fort 
Cpuis6  par  le  gros  interest  de  8 pour Cent, qu'il  falloit donner pour 
trouver  de  l'argent  dessus,  et  par  d'autres  assignations  qu'on  y 
avoit faites, ces marchands  et  ouvriers  ne  trouvoient point B negotier 
leurs Tailles, ou estoient obligez de  perdre  considCrablement dessus. 
Ayant present6 des  Requestes  B  la  Chambre, et les Commissaires de 
la  Thresorerie  avant  aussi fait  voir  les raisons  de  la diminution  de 
ce  fond,  on  y a  pris  la  chose  en consideration,  et on y  a  rCsolu, 
que cette  partie  de  l'Accise,  qui fut donnCe  il  y a un an B LL. MM. 
pour  le  terme  de  4  ans,  leur  seroit  donnCe  pour  5  ans  et  demy, 
et  seroit  continuie  jusques  au  Mois  de  May  de  l'an  1697  pour 
satisfaire aux usages  mentionnez  dans  l'Acte  qui en fat  fait.  (I1 y 
a 3 Accises : l'une attachCe B la Couronne;  l'autre qui fut donnCe aux 
2  Rois  prCcedens  pour  leur  vie,  qui  est  celle-cy;  et la  3e  qui  a 
estC inventCe par ce Parlemt et qu'il  a dCja donnC  2 annCes de suite.) 
Le refus  des  Amiraux  Russel  et  Killegrew  de  servir  l'un  avec 
l'autre  dans  la  m&me Flotte, a  obligC  de  faire  quelques changemens 
dans les Officiers de Pavillon, et  le Sr Ashby sera Amiral de l'Escadre 
Bleue  en place du  S1  Killegrew, et  la  Charge  de Contre Amiral qui 
devient  par-lh  vacante, sera  remplie  par  un  Cape  Cotterel.  Si Mr 
Killegrew ne peut  pas estre employC  B  part, comme dans la Mediter- 
ranee, il  aura une pension. 
Le  sujet  de  la  disgrace  du  Comte de  Malborough  roule  h  peu 
prbs  sur  les  3  raisons  qu'on  en  manda  l'ordinaire  passC, mais  avec 
des  circonstances  qui  rendent  son  action  bien  plus  odieuse,  et 
qui sont telles, que le  Roy s'en expliquant ces jours-cy  avec quelques 
Seigneurs,  dit  qu'il  avoit  estC  traittC  si  injurieusement  par  le  dit 
Comte,  que  s'il  avoit  estC  un  particulier  comme luy, il  auroit  est6 
obligC  de  luy  faire  tirer  l'CpCe.  Toute  la  source  de  son  malheur 
vient du trop d'opinion  qu'il avoit de son mCrite, et qu'on  ne pourroit  -  - 
se passer de luy;  ce qui luy fit  concevoir un si grand mCcontentement 
du refus, qu'on  luy a fait de la Charge de Grand Maitre de l'Artillerie, 
que  non  content d'exaggerer  parmy les  Officiers, que  les  principales 
charges  se  donnoient  B  des Ctrangers, il  leur  insinuoit  que  la  chose 
iroit  toujours  en  augmentant,  et  que  le  seul  moyen  d'y  remedier, 
estoit  de  se  lier  ensemble,  et  de refuser  de  leur  obCir.  Et passant 
m&me plus  outre,  il  ajoutoit  des  discours  trks  offensants  contre  la 
personne  de  Sa  Mtb,  comme  si  Elle  n'avoit  pas  estC  capable  de 
gouverner leur Nation.  Quelques uns des Officiers  h qui il  avoit tenu 
ces  discours,  et  m$me  de  ses  amis,  ne  purent  s'empCcher  d'en 
faire raport au Roy il  y a  plus  de z  mois;  mais au lieu de  changer 
de  conduite,  comme  Sa  Mth  luy  en  vouloit  donner  le  temps,  on 
aprenoit  qu'il  ne  cessoit  de  tenir  le  mbme  language;  qu'il  vouloit 
mCme  bien  qu'il  revint  aux  oreilles  du  Roy  ou des  nlinistres  qu'il 
n'estoit  point  content;  et  qu'estant  ces  jours  passez  en  grande 
Compagnie  chez  un  autre  de  ses  amis  le  Controlleur  Wharton,  il 
disoit, que du temps  du Roy Jaques, quand  il  arrivoit des  Irlandois, 
on  leur  demandoit  seulement  s'ils  savoient  parler  Anglois,  B  cela 
suffisant pour leur faire donner de l'employ ; et que sous ce Rkgne-cy, 
il n'y  avoit qu'B  changer  le  mot d'Irlandois,  et qu'on voyoit  la m&me 
chose accomplie. 
Le refus  qu'il  faisoit  d'ailleurs d'aller  en Flandres  et de  n'y  avoir 
pas  le  commandement  des  troupes Angloises ; et celuy qu'il  n'auroit 
pas  manquC  de  faire,  si l'on  avoit  voulu  donner  celuy  d'Angleterre 
Monsr  de  Ginckel,  comme  on tient  qu'il  n'a  tenu  qu'B  luy  de 
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I'avoir,  et  qu'il  en  a  estC  sondC,  ou  bien  au  Duc  de  Leinster,  le 
rendoit  incommode,  ou  mettoit  dans  la  nCcessitC  de  donner  ce 
commandement  h  luy  m&me.  Et la  3e  et  grande  raison,  est  celle 
de  la  dissension  qu'il  a  voulu  mettre  dans  la  Maison  Royale, 
principalement par  le Ministere de  sa femme, et en luy faisant abuser 
du credit et de l'ascendant qu'elle avoit sur l'esprit de  M. la Princesse, 
soit  en  luy  suggerant  des  sujets  de  mkcontentement  B  regard  de 
la  personne  de  M.  le  Prince,  soit  h  I'Cgard  de  la  sienne,  comme 
estant  obligCe  de  vivre  trop  serrde,  par  les  petites  pensions  qu'on 
luy donnoit.  Et on raporte sur ce  dernier article, que la Reine ayant 
oui' parler  des  debtes  de la  Princesse,  en voulut  savoir  I'Ctat  il  n'y 
a  pas  iongtemps,  et  qu'il  s'en .trouva  pour  pris  de  50/m  L.  dont 
un  article  de  15  ou  16/m  L.  estoit  pour  Made  h'Iarlborough,  qui 
les  avoit  sans doute  gagnCes au  jeu. -  Cependant  on n'aprend  pas 
jusques icy qu'elle ait ordre de quitter  son poste de Dame d'honneur, 
mais  on ne  doute  pas qu'elle  ne  le  reqoive  bien  tost,  soit  que  cela 
vienne du grC  de M. la Princesse ou qu'elle en soit pride. 
La Chambre des Communes voyant que les Seigneurs s'obstinoient 
a  ne  point  consentir  au  Bill,  pour  Ctablir  des  Commissaires  pour 
I'examen  des  Comptes  publics,  sans  y  en  ajoindre  quelques  uns 
en leur  nom,  et  que  par leur  refus  absolu  ce  Bill, qu'elles  ont  fort 
h  ceur,  alloit  tomber,  prit  hier  une  rCsolution  qui  pourra  avoir 
des  suites  dCsagrCables,  quand  ce ne  seroit  qu'en  prolongeant  les 
affaires, et  empechant par  18 le  Roy de partir  gussitost  qu'il  s'estoit 
proposC. 
Le  tour  qu'elles  ont  pris  pour  venir  B  leurs  fins,  est  que  les 
Seigneurs ne pouvant point  refuser de  consentir  B  tous  les Actes qui 
regardent des Impositions,  elles  ont  attach6 ce  Bill des Commissaires 
Publics  h  la queue de celuy de la  Taxe par  teste, et comme s'il n'en 
faisoit  qu'une  Clause :  Mais  on  ne  croit  pas  que les  Seigneurs, qui 
se  sont  souvent  plaints  qu'on  empiettoit  sur  leurs  droits,  passent 
si  legerement  cet  Article,  moins  pour  la  chose  en elle  meme,  que 
pour  la consequence.  Plusieurs des  principaux membres s'oposkrent 
vivement  B  cette  rCsolution  (Mr  Clarges  et  Finch  furent  neutres); 
et  Mr  Seymour  m&me reprCsenta,  que  ce  n'estoit  pas  le  temps 
d'insister  sur  des  pointilles,  qui  pourroient  porter  beaucoup  de 
prejudice  aux  affaires  publiques ; mais  la  chose  ayant  estd  mise 
a  la  pluralitC des Voix, elle  fut  emportCe de 45.  Ce qui  est de plus 
fiicheux  est  que  cette  chicanne  ait  estC  attachie  L un  Bill  d'une 
aussi  grande  importance,  et  que  les  Communes  mCmes  ont  Cval 
aujourdh~y  B  13oo/m.  L.  voulant  faire  bon  au  Roy  par  d'autres 
imposts, ce  que  s'en  faudra de cette  Somme.  I1  est vray d'un  autre 
qu'on  a  prCparC  une  Clause,  par  aproprier  une  partie  de 
l'argent  qui  en reviendra,  h  payer  les  arrerages  qui  sont deus  aux 
Officiers,  depuis quelques  mois  en Fa, mais  la chose n'est  pas encore 
rCsolu&. 
On manda  l'ordinaire  pass4  oh en estoit  l'affaire  de  Made  Mal- 
borough, et  comme on croyoit qu'elle seroit enfin obligCe de sortir de 
chez  M.  la  Princesse:  Mais  la  chose  a  changC  de face  depuis,  et 
la  Princesse  m&me aime  mieux  sortir  de  Whitehall,  et  risquer  les 
bonnes graces de LL.  MMtds que  de  se dCfaire  de  cette  Dame.  Le 
billet  que  la  Reine  Ccrivit  et  les  entretiens  qu'Elle  a  eus  avec  la 
Princesse  sur  ce sujet,  n'ayant  eu aucune  suite, et  M, la  Princesse 
ayant  fait  comprendre,  qu'Elle  ne  croyait  pas,  qu'on  fat  en  droit 
de  l'y  obliger, le  Comte  de Dorset  Grand Chambellan  alla  Samedy 
dernier chez Elle de la part du Roy, et luy dit que Sa MtB  n'entendoit 
pas  que  h'I.  PvIalborough  demeuriit  plus  longtemps  dans une de ses 
Maisons.  La  Princesse  rCpondit,  qu'Elle  ne  prdtendoit  pas  l'y 
garder  contre  la  VoIontC  du  Roy,  mais  que  d'abord  qu'Elle  auroit 
trouvC  une maison  qui  luy seroit  convenable, Elle  en sortiroit  aussi 
Elle  meme.  Le lendemain  le  Duc  de  Sommerset, qui  a une  belle 
maison  nommC  Sion  h  g  milles  d'icy  et  prPs  de  Richemont,  dit 
au  Roy, que  le  Prince  de  Dannemarc  luy demandoit cette maison  B 
louer, sur quoy il souhaittoit de savoir si Sa &'It&  ne le trouveroit point 
mauvais, et il  luy dit que non.  C'est  dans cette maison que le Prince 
et  la  Princesse  se prCparent  h  aller  demeurer  dks  la  fin  de  cette 
semaine, et ils font dCja transporter leurs meubles  de Cok-Pitt, qui est 
une des ddpendances de Whitehall. 
February  19/2 g. 
On ne sait  pas encore comment  se  terminera le digrent, qui est 
entre les  2  Chambres, au sujet  de  la Clause que les Communes ont 
attach6 au Bill de l'impost  par teste, et l'on  a crCi  ces jours  icy, qu'on 
seroit  obligC  de proroger  le Parlement  pour  un jour  ou deux,  afin 
d'annuller 1'Acte et le  sujet  de cette division.  PvIais  cette prorogation 
a 2  inconvdniens ; l'un qu'il  faudra que l'une  des deux Chambres  se 
reliiche sur ce mCme  article, assavoir, ou que  les Communes ne nom- 
ment point de Commissaires, ou que les Seigneurs ne s'obstinent  point 
a y en  ajoindre  en leur  nom;  et l'autre  inconvCnient, qui  est  d'une 
grande importance, c'est  qu'il  faudroit recommencer tout  de nouveau 
les  procidures  pour  l'impost  par  teste,  ce  que  tireroit i  la  longue. 
Cependant on croit qu'on  sera obligC d'en venir lh, si l'autre exp6dient 
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auquel  on travaille,  ne  r6uss1t  pas; qu~  est,  que les  Se~gneurs  pour 
Cv~ter  des  suites f&cheuses,  passent  le B111  tel qu'll  leur a  estC  envoyC, 
avec une Protestat~on  qu'lls y ajofiteront, que ce qu'ils en font n'est que 
pour  empecher  que les  affalres du  Roy et  le b~en  du Royaume n'en 
pdt~ssent,  et que ce consentement ne pourra  estre tlrC  B  aucune con- 
sCquence & l'avenir.  Aujourdhuy  tous  les Selgneurs avolent  ordre de 
se  trouver  B  la Chambre, mais  11  n'ont  rien  fa~t  que  hre  le B111  une 
fols, et ont renvoyC la seconde  lecture B demaln  Cette manlkre d'at- 
tacher un B111 desagriable  B un Bill pCcun~alre,  avoit dCja estC prattiqu6 
sous le Roy Charles 11.  Ma~s  c'estoit  pour obllger le Roy meme B  y 
donner son consentement, et non pas les Selgneurs. 
La Clause  pour approprler une  part~e  de l'argent  de  cet Impost, il 
payer des arrerages d Officiers, a heureusement  estC rejettC,  aussi b~en 
que la double rCsolution qu'on  avoit prise, d'employer aux usages de la 
Guerre tout ce qu~  excCdero~t  500 L  dans les Gages et les Pens~ons. 
Et pour ce qui est de la somme de 1348/m L. &  laquelle on a tax6 le 
revenu de l'lmpost  par teste, on a  ajoutC une Clause  dans llActe, que 
SI au bout des deux premlers quartlers, le Roy volt que cet impost pro- 
duise moins, 11  pourra emprunter de l'argent jusques  B  la  concurrence 
de cette somme, du  remboursement  de laquelle  le Parlement se rend 
cautlon et permet d'aquitter le surplus par d'autres subs~des. Du reste, 
on  peut  remarquer  en  passant,  que  cette  mCsmtelllgence  des  2 
Chambres  est  une  sulte  du refus que les Communes firent  de  passer 
en faveur  des Selgneurs  1'Acte  touchant les procks de haute trah~son. 
On prdpare  un  B111 pour  permettre  d'emprunter  de l'argent  sur  les 
subsides accordez l'annde passCe pour batir  27  Navires. 
La grande  affalre de la Taxe par  teste ayant  estC  termlnee Mardy 
dernier, et les Se~gneurs  aj  ant renvoyC l'Acte  aux Communes le RIer- 
credy matln, le Roy se rendit Incontinent  aprks au Parlement,  et aprks 
avoir donnC son consentement  B  cet Acte, et B  plus~eurs  autres men- 
t~onnez  dans  cette Gazette, 11  fit  le D~scours  cy joint  aux deux Cham- 
bres, et les cong6d1a jusques au 12  d'Avril prochaln.  Peu de membres 
s'estoient  attendus  B estre renvoyez st  subitement, croyant  qu'on  leur 
donnerolt le temps d'achever 2 ou 3 autres Actes, qui leur paroissolent 
Importans pour le servlce du Roy, et qui ne demando~ent  plus que 2  ou 
3 seances, pour  estre en estat  de  recevolr  son  consentement  Tels 
Ctoient  les  2 Actes  pour  les Confiscations  d'Irlande  et  d'Anglcterre, 
pour estre employCes aux usages de la Guerre pendant cette annCe,  et 
celuy pour punir les DCserteurs et les Mutlns de l'ArmCe  pendant cette 
mCme  ann6e.  L'on avolt meme dellb6rC le lour qu'lls furent renvoyez, 
sur  le  subs~de  que  le  Roy  demando~t  pour  l'entretien  des Refug~ez 
Franqois, et l'on  avoit propos6  de le prier d'en faire les  avances luy- 
meme, et de  leur voulolr donner  1000 L. St  par mols, qu'on luy rem- 
boursero~t  l'hyver  prochain,  et  c'est  9,  quoy  on  crojoit  que  l'affa~re 
aboutlroit  par  cette  ann6e  Tous ces  Actes  parolssant  donc  aban- 
tageux, et ne  pouvant  pas  retarder  le  dCpart  de  Sa Mtk  11  faut  que 
quelques ralsons inconnues ayent eu part dans ce prompt ajournement ; 
et peut-estre est  ce dans  la  plus  part  de ces Actes  m&mes,  qu'll faut 
che~cher  ces ralsons, et qu'ils  avo~ent  quelque  chose de dCsagrCable. 
Celuy des Confiscations des biens des Rebelles  d Irlande, annullo~t  en 
plus  d'un  chef la  Cap~tulation  de  L~merick,  fa~te  par  le General de 
SArmCe du Roy, et par ceux  qui gouverno~ent  ce  Royaume 18  en son 
nom  Et celuy  pour  punlr  les  Deserteurs, dont  on  n'a  pas  besoin 
en Flandres, conteno~t  d'autres Clauses trop rig~des,  sur  ce qu~  regar- 
dolt  le  payement  de llArmCe, selon  le  nombre  effectlf des  hommes, 
dont  elle  seroit  compos6e;  et  pour  retenlr  sur  les  Receveurs  des 
den~ers  Royaux  la  dCpense  que  les Troupes  auroient  faite dans  les 
Provinces de ce Royaume 
I1 y a encore deux choses, qui ont causC de la surprise B la pluspart 
des  membres, l'une  que Sa Mte  n'a  pas voulu  passer un Acte  qu'on 
avoit fa~t  en faveur des  12 Juges  du Royaume, qui est  le premler au- 
quel Elle alt refusC de donner son consentement  et qu'Elle  les a con- 
gCd~ez  sans  leur falre savolr sa rCponse, sur  la rdqukte que les Com- 
munes luy prCsenBrent, touchant  le  nouvel Ctablissement d'une Com- 
pagnie des Indes  Pour ce  qui regarde le premier,  11 faut se souvenir 
qu'un  des  Griefs  de  la  Natlon  contre le  Roy Jaques  fut, qu'au  l~eu 
que  les  Patentes  des  Juges  porto~ent, qu'lls  conserveroient  leurs 
Charges  'quamd~u  se  bene  gesserint,'  11  les  rend11 'durante  bene 
placito,' et  que  cet  abus, comme tous  les  autres, fut  redress6  dks  le 
commencement  de  ce  Rkgne  Rlais  comme  la  Nat~on  regarde  ces 
Juges romme la barribre de leurs lo~x,  on a cherchC dans le Parlement 
de nouveaux  moyens, pour les  mettre  B  couvert  contre les  attentats 
des Rkgnes  h venlr, et  celuy qu'lls  avoient  trouvC, est  que  ces Juges 
ayant besoln d'un Ordre pour recevoir leurs Gages du ThrCsor Rojal, 
se trouvo~ent  par 18  dans  la  dependance  de  la Cour, B  quoy 11s vou- 
lo~ent  remedier, en obl~geant  les Officlers de l'Exchequer &  leur payer 
leurs Gages par quartier, sans qu'il fClt  besoin d'aucun  ordre pour cela. 
C'est en quoy B peu prbs conslsto~t  cet Acte. 
Le Roy lra dimanche  ou lundy prochaln  9, Wlndsor  pour y passer 
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Chasse est le pr4texte  de cette partie  de promenade, mais le veritable 
motif est pour garder une  conduite tout  diffkrente de celle des deux 
Rkgnes prCcedens, sous lesquels ces derniers jours  estoient  employez 
prdcieusement  B  se  rendre  les  principaux  membres  des  Communes 
favorables.  I1  seroit  difficile  de  faire  au  juste  le  pronostic  de  la 
Session  qui  se  va  tenir,  mais  ce  qu'on  en peut  juger  de  plus  vray 
semblable  avec  quelques  Parlementaires  bien  sensez,  c'est  qu'on 
criera,  qu'on  tempestera,  qu'on  fera  des  harangues  fortes,  qu'on 
examinera rigidement  les  Comptes,  qu'on  se  plaindra  des  Officiers 
de Marine, et de ceux  qui ont empCchC que la descente ne s'executgt, 
ou que les  preparatifs  n'en  fussent plustost  prets, qu'on  menacera de 
faire une  reduction  des  troupes  de  terre,  qu'on  priera Sa Mtd  de  ne 
passer  plus  en  Flandres,  et  qu'aprks  tout  ce vacarnle on donnera  de 
l'argent, et autant que les ann6es prCcCdentes.  Hier qui estoit un jour 
&Actions  de  graces  pour le  retour  du  Roy, I'ArchevCque  de Canter- 
bury prCcha devant LL. MMtks et fit  un sermon politique sur Jer. IX. 
23.  24.  Une partie de 1'Action se passa en antithkses entre les vertus 
de  Sa M& et  les  vices  du  Roy  de  France,  et  aprks  avoir  parcouru 
toutes  les bCnCdictions, et  les  marques Cclattantes de la protection du 
Ciel, que Sa Mth avoit jusques 9,  prCsent receues, il se jetta sur les dloges 
de 1'Amiral Russel, et dit, que  la Victoire qu'il  avoit obtenue, estoit la 
plus complette qui  ait jamais estC sous le  soleil, et  qu'aprks Dieu, elle 
estoit uniquement  deue & sa prudence consommCe et B sa valeur.  Ces 
louanges  ne  flattkrent  pas  les  oreilles  du  Marq.  de  Camarthen,  du 
Comte  de  Nottingham,  ni  de  plusieurs  autres  du  Conseil,  mais  il 
semble qu'elles  sont assez  conformes  au  sentiment de  Sa M& h en 
juger  seulement par les caresses qu'Elle  a faites B PvIr  Russel. 
Le discours'  estoit  fait  long,  et  aussi  pathCtique et  au  souhait de 
la Nation  qu'il  estoit possible de  ie faire, et  avec cela  les Communes 
n'y  ont pas  rCpondu avec ce  hem, qu'elles ont  accoutumC de faire  B 
d'autres.  11  est  vray  que  c'est  une  marque  fort  Cquivoque,  parce 
que  la  Chambre  est  toujours  peu  complette  aux  premiers  jours, 
et  l'estoit  si  peu  aujourdhuy,  qu'elle  a  renvoyd  Sa  sdance  B 
Jeudy  prochain.  I1  faut  pourtant  avouer,  que  ceux  mCme  qui  se 
promettent  enfin  une  heureuse  issiie  de  cette  Session,  ne  laissent 
pas  d'y  aprChender  de  grandes  difficultez,  surtout sur  le  sujet  des 
troupes  qu'on  entretient  de-lB  la  Mer,  et  les  Commissaires  des 
Comptes  Publics  ont dCja  envoy6  demander  au Comte  de  Notting- 
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ham  tous les  TraittCs que  Sa  Mt;  a faits  avec  les  Puissances Ctran- 
gkres,  pour  savoir  quel  nombre  de  troupes  YAngleterre  est  obligCe 
de fournir. 
Le Roy  a  demand4 un emprunt de  noo/m  L.  b,  la  Ville,  sur  la 
Caution du Parlement sur  I'Impost pour teste, et  l'on  a promis de les 
fournir. 
November  z z/Decenzber  2. 
La tbche, qu'on  savoit que les Communes s'estoient  donnCe, d'exa- 
miner  aujourdhuy  la  demande du  Roy touchant  des  subsides, a tenu 
bien des esprits attentifs pendant tout  le  temps que la  dance a durC ; 
car  quoy  qu'on  sqeut  bien  qu'on  n'y  ddtermineroit  encore  aucune 
somme, cependant  on  s'attendoit  de pouvoir  tirer un prdsage certain 
des  bonnes  ou  des  mauvaises suites qu'aura  cette  importante affaire, 
par la resolution gCnCrale qui se prendroit dans la Chambre. 
Qui auroit  VG  hier  l'empressement,  que  chaqu'un  avoit  &  trouver 
h redire presques dans toutes  les parties du Gouvernement  et comme 
chaqu'un  se croyait capable de pouvoir donner  au  moins un ou deux 
conseils utiles  au Roy, auroit eu de  la  peine  h  croire, que les choses 
se seroient si bien tournees aujourdhuy. 
C'est  le  Marquis de Winchester Chambellan de la Reine qui  a  fait 
la premiere ouverture, de donner  au  Roy tout ce qui seroit ndcessaire 
pour  la  continuation  de  la guerre, aussi  vigoureusement  que  l'annCe 
passde.  I1  seroit  inutile  de  raporter  les  opositions  qui  y  ont  est4 
faites par  plusieurs,  puis  qu'elles  n'ont  eu  aucun  succds,  et  il  suffit 
de dire  que  la  pluralit4 de la Chambre  est  tombCe  d'accord  de cette 
importante rCsolution;  assavoir qu'Elle  donnera  un subside  au  Roy, 
pour  continuer  vigoureusement  la  Guerre  contre  la France,  et  que 
Sa  M~  sera  suplide  de  leur  vouloir  faire  prCsenter  un  Estat  de  la 
Guerre pour  I'an  1693 tant  par  terre  que  par  mer.  L'un  s'attend 
bien  que  ce  sera  dans  la  discussion  de  ces  deux  diffCrens Articles, 
que se  feront  les  grandes oppositions, mais  n'importe,  c'est  toujours 
un grand point obtenu pour aujourdhuy. 
La  comparition  de  1'Amal  Ashby  Samedy  dernier  fut  cause  que 
l'examen de I'estat de la Nation et des Conseils qu'on  pourroit donner 
au Roy, fut renvoyC au Lundy  suivant.  On luy demanda une relation 
de bouche  de ce qui  s'estoit  pass4 dans I'Escadre qu'il commandoit : 
I1  la  fit  avec  esprit  et  quand ce  vint  B  l'ordre  qu'il  avoit  receu  de 
1'Amal  Russel  de  poursuivre  I'Escadre  Franqoise  autravers  du  Ras 
des  Blanquert,  il  dit  que  son  principal  Pilote  luy  avoit  reprCsentC 
que c'estoit  des  mers  dangereuses  et inconnues  aux Anglois, et qu'il 
se resolvoit  plustost  h  estre pendu, que  d'aller  exposer  son Vaisseau 
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avoit  consultez  luy  avoient  dit  la  m&me chose,  et  l'avoient  assurd 
que  les  courans  estoient  si  impCtueux,  et  la  coste  si  couverte  de 
brisans,  qu'il  avoit  cro  faire  prudemment  en ne  point exposant son 
Escadre h de si grands pCrils.  I1  se jetta  ensuite adroitement sur les 
louanges  de  1'Amal  Almonde,  quoy  que  ce  ne  fut  point  de  quoy 
il  s'agissoit,  et enfin  il se retira  par  ordre  de la Chambre.  On le 
fit  rentrer  peu  de temps  aprts, mais  pour  recevoir  un  Compliment 
du Speaker  au nom des Communes.  I1  luy dit qu'elles  estoient fort 
satisfaites  de  la  manitre  ingenieuse  avec  laquelle  il  avoit  fait  son 
raport  h  la  Barre, et  qu'ayant  fait  une  relation  du Combat  qui  leur 
avoit agrCC, on le dispensoit  de  se  presenter davantage devant  Elles. 
Tout cela  se  fit  sur  sa simple  parole, et sans qu'on  proposdt  de luy 
confronter  les  Pilotes  dont  il  parloit,  ou d'examiner .quelques  des 
Capitaines qui estoient sous son commandement. 
D'abord que la  Chambre eut  pass6 hier en grand CommittC et que 
chaqu'un  eut eu  la libertC  de  parler, il  y eut une confusion  terrible, 
la pluspart  voulant en mCme temps donner deux  ou trois avis impor- 
tans  h  l'Estat.  Le premier  qui  fit  un  discours raisonnC,  fut  un  M= 
Mordaunt, frbre  du  Comte  de  Monmouth,  qui a une  Compagnie de 
Cavalerie  au service  du  Roy.  C'estoit  la   re  fois  qu'il  haranguoit, 
mais il  le fit avec  beaucoup  de venin  et  de  licence.  I1  parla  contre 
tous  les  Officiers Generaux  &rangers, qui sont B la paye de 1'Angle- 
terre, et  se  plaignit  que  c'estoit h eux  qu'on  donnoit  le  commande- 
ment des Anglois.  I1  passa plus loin contre le Comte de Solmes (qui 
n'est  point aim6 icy) et en le designant, il dit qu'il avoit estC  la  cause 
de la  perte  de  tant de braves Anglois, dans le combat de Steinkerke. 
Aucune  personne  de  Gouvernement  ne fut  exempte  de  ses  traits; 
exceptee la Reine.  I1  dit  que le  Roy avait  trop d'affaires pour  s'en 
pouvoir  bien  dCmCler, et que non seulement il  avoit  ses 3 Royaumes, 
et  les  Provinces  unies  h  gouverner,  mais  encore  tous  les  Con- 
fCdCrez,  et  qu'il  estoit  impossible  qu'un  seul  homme  pat  menager 
tant  dlintCrets opposez.  Qu'il  n'estoit  pas B  propos que  Sa Md re- 
tourndt  en Flandres, mais qu'il valloit  beaucoup mieux qulElle restat 
icy, pour  donner les  ordres nCcessaires  pour  une  descente.  I1 fut 
suivi par  un Wharton, frtre du  controlleur  gral, qui  aprouva tout  ce 
qu'il  avoit  dit,  et  ajofita, que  c'estoit  une  chose Ctonnante, qu'il  n'y 
eut qu'un secretaire  d'Estat dans un temps qu'on n'en  auroit  pas trop 
de  quatre: et  que  c'estoit  la  raison  pourquoy  on  avait  estC  si  mal 
inform6  du dessein, que les Franyois avoient  eu de faire une invasion 
dans ce pays, et pourquoy l'on  ignoroit  encore la  pluspart  de leurs 
autres entreprises; parce que quand  il  y a plusieurs  secretaires,  l'un 
peut avoir de meilleurs intelligences que l'autre  et estre mieux  instruit 
de ce qui se passe chez les ennemis.  Ce fut  luy qui  proposa encore 
de prier  le  Roy de casser  les  Commissaires  de  l'AmirautC, pour  en 
mettre  de plus  habiles.  Tout cela  fut  soutenu  par Mr  Clarges, qui 
ajouta, qu'il  y avoit  bien  d'alitres  personnes  &  casser.  Un  autre  se 
p]aignit  de  ce  que  la  Sukde  et  le  Dannemarc n'estoient  pas dans la 
confCdCration ;  et le controlleur gral Wharton proposa, que la Chambre 
prit  connoissance  de la mCsintelligence, qui est entre la Reine et  la 
Princesse. 
Aprts toutes  ces  belles  plaintes  et  pareilles, que  foules  de papier 
ne  contiendroient  pas, et qui  durbrent  cinq  heures, la  Chambre  prit 
seulement  cette  resolution,  qu'elle  pourra  m&me encore  changer, 
qu'elle  prCsenteroit une  Adresse  au Roy, pour  le prier de remplir la 
Commission  de  Grand  Amiral  par  des  personnes  experimentdes  en 
toute sorte d'affaires maritimes, et fidbles, et que d6sormais  le Conseil 
ou  le  secrCtaire  d'Estat  n'envoyassent  plus  d'ordres  aux  amiraux, 
mais  qu'ils  procCdassent  tous  de  la  Cour  de  l'Amiraut6,  parce  que 
beaucoup  de  pareils  ordres qui  ont estC envoyez l'estC  passC, avoient 
donnC lieu B  plusieurs inconvenients.  L'on avoit examine les plaintes 
des  marchands, qui  ont perdu  des Vaisseaux et quelques uns prirent 
le parti de  l'AmirautC, et reprCsentbrent que  I'aviditC  des  marchands 
avoit  souvent  donnC  lieu  &  ces  pertes,  et  que  d'autres  y profitoient 
ayant fait auparavant asseurer leurs navires. 
Cet article estant d'une trop longue discussion fut renvoyC & demain, 
avec  les  autres  qui  regardent  l'estat  de  la  Nation.  I1  est  &  propos 
de remarquer  que  ceux  qui  ont fait les  premibres plaintes, sont des 
plus  engagez  dans  le  parti Whig.  L'on  a  aujourdhuy leu  les  Alli- 
ances  Ctrangtres, except6  le TraittC  pour 7 Mille  St. avec  le  Danne- 
marc, qui  n'estoit  pas  encore traduit.  L'examen  en a estC  renvoy6 
B  jeudy  prochain,  et  la  continuation  de  l'affaire des Subsides h Ven- 
dredy.  L'on  a  repris  l'Acte  pour  Ctablir  les  Gages  des  Juges,  que 
le  Roy rejetta  llannCe passCe.  L'on a aussi repris  celuy touchant les 
procts  di  haute  trahison, quoy que  le  parti  de  la  Cour s'y opposdt, 
et reprCsentdt qu'il n'y avoit aucune injustice h craindre sous ce Rtgne. 
L'on  fait un  Acte  pour  permettre  l'entrCe  des  Soyes crues d'Italie, 
par la voye de terre, ce qui estoit deffendu auparavant. 
November  25/Decemder 5. 
Ce fut sur le sujet des Officiers Generaux Ctrangers dans les troupes 
Angloises,  dont  on  avoit  fait  des  plaintes  2  jours  auparavant,  que 
roukrent tous les griefs de Mercredy.  Trois Membres de la Chambre, 
qui  s'estoient  trouvez  dans  le  combat  de  Steinkerke,  le  Lord  Col- 
chester, et les  Colonels  Earle  et' Godfrey, firent une  relation  de  cet 
engagement, et crarent d'avoir  dCmClC  la  cause, pourquoi les ordres, 
que  le  Roy avoit  donnez  de  soutenir  les  Anglois  et  autres  troupes I 86  EXTRACTS FROM  THE  REPORTS  OF  P.  BOATNET.  1692.  187 
qui  estoient  aux prises  avec  l'ennemy,  n'avoient  pas  estd  executez. 
11s  taxbrent  quelques Officiers Generaux  sans les  nommer, m?is  ils 
dCsignSrent le  Comte de  Solmes plus que les autres, et on s'dchauffa 
si  fort  contre  luy, que  tous  les  gens de guerre  jurbrent qu'ils ne luy 
obCiroient  jamais.  Au  contraire  ils  firent  de  trks  grands Cloges  du 
brave  Prince  de Wirtemberg, et  n'oublibrent  pas  leurs  Compatriotes 
Mackay  et  Douglas.  La pluralit6  de  11  Chambre  fut  extrhmement 
Emeue  aprks ce raport  et l'on ne parloit  pas  moins que de  prier  le 
Roy,  d'oster  tous  les  Officiers  Generaux  Ctrangers,  tant  naturalisez 
qu'autres.  Mais  enfin  Son  efit  des  sentimens  plus  modCrez, et  l'on 
resolut  qu'on  reprksenteroit  trks-humblement  B  Sa &It&  que  c'estoit 
l'avis  de  la Chambre  qu'h  l'avenir  il  n'y eGt  aucun  Officier General 
etfanger  pour  commander  ses  sujets  naturels,  et  qu'B  mesure  qu'il 
viendroit B y avoir des places vacantes, elles  fussent  remplies  par  de 
ses sujets  natifs.  Ce fut  sur  ce  mot  d&s  l'avenir, que roulkrent  les 
plus  grandes disputes,  les uns voulant  qu'il  ne  fat  point  insCrC, afin 
que le  changement  se  fit  d'abord.  La 2de resolution  qu'on prit, fut 
contre  le  Comte  de  Solms, qui  ne trouva  point  de  dCfenseurs  dans 
la  Chambre, au lieu  que tous les autres Generaux  en  avoient  quel- 
qces uns, et cette resolution fut, qu'on  suplieroit  Sa Md de  donner la 
Charge  de  General  de  l'Infanterie  Angloise  B  un  Anglois  naturel. 
Cette dernibre  expression est pour  en excluire le Duc de Schomberg, 
qui est toujours regard6 comme Ctranger : et cependant  tous  les gens 
du mttier de la Nation tombent d'accord, qu'ils  n'ont  personne  parmy 
eux capable  de  cet  employ.  Si ce n'est  pas Cluder la demande que 
de ne  remplir point la Charge, I'on ne voit  personne B qui elle passe 
estre donnCe  qu'lt  Monsr Talmash, dont l'anciennetd  des services est 
connue,  et  que  ces  trois  dernibres  Campagnes  ont veu  Brigadier, 
Major-General et Lieutenant-General. 
L'on  commenqa  hier B traitter  du nCgoce  des Indes Orientales, et 
I'on  prit  quelques  resolutions, qui  font voir  qu'on  veut  faire  un  Cta- 
blissement  peu  different  de  celuy dont  on  estoit  convenu  la session 
passCe.  I. Que  ce  Commerce  sera  administrC par une  Compagnie, 
et qu'on en crCera une nouvelle.  2.  Que le fond de cette Compagnie 
ne sera pas moins d'un Million et demy, et n'excedera  pas  2  Millions; 
et 3. que personne n'y  pourra avoir moins de IOO L. ni plus de 5000. 
L'on  avoit  distribuC les jours  prCcCdens  B  la  Chambre  des  papiers, 
qui  contenoient  des  raisons  assez  fortes,  pour  quoy  ce  commerce 
devoit estre libre B  toute la Nation, prCtendant qu'il n'y  avoit que des 
interessez  dans  la  Compagnie ou des  pensionnaires  des  Hollandois, 
qui  pussent  souhaitter  qu'il  n'y  efit  qu'une  sociCtC  de  peu  de per- 
sonnes qui y efit  part.  Mais on n'y  a pas fait beaucoup de reflexion, 
soit  parce  que Saffaire  estoit  prCjugde  de  I'annte  passee,  soit  parce 
que  plusieurs  Membres  sont  ou  prCtendent  d'estre  interessez  dans 
cette Compagnie. 
Novenl ber  2 g /December  g. 
Samedy  dernier  (26  Nov.), qui  estoit  le  jour  que les  Communes 
avoient  nommC  pour  continuer  B  donner leurs  avis au  Roy, le texte 
qu'Elles  prirent  fut  sur  les  Ministres  d'Estat.  Le hIarq. de Camar- 
then  PrCsident des  Conseils, et  le C.  de Nottingham  seul  Secretaire 
d'Estat  ne furent  pas  nommez,  mais  on les  designs si bien que per- 
sonne ne  les  mCconnut.  On examina en gros toutes les entreprises 
qui ont estC faites jusques B prCsent, et on avoua de bonne foy, qu'elles 
avoient la pluspart manquC faute de conduite ou d'ordres  donnez bien 
B propos.  L'on  en  excepta la reduction  de l'Irlande, mais  en meme 
temps I'on  ajotlta,  qu'elle  s'estoit  fai:e  par  d'autres  organes.  Tout 
bien  considCrC,  l'on  attribua  les  dCfauts  de  bons  succ'es ou h l'inha- 
bilitC  des Ministres, ou B leur infiddlit4, et la conclusion qu'on  en tira, 
fut qu'on  prdsenteroit  une  trks-humble adresse au Roy, pour luy faire 
savoir  que  l'opinion  de  la  Charnbre  estoit, que  veu  la pluspart  des 
entreprises  avoient  CchouC  faute  d'estre  bien  conduites,  Sa  &It&  ne 
devoit employer B Savenir que des personnes  d'une suffisance et d'une 
intCgritC  connues.  On  ne  prCtendit  point  comprendre  parmy  ces 
desseins avortez l'inexecution  d'une  descente en France, car quoy que 
le  CommittC,  qui  avoit  examin6  les  diffCrens  Commissaires,  par  les 
mains  de  qui  les  preparatifs  pour  cette entreprise  avoent  passt,  et 
feuillettC  tous  leurs  papiers,  eut  fait  son raport  ce jour-12,  on avoit 
renvoyC cette  malikre B Mercredy prochain  comme meritant  bien  un 
jour  entier de discussion.  L'affinitC de matikre les fit tomber en suite 
sur  le  chapitre  du  Conseil de Cabinet, compose en l'absence  du Roy 
de 7  ou 8 personnes, et l'on prttendit  par  plusieurs  belles harangues, 
que les Roix d'lingleterre devoient point avoir d'autre Conseil que leur 
Conseil  PrivC  ou  dlEstat, et  qu'on  devoit  suplier  Sa  Mth  de  faire 
agiter  toutes  les affaires  dans  ce  m&me  Conseil.  Celuy du  Cabinet 
se  trouvoit  abandonnC, m&me par  ceux qui en sont Membres, et l'on 
alloit  decrtter  contre  Luy, lorsque  le  Chr R. Temple prit  la parole, 
et remontra les inconveniens qui ne manqueroient pas d'en suivre.  11 
leur  dit, qu'ils venoient  de  se plaindre  que  les  affaires n'avoient  pas 
eu de bons succCs, peut-estre faute de secret et de fidelitg, lors qu'elles 
estoient  entre  les mains  de 5 ou 6 personnes:  et  comment  ils  pou- 
voient  pretendre qu'elles seroient en seuretC de ce costt-l&,  lorsque 40 
Conseillers Privez en auroient connoissance.  I1 leur alligua l'exemple 
de  la  France, qui a la principale  obligation  de la rCussite de ses des- 
seins, h ce que peu de personnes ont part au secret.  I1 y joignoit celuy 
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autres Rdpubliques, et  dont  par  consequent  la  constitution  souffre le 
moins le sdcret, ne  laissoient  pas  en  de certains  cas  de  confier  des 
affaires de  trhs  grande  importance  et  qui  intCressoient tout  l'Estat, 
& trks-peu de personnes,  comme il arriva B  la conclusion  de la Triple 
Alliance,  et  plus  fraichement,  Iorsqu'ils  suivent  Sa MtB  en estat  de 
devenir  le  Liberateur  de  ces  Royaumes.  Le Chr Lowther, hlembre 
du Conseil qu'on  deffendoit, ajofita quelques autres raisons aux prCce- 
dentes, aprks quoy l'on  donna gain  de  cause  au  Conseil  du  Cabinet. 
On estoit  en trop beau chemin & donner  des  avis, pour  s'en  tenir  l&, 
si un incident  n'y  avoit  donnC  lieu.  Le Capt  de vaisseau  Churchill 
se  plaignit  que  les  Commissaires  de  1'AmirautC  l'avoient  citC  par 
devant eux .  . .  . .l 
Les Seigneurs ont aussi  pris  gofit  &  donner des avis, et mCmes ils 
ont  passe  plus  loin  que  les  Communes  dans  leur  Adresse,  oh  ils 
insinuent doucement, que quand on ne  les  leur auroit pas demandez, 
ils  n'en  auroient  pas  moins  estC  en  droit  de  les  donner.  11s  fron- 
dkrent  hier  contre  les  Generaux  Ctrangers, et  en  firent  &  peu  prks 
les  m&mes plaintes  que  les  Communes.  Le  vieux  Comte  de 
Maclesfield, grand  Whig  et  point  Jacobite,  dit,  que  quoy  qu'il  efit 
estC  autrefois  General,  son  age  luy  donnoit  la  libertC  de  dire  ce 
qu'il  voudroit, sans  qu'on  le  pfit soupqonner  de  parler  par  interest: 
Mais  qu'il  estoit vray qu'on mettoit des  Hollandois  par  tout  et  qu'il 
ne ddsesperoit  pas  de  voir  un  Hollandois  SecrCtaire d'Estat, ni  d'en 
voir  d'autres  Ev&ques.  Ces  sarcasmes  aboutirent  B  une  resolution 
que prit  la  Chambre, de  prCsenter  aussi  des Adresses  au  Roy, tant 
pour le prier  de remplir les Charges  des Generaux par de  ses sujets, 
que  pour  pourvoir  dbs  B present  &  celle  de General de l'Infanterie. 
I1  s'estoit  form6 un  petit  parti  de Whigs, pour  y  recommander Md 
Malborough,  comme  n'y  ayant  personne  plus  propre  que luy  B  la 
remplir, mais  aucun  n'osa  en faire la  proposition, au  lieu  que  dans 
la  Basse  Milord Castleton Officier  du  Roy la  fit  publiquement,  avec 
le  deplaisir  pourtant  de  n'estre  apuyC  de  personne.  Lors  qu'on 
accusa  le  Comte  de  Solmes  dans  la  mCme  Chambre,  ce  qui  se  fit 
principalement  par  le  dit  Ld  Castleton, M'  Clarges voulut  aussi faire 
des plaintes  contre Milord  Portland, en disant que le Duc d'Ormond 
(se contentant de les dCsigner l'un et  l'autre) luy estoit all4 demander 
de la Cavalerie, pour  aller  au  secours de l'Infanterie Angloise qu'on 
assommoit, et  qu'il  la  luy  avoit refusC,  mais  le  Ld  Colchester, et les 
Col:  Godfry  et  Earl,  qui  parlkrent  tous  avec moderation  de  toute 
l'affaire, asseurkrent que le fait estoit faux : et MC  Clarges se retrancha 
B dire, qu'il l'avoit oui' d'une personne qui le tenoit du Duc d'ormond. 
pour  finir  la  matikre  des  avis,  elle  est  renvoyge  dans  la  Chambre 
Basse jusques  & ~ercred~  prochain. 
C'est  aujourdhuy  qu'on  a  commencC  &  examiner  la  grande  et 
uniquement importante affaire des  subsides.  Les 3 Etats que le Roy 
a fait communiquer consistent dans les demandes suivantes : 
Pour la Flotte  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2,077,ooo L. St. 
Pour l'ArmCe  de terre .  .  . . .  .  .  1,448,732  ,, 
Pour les Officiers Generaux .  .  .  .  .  31,788 
Pour FArtillerie .  .  .  .  .  .  . .  .  320,075  12  {  419.811  9, 
4,297,406 L. St. 
quoy  si  l'on  ajofite  environ  Too/m  L, que  l'impost  par  teste  a 
fourni  moins  qu'il  n'estoit  estimC,  et  que  la  Chambre  a  promis  de 
faire  bon, voila  les Cinq  Millions pour  l'an  1693.  L'Estat  pour  la 
Flotte,  qui  est  plus  haut  que  l'annCe  dernikre,  a  estC  examin6  le 
premier.  Dans  le  dCtail  qu'il  contient,  on  y  demande  33  mille  .  . 
matelots, ce qui contient  plusieurs autres dCpenses, et  c'est  cet article 
qui  a  fait  le  sujet de toute  la  dance.  Mr  Clarges  a  soutenu  que 
30  mille  estoit  un  nombre  suffisant, et plusieurs  ont pris  son parti 
On a  fait  des  harangues  pour  et  contre, et  la reduction  &  30  mille 
couroit risque de passer, lors que l'Amiral  Russel  a  pris  la parole, et 
a represent6 que le  dessein  d'une descente  aussi  grande que  le Roy 
prCtend  faire,  et  la  grosse  Escadre  qu'on  envoye  dans  les  Indes 
Occidentales,  demandoient  un  beaucoup  plus  grand  nombre  de 
matelots,  et  qu'il  ne  croyoit  pas  que  33/m  fCit  -trap :  L'on  s'est 
rendu au discours d'un homme, qui en pouvoit juger  si pertinemment, 
et l'on  a accord6  le nombre de 33,010 matelots, B 4 L. et 5 Shil. par 
mois, pour  gages et  nourriture,  pendant  13 mois,  ce  qui  fait  3010 
matelots  plus  que  l'annCe  passee.  L'on  a  ensuite  accord6  9 mille 
L. pour  la  construction  de 4 Galliottes  B  bombes;  86/m pour  bLtir 
4 vaisseaux  du qe  rang, et  une  autre  somme pour  faire un Chantier 
B construire  des  vaisseaux  B  Plymouth:  et  l'on  a  renvoyC  la m6me 
matikre B Jeudy prochain. 
La SCance d'hier  (28 November)  fut  longue  et  se  passa  toute en 
l'examen  d'une seule question, qui  est  celle d'un  Bill  pour  regler  les 
procks de haute trahison . . . . .' 
Les Communes  ont ordonnC aux Commissaires  de la  ThrCsorerie 
de leur aporter  un  compte de ce que  l'Impost  par  teste  a raportC et 
de ce qu'on  a empruntk  dessus. 
On  leur  a  aussi  demand6  un  Estat  des  Revenus  publics,  et  des 
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emprunts,  debtes  et  pensions  qui  sont  assignez  dessus,  aussi  bien 
que le  nom  des personnes  B  qui  ces  assignations sont faites.  L'on 
croit que Mr Seymour,  l'un  des RIembres m&mes  de la  ThrCsorerie, 
a travail16 sous mains  B cette resolution, estant fachC de voir sortir du 
Thresor prbs  IOO,'~  L. en pensions. 
Me  la  Princesse  qui  demeure  B  present  dans  Barclayhouse,  alla 
dimanche  pass4  pour  la   re  fois  B  sa Paroisse  de  St James,  oh le 
Cur6  ne  laissa pas de luy faire  une  profonde  rdverence  en montant 
dans la Chaire et en en sortant,  nonobstant  la deffense.  Mais  c'est 
un Ecclesiastique mCcontent,  et  celuy que l'Ev&que de Londres a mis 
dans cette cure de son autorite. 
Les  Seigneurs  ont continue  aujourdhuy Ia  matibre des avis, et ont 
resolu  de  prier  Sa  hlt6  de  leur  communiquer  tous  les  Papiers, 
Comptes etc. des Commissaires  de  l'AmirautC,  ceux  des Officiers de 
l'Artillerie,  et  ceux  des  Commissaires  de  transport  touchant  la 
descente.  hlrd  hlalborough  a proposC  de faire  prendre  au serment 
&abjuration du R. Jaques, mais l'on  n'a  rien  resolu la-dessus, et l'on 
n'en  auroit pas  moins  crii  la  proposition faite  &  mauvaise fin, quand 
elle auroit estd faite par un autrel. 
On manda  &lardy dernier ce qui  s'estoit  pass6  ce jour  lB  dans la 
Chambre basse, au  sujet de I'Estat  pour  la  Flotte pendant  l'an  1693 
que le  Roy avoit  fait communiquer, et comment on avoit  consenti h 
33,010 matelots B 4 L. 5 shl. par mois, pendant  13 mois.  Les 33,010 
matelots ne furent  pas le seul  article, qu'on  passa de plus que YannCe 
precedente, car on ne donnoit  alors que 4 L. par mois pour matelot, 
au lieu qu'on a accord6 5 Shillings ou un Ccu  de plus  pour chaqu'un, 
&  cause de  l'augmentation  du prix  de toutes sortes  de denrCes et de 
vivres;  ainsi dans ce seul article de matelots;  voila 263,802 L. 10 Sh. 
de plus que l'annCe  passee.  Hier l'on continua la m&me  matikre de la 
depense  pour la Marine, et l'on  rCgla  ce qui regardoit  la construction 
des 4 Galliottes 8,  bombes, des 8 Fregattes ou vaisseaux  du qe  rang et 
du  Chantier  B  Plymouth,  pour  lequel  on  a  ordonnC  z?/m  L.  Et 
aujourdhuy l'on a achev6 tout ce qui  regardoit l'estat  de la Marine, et 
l'on  a  resolu  que pour  la  depense de la Flotte, pour la construction 
des 4 Galliottes, des 8 Vaisseaux  du qe  rang, et pour le  Chantier  de 
Plymouth l'on  leveroit la somme de 1,926,516 L. 10 Sh. qui est un peu 
mbins que le Roy n'avoit  demand&.  L'on devoit en suite examiner la 
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dCpense pour YArmCe  de terre, mais une question qu'on a faite, si l'on 
commenceroit par B.  ou par chercher  des fonds  pour  la Marine, a fait 
perdre trop de temps. 
Mercredy, jour  d'examen  de l'estat  de la Nation, l'on  fit vingt  ha- 
rangues, ayant toutes des buts diffdrents, et enfin la question  se deter- 
mina sur le  Comte de Nottingham, contre le  quel  tout  le  parti Whig 
se dkchaina.  L'on  dit, qu'il  estoit  impossible qu'un  homme qui avoit 
des  principes  comme  les  siens,  piit  estre affectionne  au Roy et  au 
Gouvernement  et  l'on  Ctablit  pour  ses  principes,  I.  qu'il  avoit  estC 
contre la vacance du Throne, 2. qu'il avoit tCmoignC assez ouvertement 
que son opinion estoit, que le Roy estoit seulement Roy de fait et non 
de droit. 
Le Chr Rd Temple prit  sa  dCfense, et  dit, que c'estoit  attaquer  le 
Roy plustost que son Ministre,  et l'accuser de n'avoir  pas le discern-- 
ment de connoitre quels principes avoient ceux qu'il employoit.  Mais 
un  membre  du  pays  de  Galles,  nommC Lloyd,  prit  la parole  et dit, 
qu'il  ne  savoit  pas  quels  principes  avoit  Md  ~ottin~ham,  mais  qu'il 
vouloit rendre compte B  la Chambre  de ce qui luy estoit arrivC il  y a 
6  ou  7  mois.  I1  dit,  que lors  qu'on  aprdhendoit  une  invasion  des 
Franqois, il  s'estoit  crb obligC, estant  Juge de Paix dans le lieu de sa 
demeure,  de  faire  prendre  les  sermens  L  ceux  dont  il  se  deffiait; 
qu'ayant  fait  sommer  deux  frhres  de  les  venir  prester  chez  luy,  ils 
l'avoient  rcfusC;  que sur leur  refus  il  avoit  pris 5 ou 6  personnes  de 
ses amis  pour estre tCmoins de ce qui se passeroit, et qu'il estoit  all6 
chez eux; qu'ils  avoient persist4 dans le m&me  refus, et luy avoient dit 
qu'ils  aimoient mieux  payer chaqu'un  40 Shil. qui est la peine  portCe 
par la loy, et qu'ils  les avoient payez;  que  10 jours aprhs que cela fut 
passe, qui est justement  le temps qu'il  faut pour avoir  une reponse de 
Londres, il avoit estC fut surpris de recevoir  une lettre de PvId  Notting- 
ham, qui luy ordonnoit de se rendre incessamment B Londres, et quand 
il  y seroit de se  presenter  devant  le  Conseil;  qu'il  y vint  et amena 
avec soy 6 de ceux qui  avoient  estC tdmoins  de sa conduite; qu'il  se 
presenta & la porte du Conseil pendant 6 semaines de suite, sans qu'on 
le fit jamais appeller, ayant toujours ces 6 personnes B dCfrayer ;  qu'en- 
fin au bout  de ce temps-la, un jour  que le  Conseil  estoit  la  pluspart 
separC, on le fit entrer;  qu'estant  dans la Chambre, il vit &Id Notting- 
ham s'entretenant  en un  coin  avec l'un  des  deux frhres, qui  estoient 
ses  parties, et que peu aprhs le  dit  Pllilord le fit  approcher, et luy dit 
qu'il  pourroit s'en  retourner  et que son  affaire  estoit  apaisCe.  L'on 
s'Ccria  I&-dessus 'B l'oppression  l ' et  enfin  cela  se  termina  par  un 
nouvel  avis, peu  different  du prCcCdent, qu'on  resolut  de  donier au 
Roy, assavoir qu'on  suplieroit Sa Mtd  de n'employer  dans les Conseils 
et dans ses affaires que des personnes qui solit pour le Gouvernement, 
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se plus  servlr  de  ce  moyen  L'on  parle  pour  y  supl~er  de rCtab11r 
l'lmpost sur les Cheminees pour un temps limit6, et de faire des anticl- 
pat~ons D'autres  proposent  uii  Impost sur la chandelle et sur le sel; 
mals  pour une acclse generale  sur  les vlvies la  pluspart  n'en  veulent 
point entendre parler  d'autres parlent de fare apo~  ter la va~sselle  super- 
flue ou la moins nCcessaire, d'en  falre de  la  monnoye,  et que le Parle- 
ment  trouve  quelques branches  des  revenues,  pour  seuretC  et  rem- 
boursement de ce prest, mals l'on  ne croit  pas qu'on  en vlenne SI tost 
B  cet  expCd~ent.  Quelques  uns  ont  harangu6  contre  les  troupes 
Ctrangkres et auxlllaires, d~sant  qu'll  fallo~t  avolr une Armee qu~  ne ffit 
composCe que tout d'Anglo~s  , d'autres contre la solde qu'on  donne B 
ces  troupes Ctrangkres, qu~  ne devo~t  pas  estre  plus  gross? que celle 
que les Hollandois  ou d'autres Nat~ons  donnent h leurs troupes  Ma~s 
cela  n'a  estC  soutenu  Au  contra~re  11  y a  des  membres, qu~  d~sent 
dans le particul~er,  que SI le Roy avolt demande 2 fois plus de subs~des 
pour  le  Duc de Savoye, I'on  les  aurolt  accorde7, leur  paroissant que 
c'est L  oh l'argent a estC le mleux employ6 
H~er,  qu~  estolt  lour  d'av~s,  plus~eurs  avo~ent  menace' par  avance, 
qu'on  tra~ttero~t  d'une matlkre, qu~  mettro~t  la Chambre  en beaucoup 
plus  mauvalse  humeur  qu'elle  n'a  encore estC  Ma~s  lors qu'elle eat 
pass6 en  grand Committ6, et qu'un  autre efit  prls  la  place du  PrCsl- 
dent, une dem~  heure ent~kre  se  passa  dans  le s~lence,  chaqu'un  s'at- 
tendant  qu'un  autre parlst  le  premler  Le  Chr R  Temple  qu~  est 
trhs b~en  ~ntent~onne,  quoy que point Wh~g,  voyant cela prlt la parole, 
et dit, qu'un Avls trbs Important au pays, et que Sa Mth leur demando~t 
expressCment, estolt de luy fourn~r  des moyens, pour emp2cher l'argent, 
qu~  est necessaire  pour  l'entret~en  des troupes, de sortir du Royaume. 
I1  proposa d'envoyer du bled, des  hab~ts,  et quelques  autres espkces : 
filais comme la Chambre n'esto~t point  prCparCe  sur cette matlbe, on 
repondit,  que  cet  avls v~endro~t  B  son tour  et  peut-estre  en  peu  de 
]ours  Le meme  silence  recommenqant,  le  President  du  Commltt6 
rend~t  la  chaire  au  Speaker,  et  l'assemblCe  se retlra  plustost  qu'elle 
n'avoit  encore fait  Pendant qu'on  se  regardolt  alnsl  l'un  l'autre, un 
Wh~g  dit  malic~eusement,  qu'll  connolsso~t  la  cause  de  ce  sllence; 
qu'on  se  doutoit  bien que  les  avls  qu'on  donnero~t  ne  sero~ent  pas 
sulvls, et que cela estant, 11  conse~llo~t  que chaqu'un  se retlrdt chez soy, 
pour deffendre sa malson du  m~eux  qu'll  pourrolt, quand les Fran~ois 
auro~ent  fait descente  S1  cela  ne fit pas parler  la Campagne, 11  la fit 
du molns rlre.  Le m&me  Mr Temple, qu~  entend le fin du Commerce, 
estant  depuis  plus~eurs  annCes Comm~ssa~re  de  la Douanne, presenta 
un  B111  pour  empCcher  le transport des espiices d'or et d'argent  hors 
du  Royaume  et  piCvenlr  la  d~minution  qu~  s'en  fait,  par  la  grand 
quantltd que  les  orG1res en fondent  tous  ies jours,  un ecu du  polds 
d'une once leur  coutant  2  et quelques fols 3  sols molns, qu'une  barre 
d'argent au m&me  t~tre  chez les affineurs 
La Chambre  des Se~gneurs  a  est6 ces  z ou  3  jours  sur  I'examen 
de  la  descente,  pour  donner  aussl  ses  avls.  Avant  hrer  on y  mlt 
sur  le  tap~s,  de demander  aux  Communes  de  concourir  avec  elles 
dans  cette  matihre,  et  de  donner  leurs  avls ensemble,  qu~  est  une 
~0nCtlOn  qu~  n'est  pas  B  souha~tter  Mals  11s  prlrent  un  mauvals 
tour  pour  cela,  et  propos&rent de  demander  une  Confdrence  &  la 
Chambre  Basse,  pour  leur  fare gofiter  les  ralsons  qu'lls  avo~ent  de 
leur faire cette demande,  au l~eu  qu'on  d~t  qu'lls  devo~ent  auparavant 
convenlr des avls qu'lls avolent desseln  de donner.  Cctte proposition 
estant mlse en del~berat~on  les seigneurs  se dlvlskrent, et  la NCgat~ve 
l'emporta  de  8  ou  10 Vo~x. Mllord  Nottingham  avo~t  fait  son 
apolog~e  le lour prCcCdent,  et  quelques uns  de  ses amls  avo~ent  en 
veue  d'adoucir  son  affa~re  par  cette  jonct~on,  car  elle  leur  serolt 
devenue  commune  aussl  bien  qu'h  la  Chambre  basse  Ma~s  tous 
les Episcopaux (dont  ce Comte passe  pour  le plus  zCle), comme Md 
PrCs~dent,  le  Comte  de  Rochester,  et  tous  les  Ev&ques qu~  estoient 
17 ou 18, ayant  est6  d'un  sentiment contra~re,  l'on  en conclut, qu'lls 
ont estC  des  amls plus  Cclairez  que  les  autres,  et  qu'lls  ont  cramt, 
que  si  dans une confkrence  sur son sujet  les Communes avanGoient 
quelque  chose contre luy, qui  les  embarrassat  dans  la  reponse,  son 
affaire ne devlnt par 18 dCsespCrCe  L'on  ne volt encore polnt d'autre 
lour  pour  la  raccommoder,  que  lors  qu'on  fera  le  raport  des  re- 
solut~ons  et des avis dans la Chambre.  Ce que ses ennemls prennent 
B  tsche  de  fare remarquer,  est  que  le  part1  qu~  s'oposo~t  &  rCgler 
tout d'un coup l'ArmCe  de terre, et qu~  voulo~t  auparavant que les 20 
mllle  hommes  pour  la  seuretC  du  Royaume  fussent  Ctablis,  aprks 
quoy  11s  auroient  d~fferC  de vu~der  le  reste  le  plus  longtemps  qu'ils 
auro~ent  pu,  est  le  m&me partl  qu~  a  estC  pour  luy,  B  quelques 
polltlques priis , et que Mr  Finch son frsre est  des Chefs de  ce  partl. 
Au~ourdhuy  les  Whrgs  de  la  Chambre  haute,  qui  exammo~t  les 
paplers concernant  la  descente, sont  presques  tombez dans  le  senll- 
ment  de  ceux  de  la  Basse,  et  11s  dlsent  qu'ils  ont  trouve  par  les 
lettres de  l'Am~ral  Russel, qu'~mmed~atement  aprbs  la  vlctolre navale 
et  souvent  depuis,  11  pressoit  qu'on  exCcutdt  la  descente;  et  qu'on 
avolt  offert  au  Gourernement  d'aller  brfiler  St  AIalo  avec  3  mllle 
hommes,  et  en  sulte,  l'affa~re devenant  plus  difficlle  par  le  retard, 
avec  d~x  mille, &  quoy ce Comte  est  celuy qui  avolt toujours  aportC 
le plus d'obstacles.  On resolut  hier  un avls dans  la meme Chambre, 
assavolr que  le  Roy serolt  prie de mettre  un  autre homme  B la t&te 
des  Ingenieurs  de  l'hrtlllerie  que  le  Col  Gore,  qu~  est  Ctranger. 
011 crolt  que  le Vlcomte  Sidney pourra  b~en  succCder  au Comte de 
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Solmes : Si cela arrivoit  il  auroit estC Colonel  aux Gardes, Secretaire 
d'Estat, Vice-Roy, et General de l'Infanterie en moins de 4 ans; mais 
il prifereroit la vie de Londres et la Vice-Royaute  & ce Generalat. 
Mercredy  dernier  les  Communes  travailkent au reglement  de  la 
Compagnie  des  Indes, et  tombbrent  d'accord  des  Articles  suivans. 
1. Que le Gouverneur de  la Compagnie  ne  pourra  avoir  que 5 mille 
L. dans  la  banque, et qu'il  n'aura qu'un  suffrage;  z. que  pour avoir 
droit  de suffrage, il  n'y  faudra pas  avoir moins de 500 L. sans qu'on 
en ait  plus  d'un, quelque grosse  que  soit  la  somme  qu'on  y  aura; 
3. que  la Compagnie emportera  par  an pour  ~oo/m  L. de manufac- 
tures  d'Angleterre;  4.  qu'aucun  Ctranger  n'y  sera  receu ;  5.  qu'il 
ne  se  fera  point  de vente  particulihe;  6.  qu'aucun  lot  n'excedera 
500 L. au moins  qu'il  ne  soit en diamants;  7. qu'on  ne fera jamais 
de repartition, qui  puisse causer de la diminution au Capital.  On dit 
qu'ils  ne feront durer cdt etablissement que 21 ans. 
December  I 3/23. 
Samedy dernier I'on fit raport dans la Chambre Basse des Sommes, 
qu'on  avoit  rCsolu  de  donner  au  Roy  pour  1'ArmCe  de  terre,  y 
compris  la  dCpense  pour  llArtillerie,  pour  le  transport  des  troupes, 
pour les hbpitaux,  pour les troupes auxiliaires, pour celles de PiCmont, 
pour  les  Subsldes  au  duc de  Savoye,  et  pour  les  autres dCpenses 
casuelles,  et  le  tout  ensemble  fait  la  Somme  de  2,090,563  L.  St. 
19 Sh.  6  p.  B  la quelle  la  Chambre  consentit.  De sorte  que voila 
la  grande  affaire  des  subsides  finie  heureusement,  promptement  et 
&  souhait.  Dans  cette  Somme,  il  y  a  zoom L.  pour  les  troupes 
auxiliaires et pour  les  Subsides au Duc de Savoye, cequi est plus que 
le  Roy n'avoit  demand&  La Chambre  a  aujourdhuy  commencC  B 
chercher des Fonds pour  ces  grandes Sommes, et elle en  a Ctabli un 
qu'elle a estimC 2  Millions, mais qui en  a  autrefois raportC 3 et qu'on 
croit  qui  vaudroit  3  ou  4  cens  mille  L.  plus  que  les  z  Millions, 
si le Roy y employoit luy mCme  les Collecteurs.  C'est un impost sur 
les terres, non  pas comme celuy des annees prbcedentes, que les uns 
s'Ctoient  extrhmement  foulez et les  autres  payoient  tits  peu, ce  qui 
B la longue auroit  pi3  changer  les  plaintes de  ceux qui  estoient lezez 
en quelque chose de  pis:  mais  par  une taxe  Cgale  et  proportionnie 
aux rentes  de  chaqu'un,  assavoir de 4 Shillings  par Livre, ou du I/,%. 
La Chambre s'est partagCe sur ces deux  manihres de taxer  les  terres, 
et contre la coGtume des  autres  annCes, cette dernibre  I'a emport4 de 
80 Voix, 226 contre 148.  Les membres disent, que le Royaume est 
plus en estat de payer cet impost, qu'il n'estoit il y a 3 ou 4 ans, parce 
que  le  bled  est  enchCri  de  plus  de  la  moitiC,  et  qu'une  ou  deux 
mCchantes rCcoltes  de plus les enrichiroit, y ayant auparavant trop de 
bled dans le  pays, cequi faisoit que  les  terres s'affermoient peu.  La 
double  accise  sur  la  bibre  et  autres  boissons  de  cette  nature a est6 
rejettde. 
December  I 6/26. 
Mercredy  pass6  il  y  eut  de  fort  grandes  contestations  dans  la 
Chambre, au  sujet  du  Bill  pour  la  seuretC  de la  personne  de  LL. 
MhItez  et  pour la conservation du Gouvernement.  I1 portoit  en sub- 
stance, que ceux qui  nieroient que  LL. MM. ayent un vCritable droit 
B  la  Couronne, soit  qu'ils  le  fissent  de  bouche  ou par  Ccrit,  ou  en 
dispersant  des  Libelles  qui  le  contesteroient,  seroient  criminels  de 
haute  trahison.  Et enfin on y avoit ajoutC un serment, qui contenoit 
une espbce d'abjuration du R. Jaques, que devoient  prester  tous ceux 
qui  sont  en charge, et  qu'on  pouroit  presenter  B  ceux  quon  soup- 
conneroit  d'estre  mal  intentionnez,  qui  sur  leur  premier  refus  en 
seroient  quittes  pour  une  amende  et  un  emprisonnement,  et sur  le 
second  seroient  aussi  coupables  de haute  trahison.  C'estoit le parti 
Whig,  qui  avoit  principalement  poussC  cette  affaire,  et  qui  avoit 
dress6 le  Bill.  Mais  des  Conseillers  memes  du  Cabinet, et quantit6 
d'autres  personnes  trbs-zClez  pour  la conservation  de LL.  MMtes et 
du Gouvernement, y firent de trbs fortes objections, et representhrent 
que  desormais  on  ne verroit que procbs  criminels  par  toute I'Angle- 
terre, qu'il  n'y auroit  plus  de seuretC pour  personne, et qu'il  faudroit 
estre plus sur ses gardes dans les discours familiers, que dans les pays 
oh  il  y a  des  Inquisiteurs  d'Estat;  que  toutes les  prCcautions qu'on 
tacheroit d'y aporter seroient m&mes  inutiles, et qu'il ne faudroit qu'un 
domestique maltraittC, ou deux autres fripons, qui jureroient  que vous 
avez  tenu  de tels  discours, sans que personne vous pht  delivrer de la 
peine  portee  par  la  loy,  qui  jusques  icy  ne  demande  pas  d'autres 
preuves.  Quelques uns un  peu  libres dans  leurs discours, ou sobres 
ou entre deux vins, mais d'ailleurs point Jacobites, protesthrent haute- 
ment que  si  cet  Acte  passoit, ils  alloient  quitter  le  Royaume et de- 
meurer  & la  Jamaique  ou  en quelque autle endroit  du  monde.  Le 
parti qui  s'estoit  beaucoup remu6  pour  mettre ce Bill en estat, ne fut 
pas  muet, et  dit, que  la  hardiesse  des  Jacobites, et  des  faiseurs  ou 
disperseurs de Libelles  contre LL.  MM.  et  le  Gouvernement  estoit 
cri3e  B un  tel  point, qu'il  n'y  avoit  pas  d'autre  moyen  pour  les tenir 
en  bride;  qu'il  n'y  avoit  pas  jusques  aux  anti-chambres  du  Parle- 
ment  oh  l'on  distribuoit  insolemment  cette  sorte  de  libelles;  que 
leurs  parieurs  dans  le  Bureau  des  Gageures pouissoient  l'effronterie 
encore  plus loin, et offroient 50 Livres, h qui  s'engageoit  B en  rendre 
500, quand le R. Jaques seroit  remont6  sur le Throne; que tous les 
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persuadez par la harangue que fit  leur confrkre de Salisbury en faveur 
du Bill.  Pour celuy-cy l'on  ne sait au quelle  classe le mettre,-il  fut 
soup~onnC  de Whig-lors  qu'il fit  la fonction d'orateur : car lors qu'il 
fut question de donner sa voix il fit  le Courtisan, et ne se trouva point 
dans la Chambre ; mais au lieu de plaire aux uns et aux autres, comme 
il en avoit  le  dessein, il  en  est  malheureusement  arrivC  tout  le  con- 
traire.  Ceux qui se  dCclarkrent contre  le Bill, et qui se  servirent  de 
la plausible raison, qu'il estoit  dur de  priver  celuy des Roys, h  qui ils 
avoient  le  plus  d'obligations,  et  celuy  de  qui  ils  avoient  le  moins  B 
aprChender, qu'il ne fit pas un bon usage d'une prCrogative, qu'avoient 
eue  tous  ses prCdecesseurs, de  le  priver, dis-je, d'un  des  plus beaux 
moyens  pour pouvoir reconnoitre  et  recompenser la fidClit6  de ceux 
qui l'avoient bien  servi.  Les principaux  de ceux-cy furent  les Lords 
Camarthen, Nottingham et Portland;  auxquels  se joignirent  3 Whigs 
considCrables, mais tous trois  du Conseil  du Cabinet, et trks bien  in- 
formez  des  intentions  de  sa  M~J,  les  Lda  Devonshire,  Dorset,  et 
Godolphin;  B  quoy il  en faut  ajouter un Md  Sunderland comme bon 
Courtisan.  Dix-sept Ev&ques  renforckrent beaucoup  ce parti;  et avec 
tout cela  il auroit estC trop faible sans les Cgards des uns, comme de 
Md  Maclesfield, qui quoy que  grand Whig, voulut plaire  B la Cour et 
s'absenta  et sans l'adresse des autres, colnme de Md  Scarborough, qui 
emmena  diner  Md  Pembrock,  grand  protecteur  du  bill,  et  celuy-cy 
comptant que si son parti  perdut une Voix  en luy, il  en gaigngt  une 
dans  celuy  qui  le haittoit;  mais  l'autre  fut plus  fin,  car  il retourna 
le  soir  dans  la  Chambre  et  y  mena  le  Duc  de  Schomberg,  encore 
nouveau dans cette sorte d'intrigues.  Rid Mulgrave s'oposa & ce qu'ils 
fussent receus, parce qu'ils  venoient si tard, mais l'on dit, que s'il Ctoit 
permis de donner sa voix  par procureur,  B  plus forte raison le devoit- 
on permettre aux prCsens.  Ceux qui ont perdu ce bill, et particulikre- 
ment les Whigs de l'une  et de l'autre Chambre  en sont au dCsespoir, 
pour ne  pas dire tous les Membres de la Basse;  et  ils s'attendent de 
mieux  rdiissir dans une  autre  session, les  partisans  du Bill  estant  de 
beaucoup supCrieur parmy les Communes, et  s'estant trouvez si Cgaux 
dans la Chambre haute.  Les Membres de celle-cy qui s'y int~ress~ient, 
ont dCja  eu recours  B  leurs protestations  ordinaires contre ce  qui  ne 
leur plait pas;  mais ce qui est de plus curieux, c'est que de 24 qui ont 
protest6 contre la rejection  du Bill, le Prince  de Dannemarc  est  B  la 
teste. 
Avanthier (4. Jan.) qui estoit le jour marquC pour la ConfCrence entre 
les 2 Chambres, plus  de  60 Lords  s'y  rendirent,  pour  entendre  une 
dispute, qui promettoit  d'estre curieuse.  Le Comte de Rochester por- 
toit la parole pour eux, et se  servit  du  prCambule  ordinaire, que leur 
Chambre ne souhaittoit  rien  tant  que  de vivre  en bonne  intelligence 
avec les  Communes: Cela  fut  suivi  d'une  demande  faite  en  termes 
choisis, et qui  avoit plus  l'air  d'une  prikre  de vouloir bien faire  parti- 
cipans les Seigneurs, des raisons quJElles avoient eu pour faire le vote, 
dont on leur avoit fait raport dans la dernikre confCrence.  M. Granville 
(fils du Comte de Bath), qni y prCsidoit de la part des Communes, re- 
pondit, qu'il avait seulement ordre  de  se  charger de ce  que les Seig- 
neurs avoient & leur communiquer dans cette ConfCrence, et d'oh faire 
raport  9, sa Chambre;  aprks quoy Md  Rochester luy donna  un  Ccrit, 
qui contenoit aparemment ce qu'il venoit de dire de bouche, et ainsi la 
ConfCrence fut faite presque  aussi tost que commencCe.  Mr  Granville 
ayant  rendu  compte  de sa commission  dans  la Chambre, le Speaker 
luy dit qu'il avoit mal fait, et qu'il faloit seulement avoir dit, qu'il  feroit 
raport B sa Chambre de ce qu'on venoit de  dire, sans ajouter qu'il  en 
avoit  l'ordre,  parce  que  c'estoit  une  espbce  d'engagement  B  faire 
rCponse aux Seigneurs.  De tout ce jour  1% l'on  ne parle  point  d'exa- 
miner leur demande, ni  de lire leur papier, et l'on  n'en  a  pas  encore 
par16  depuis;  ce qui  fait  croire  qu'il faudra que les Seigneurs fassent 
encore une nouvelle dCmarche.  L'on  dit  qu'on  n'a  peut-estre  point 
d'exemple dans les Parlemens  passez d'un procedC  pareil  B  celuy des 
Communes d'aujourdhuy. 
Le Bill pour les  z  hIillions  a seulement estC  achevC ce soir ;  on le 
relira  demain, et il  pourra  passer  la  semaine  prochaine.  Il y a une 
clause  pour  pouvoir emprunter dessus, et  une  autre  pour en affecter 
les deniers aux usages  de la Flotte, et au  remboursement des 750/m 
L. d'arrCrages, pour  encourager les credits.  Les Commissaires  pour 
la  levCe  sont  presques  les memes  que I'annCe  passCe,  mais  on y a 
ajoutC, que si quelqu'un  d'eux en fait l'office  avant  qu'avoir  prestC les 
sermens, il  payera  500 L.  d'amende : et que  si quelques  uns  ne se 
sont pas fait taxer comme  Gentilhommes dans  les imposts prCcCdens, 
ils seront exclus de cet employ. 
Les Communes  ont fait part  dans  leur journal  imprime, d'une dC- 
fense qui ne leur fait pas honneur, assavoir que  leurs Membres ne  se 
laisseront  plus  traitter  au  Cabaret, par ceux  qui ont quelque  Bill  B 
faire passer dans la Chambre. 
January  IO/ZO. 
La Chambre Basse  n'a  estC  entikrement  dccupCe  depuis Vendredy 
dernier qu'au Bill pour la levCe  de deux  Millions sur les terres, dont 
la  lecture,  et  la  discussion  de quelques clauses  qu'on  proposoit  d'y 
ajoiiter, a demand4 3 dances entikres.  On l'a enfin achevC ce soir, et 
on le met au net pour I'envoyer aux Seigneurs.  L'apropriation qu'on 
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et de ?oo/m  pour la Flotte, ainsi il en restera plus de 5oo/m  L la dis- 
position de Sa Mtk.  Mais au lieu de ce petit avantage, il  s'estoit form6 
un  parti, dont  les Chefs  estoient  &I' Clarges et pareils, pour faire at- 
tacher une  clause  ou  une  condition dCsagrCable  au  Bill, par laquelle 
toutes les Pensions  auroient estC  amorties  pendant  la  guerre:  Et ce 
parti estoit si considkrable que dans la division qui s'est faite aujourd- 
huy de la Chambre sur cette question, il  l'a  emport6 de 3 Voix.  Ce- 
pendant,  quand  on  est  venu  B  relire  cette  clause  quelques  heures 
aprks,  I'on  a  heureusement  changC  de  resolution,  et  elle  a  estC 
rejettCe. 
0n.a  leu aujourdhuy le  Bill  pour  la  levee  d'un  Million d'emprunt 
B fond perdu;  mais depuis que ce dessein a estC proposC,  l'on a eu le 
temps  de  reconnoitre les dispositions du public,  et que de la mani'ere, 
dont il  a  estC  projettd,  il  s'en  faudroit  beaucoup  qu'on  trouvst  la 
somme qu'on prCtendoit.  C'est ce qui a estC cause quJapr&s  cette lec- 
ture, l'on a changC de resolution, non pas h I'Cgard de l'emprunt, mais 
& l'Cgard  de la mCthode.  C'est  dire, qu'au  lieu  de  7  pour  Ct,  qui 
ne  devoient  estre  Cteints  que  par  la  mort  du  dernier,  ou  des  dix 
derniers  presteurs,  ils  veulent  en  donner  10. et  faire  une  banque 
ordinaire B.  fond perdu . Encore ne s'attendent-ils  pas de trouver plus 
de 5 ou 6 cens mille L.  de  cette manikre-la.  Si cet  Ctab!issement  a 
lieu il va rui'ner le negoce du Marquis &Halifax,  qui  depuis  plusieurs 
annCes accepte  tout  l'argent  qu'on  luy  offre;  mais  B moins que les 
personnes ne soient bien caduques, il ne donne que  IOO L. pour onze 
cens. 
Ce  doit  estre  demain  qu'on  fcra  le  raport  des  avis  qu'on  veut 
donner au Roy.  L'on  croit  que  le  Comte  de  Nottingham  n'attend 
que le succks de cette journCe  pour  prendre  son  parti,  et que  si  les 
Communes  s'obstinent  demander  qu'il  soit  CloignC  des  affaires, 
il priera  le  Roy  de luy  accorder la dCmission  de  sa charge.  Mais 
soit qu'il  quitte, ou qu'il  continue,  l'on  dit  que  Sa Mt'  nommera  un 
second secrCtaire d'Estat  avant son dCpart, puis que les Communes en 
ont voulu faire un de leurs griefs.  C'est encore aparemment la dCcision 
du dem&IC entre ce Comte et  Mr  Russel,  qu'on  attend  pour  nommer 
un Amiral, car l'armement de la Flotte  s'avance.  Les Seigneurs ont 
rCsolu  aujourdhuy  de  continuer  jeudy  prochain  &  dClibCrer  sur  les 
nouveaux avis. 
Ianuary 13/23. 
Mercredy dernier (10 Jan.),  qui estoit le  jour  qu'on  devoit  faire  le 
raport dans la Chambre Basse des avis qu'on  vouloit donner  au Roy, 
l'on n'examina  que le  premier  article  touchant  les  Commissaires  de 
PAmirautC,  dont  une  partie  contenoit,  '  Qu'on  conseilleroit  trks- 
humblement Sa MajestC, de faire  executer  la  Commission  de  Grand 
Amiral d'Angleterre  par des personnes  capables  et  d'une  expCrience 
,,connue  dans les affaires de la Marine.' 
L'on  harangua  de  part  et  d'autre,  pour  savoir  si l'on  persisteroit 
dans la resolution  de  donner  cet  avis, mais  on parla  beaucoup  plus 
mollement  qu'on  n'avoit  fait  contre les  Commissaires  prCsens,  soit 
parce qu'estant  la pluspart Rlembres de la Chambre,  ils avoient  eu le 
temps d'y faire des amis, soit parce qu'on savoit  que cette proposition 
seroit dCsagrCable au Roy, vu  la difficult6 de trouver  des personnes ou 
plus habiles  ou  plus  zC1Ces:  et  quand  on  vint  B  se  diviser  sur  la 
question si l'on donneroit cet  avis  ou  non,  la  NCgative  l'emporta  de 
23 Voixl).  Mais  il  est  vray  qu'il  y  eut  un  peu  de  surprise,  car 
quantitC de Membres estoient  allez  diner.  La  Chambre  ne  se  con- 
tents pas d'avoir  dCfait  ce  qu'elle  avoit  fait,  et  d'avoir  continue  les 
Commissaires  dans  leur  possession,  car  elle  les  rendit  plus  con- 
sidCrables et plus autorisks qu'ils  n'estoient  auparavant, en  confirmant 
cette autre partie de leur resolution prCcCdente, '  que Sa MtA  seroit trCs- 
humblement conseillCe, de faire  passer  B  l'avenir  les  ordres  pour  la 
Flotte par les mains des Commissaires de l'AmirautC ;'  car cecy ayant 
aussi estC mis en question l'affirmative  l'emporta.  Mais c'est B  savoir 
si  Sa  Mtd  trouvera  B  propos  d'y  consentir,  car  sans  parler  de  la 
divulgation du secret B  7  personnes de plus,  on remarque  que si I'on 
avoit observC  cette  formalit6  l'annCe  passee,  les  ordres  que l'hmiral 
Russel eut  d'aller  au devant  de  la  Flotte  ennemie  sur  les  costes  de 
France, seroient arrivez un jour plus tard,  et par consCquent  qu'il  n'y 
auroit point eu de combat, v0 que la  perte d'un  joir donnoit le  temps 
B PAmiral de France de recevoir  les  ordres pour  ne  se  point  battre. 
M'  Russel, qui n'est  pas ami de ceux qui  exercent  cette Commission, 
et  qui  va  devenir  encore  plus  dCpendant  d'eux,  l'estant  dCja  par 
la  charge  de  ThrCsorier  de  la  Marine,  n'est  gukres  content  de 
ces  resolutions,  et  parle  encore  plus  de  ne  point  commander I'CtC 
prochaine. 
Les Communes ne  font  point  de reponse  aux  Seigneurs sur  son 
sujet.  On  continuera  demain  l'examen  des  avis  suivans,  dont  les 
premiers  regardent  Ies Officiers Generaux Ctrangers, et en particulier 
le Comte de  Solmes.  La reddition de  Fumes et la mansre dont on 
parle icy du Comte de Horne, n'adoucira  pas cette affaire. 
La matihre, que les  Seigneurs prirent  hier  pour  donner des  avis, 
fut sur  le sujet de la guerre, et  ceux d'entre eux qui ont des chagrins 
particuliers,  comme  MWulgrave et  le  Comte  de  Stanford  (Whig, 
qui  souhaittoit  d'estre  Gentil-homme  de la  Chambre), avec  d'autres 
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qui  sont fiche2 d'avolr perdu  le  B111  pour  les  charges, reprCsentbrent 
les  grandes  dCpenses  que  l'Angleterre  falso~t pour  conserver  un 
reste des  Pays bas  aux Espagnols, et  couvrlr  les Provinces Unies, et 
proposhrent de demander N~euwport  et Ostende pour  seuretC, h quoy 
le  Comte  Macclesfield  ajouta  1'Ecluse  de  la  part  des  Hollando~s 
Md PrCsldent ayant prls la parole leur demanda, ~'11s  avolent promesse 
de  la  Chambre  Basse,  qu'elle  donnero~t 300/m  L  qu~  esto~ent 
nCcessa~res  pour  la  rCparat~on et  pour  la  conservation  des  deux 
premlers  places,  et  s'lls  ne  l'avo~ent  pas,  s'll  ne  valolt  pas  mleux 
qu'elles fussent prlses sur les Espagnols que sur les Anglo~s D'autres 
ne  prlrent  pas  la  chose  SI  ~Cr~eusement,  et  dlrent  que  SI  l'on  de- 
mandolt des seuretez aux Hollandols, 11  estolt  juste de leur en donner 
aussl,  et  qu'll  leur  fallolt  au moins  Plymouth pour  seuretC  de  leur 
Flotte,  qu'11s  hvrent  toutes  les  annCes  au  pouvolr  des  Anglois,  3, 
quoy Mllord Scarborough ajoGta, que cela  estolt d'autant  plus ralson- 
nable, que souvent  les Anglois esto~ent  hlaltres  de leurs  prlnclpales 
places  de  guerre,  say trouvant des  5  ou  6  m~lle  hommes h  la  fois 
Aprhs  ces  rCponses la questlon  ne  fut  pas  poussCe  plus  loin,  mals 
dans le d~scours  11  y en eut qu~  firent de plus fdcheuses reflex~ons,  et 
d~rent  que  leur  Roy  esto~t  sujet  des  Etats  Generaux  autant  que 
leur  Stadthouder.  Le  Comte  de  Shrewsbury  prCsenta  ensulte  un 
B111  pour  avolr  souvent  de  Nouveaux  Parlements,  et  qu'un  m&me 
ne pulsse  pas  estre contlnuC plus d'un  an ou  deux  Le B111  fut leu 
une fols et l'on  ordonna qu'il  le  sero~t  une seconde  Mals celuy qui 
est prCsentement sCant  fa~t  trop b~en,  pour  crolre qu'on  le  d~ssoudra 
S1 tost. 
Les Se~gneurs  ont leu  aujourdhuy  le  B111  pour  ]a  levCe  des  deux 
Mllhons, et le  Roy le ponrra passer lundy ou mardy prochaln.  Ceux 
de la  Chambre  basse  qui  n'ont  pfi  nulre  an gros des  affa~res,  ont 
jettC  leur  venln  dans la  su~te,  en  presentant  plnsieurs  Clauses  pour 
fare trainer  longtemps  le  plus  important  des  actes  Celle  qu'on 
proposa  dattacher  pour  suprlmer  les  penslons, fut  mlse  en question 
de  deux  manikres  d~ffCrentes, la   IT^  Que  les  vieilles  penslons  ac- 
cordkes pour quelque cause que ce solt, dont 11  y a eu de cons~dCrables 
et  qu~  sont Ctabhes  depu~s  les  Rhgnes  prCcCdens,  sero~ent  Ctelntes 
pendant  la  guerre,  et la  NCgat~ve l'emporta.  La  zde  Que le  Roy 
ne pourro~t  donner  pendant  la  guerre  aucune  nouvelle penslon pour 
pet~te  qu'elle fGt ; et l'affirmatlve  l'emporta  de 3 VOIX,  mais  la clause 
fut pourtant  rejettCe  L'on  a  ordonnC que  la l~ste  des Pens~ons  dCja 
Ctabl~es  sera leue en pleine Chambre 
Le Bill  pour  la  levCe  d'un  Mlllion par  emprunt  a  estC  leu  une 
seconde fois, mals  la  manlbre de la  lever  a estC renvoyCe & un Com- 
mlttC de  toute  la Chambre  L'on  a  ordonnC qu'on  aportera un  Bill 
pour Ctabl~r  des Commlssalres  pour  les  Comptes  publlcs, et  un autre 
pour  deffendre les  Lotter~es,  en  quoy  l'on  a  en  veue  d'en  abollr 
une  qu'on  apelle  le  Royal  Oke,  qnl  est  un  hoca  dCguisC,  mals  oh 
le v01  est  encore plus grand, et qu~  met toutes  les annees quant~tC  de 
familles et de jeunes gens h la besace. 
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Lors  qu'on  s'attendo~t  qu'll  n'y  avolt  plus  de dClays  nl  d'obstacles 
&  aprChender pour  le  B111  touchant  la  levCe  des  deux  Pvllll~ons,  11  y 
en  est  survenu  un  ~nop~nC,  qui  est  plre  que  les  prCcedens;  car  sl 
le part1 qui  l'a  falt  naltre se ro~d~sso~t  et n'en  voulo~t  polnt dCmordre, 
11  fondro~t  que  le  B111  tomblt,  et  l'on  ne  serolt  pas  peu  embarass6 
h trouver un fond  Cqulvalent et  aussi  bon, sans  parler de  la perte du 
temps  Les revenues provenant des  terres  sont non  seulement taxez 
par  ce  b~ll  (et  cela  ne  souffro~t  polnt  de d~fficultC),  mals  aussl  tous 
les  autres  b~ens  personnels,  ou  rentes  qu~  ne  provlennent  pas  de 
terres, Gages, Pens~ons  etc , qu~  dolvent payer un clnquleme de m&me 
que les telres  Comme cette dernl&re  taxe  esto~t  nouvelle, hler qu'on 
lisolt donc le B111 dans  la Chambre haute, et qu'on  croyo~t  qu'll serolt 
ached  ce  lour-h,  quelques  Se~gneurs  cont~nukrent  h  chercher  des 
sujets  de  brou~ller~e,  et  reprCsentSrent  qu'll  estolt  contre  leurs 
prlvllhges, que des Comrnlssa~res  nommez par  les Communes vlnssent 
prendre  connolssance  de  leurs  b~ens  personnels,  qu'll  leur  f~llfit 
rendre  compte  des  rentes  de  cette  nature, ou de l argent qu'ils  pos- 
sedo~ent,  et  que  c'esto~t  h  eux  h  nommer  les  Comm~ssa~res  qu~  les 
devo~ent  taxer  Md Mulgrave  qui  esto~t  des  plus  Cchauffez  pour 
la deffense de ce privilege, d~t,  qu'll  aimeroit  mleux avow ses b~ens  en 
Turqu~e  qu'en  Angleterre,  SI l'on venolt  h se reldcher  sur  ce po~nt-lj, 
plusleu~s  autres furent de  m&me  avis, et l'on  resolut qu on fero~t  une 
correction au  B111  des Communes, et  qu'on  y mettrolt  une clause qul 
contiendro~t  les  noms  de  leurs  Commlssa~res  La Chambre  Basse, 
qu~  pretend  non  seulement d'imposer  les  taxes  et  la  manlere  de  les 
lever,  mals  m&me que  les  Se~gneurs  n'ayent  pas  le  dro~t  de  rlen 
reformer ?I  une clause attachbe  h un B111  pour  de l'argent  (dont on eut 
un exemple l'annee passee), aura de la  peme  3,  consentlr  B la prCten- 
slon de  la Chambre haute  et lors qu'on  leur  a  apportC aujourdhuy 
le Bill  avec cette clause, &  peine  a-t elle estC  toute  leue, qu'on a cr~C 
tout dune vo~x  quelle  devo~t  estre  rejettee  L'on  se  prCpare  h  une 
ConfCrence de part  et d'autre, et  les Communes sont dCja  convenues 
des  ralsons  qu'elles  y  allegueront,  et  en  ont  envoy6  avert~r  les 
Seigneurs  par  30  ou  40  de  leurs  Membres  Xlals  comme au  but 
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oh l'on esto~t  occupC  B  juger  la  cause d'un homme qu~  se prCtendo~t 
palr du  Royaume, la Chambre  Basse  les  a  envoy6  rapeller  Ce qu~ 
est  de  fgcheux,  c'est  que  les  z  Chambres  se  rhglent  toujours  par 
des prCjugez, ou des exemples prCcedens sur un m&me  cas, et l'on d~t 
qu'll ne s'en trouve po~nt  de parell, ce qu~  pourra donner occaslon aux 
Se~gneurs  de  dCmordre  plus  dlfficllement  I1  faut  esperer  que  les 
veues du b~en  publ~c  l'emporteront  cette  annCe comlne elles firent la 
dernlttre  L'on  d~t  que  la  Cour,  qu~  \o~t  la  consdquence  de  ce 
d$fCrent, n'oubhe rlen pour y remed~er 
Les  Se~gneurs  rdsolurent  aussl  h~er  l'affa~re  touchant  la frCquence 
des  Parlemens, assavolr qu'on  en t~endra  un tous les  ans, et que tous 
les tro~s  ans on  en fera  un  nouveau  Les prlnclpaux  du Consell ne 
s'y oposkrent pas, parce que cela est conforme B l'Instrument du Gou- 
vernement, ou A cet Acte pour reformer les abus de 1 Estat, qu'on prC- 
senta au  Roy en  m&me  temps que la Cou~onne  Et comme au mols 
de Mars prochaln 11  y aura 3 ans que le Parlement present est sur pled, 
tous les Wh~gs,  qu~  s'lmag~nent  qu'lls  seront  plus fort dans  un  autre 
Parlement, comme 11s  l'esto~ent  dans le  prCcCdent, oplnkrent B  ce que 
celuy-cy ffit dlssous  aprks la sesslon  prCsente, en quoy 11s  estolent en- 
core appuyez par Md  Mulgrave 
Ma~s  d'autres reprbsenterent  que c'estoit attaquer les prCrogatives du 
Roy, et l'on  se  contenta  de resoudre  qu'on  fero~t  une  Adresse, par 
laquelle on s'en remettroit au bon plalslr de sa Mte en le luy represen- 
tant comme un avls de la part de la Chambre  Le Comte de Shrews- 
bury, qu~  avolt  le  premler  rills cette affa~re  sur  le  tap~s,  a estC depu~s 
une heure et dem~e  en part~cul~er  akec le Roy, et l'on crolt qu 11 n'y  est 
pas venu de luy m&me 
Cela donne  l~eu  B beaucoup de  ralsonnemens, et fa~t  crorre, que  SI 
Mllord Nottingham qu~tte,  l'on  serolt b~en  alse que l'autre rentrlt dans 
le poste de secrCta~re  d'Estat  Ce qu~  peut servlr B le confirmer, c'est 
qu'on  luy a quelque fo~s  demand6 en pa~tlcuher,  pour quoy 11  prenolt 
B tlche de prendre toujours un part1 oposC B celuy de la Cour dans la 
Chambre haute  I1 avolt d'autant  Inolns de sujet de refuser de rentrer 
dans  cette Charge, qu'un  des  deux, qu~  serv~rent  de prCtexte  B  son 
part1 pour la luy fa~re  qultter, ne seroit plus dans le Conseil 
Les Communes ont estC  occupbes tous ces jours  ICY  h regler  l'em- 
prunt d'un  Million, et pour y mleux  rCuss~r  elles  ont resolu des con- 
d~t~ons  les plus avantageuses du monde  Comme on vit  que 10 pour 
cent  h  fond  perdu  n'esto~t  pas  un  assez grand encouragement  pour 
trouver toute cette somme, l'on proposa Samedy dern~er  de donner 10 
pour  cent  pendant 5  ans, et dans  la  sulte 8 pour cent, avec le dro~t 
d'accrCt~on  aux dern~ers  survlvans  Ma~s  h~er  on  proposa une autre 
mCthode, assavolr  de  donner  14  pou~  cent  h fond  perdu, mals  sans 
aucun dro~t  d1accr6tlon, avec  11bertC  aux presteurs de  pouvolr  trans- 
fdrer  leur  debte  d'un  fond  sur  un  autre,  car  la  somme  grosslssant 
de rnolt16 et montant  B  14o/m d'lnteret pendant les prem~kres  annCes, 
11  en faudra d'autres que l'Acc~se  L'on y a trava11lC tout aujourdhuy, 
et on d~t  que l affaire est b~en  avancCe selon ce dern~er  projet.  Ce qul 
en fgcho~t  quelques uns, c'est  que  le  profit qm  rev~endra  tous les  ans 
par  la  mort de quelques uns  des  creanc~ers,  ne  peut  apartenlr qu'au 
Roy.  Cette affa~re  a emp&chC  qu'on n'a~t  contlnut? le  raport des avls 
sur lesquels 11 parolt qu'on se refrold~t  beaucoup 
L'affalre des  z  M~ll~ons  est heureusement  termlnee et  l'Acte en est 
pass&  On lalssa l'ordlna~re  dern~er  les  z  Chambres dlvlsCes, au sujet 
de la  nomlnatlon  des  Comm~ssaues  pour  les  b~ens  personnels  des 
Se~gneurs,  et on manda que les Communes avoient resolu de tenlr une 
Conference avec eux, pour leur montrer qu'lls esto~ent  mal fondez dans 
la pretens~on  de  nommer  eux-m&mes leurs Comm~ssa~res  La Mer- 
credy matln on leur  envoya une  autre dCputatlon composee d'env~ron 
50 Membres, qul avolent le Chr Thomas Clarges B leur teste,  mals on 
les fit  autant  attendre qu'on  avo~t  fa~t  le  lour precedent, et on ne les 
lntroduls~t  qu'au bout dune heure ou de clnq quarts d'heure.  S'estant 
aqu~ttez  de  leur Commlss~on,  et  s'estant  retlrez  pour  donner  heu  de 
dC11bCrer sur leur demande, plus~eurs  Se~gneurs,  plquez du procede des 
Communes  dans  l'affa~re de  Md  Russel,  furent  d'av~s  de les  tra~tter 
comme 11s en avalent estC tralttez, et  de refuser  la ConfCrence,  mals 
comme  l affa~re  esto~t  d'une  tout  autre Importance, elle fut  accordCe, 
pour  le m&me lour B 4 heures  aprks-mld~.  Le Comte de Pernbrock 
SUIVI  de  plus  de  30 Se~gneurs  S y trouva  de la  part  de la  Chambre 
haute,  et  de  la  part  de la  Basse,  ce  fut  le  Chr Clarges, auquel  on 
S estoit adress4 comme au plus vieux rout~er  dans les affalres du Parle- 
ment, qu~  porta la parole, et qu~  aprks avolr allCguC les ralsons, dont on 
esto~t  convenu entre les Communes, remlt  B  Md Pembrock  un  papler 
oh elles estolent continues, et alnsi se fin~t  la ConfCrence 
Les Se~gneurs  renvoykrent au lendemaln l'examen  de ces raisons, et 
ordonnerent que personne  ne  s'absenteroit  de la Chambre ce jour  18 
Les prlnclpaux  de ceux qui se dbclarkrent  pour ne  polnt adhCrer aux 
ralsons des Communes, et cela sous le  spCcieux  prCtexte de Malntien 
des prlvllbges, avolent le Pnnce de Dannemarc B leur teste, et esto~ent: 
le Comte de  Mulgrave, qu~  devient  tous  les jours  plus  dangereux, et 
dont on adm~re  la facllit6 B se blen exprlmer et la grande connolssance 
dans les lo~x  du  pays, le Marquls d Hallfax, le Cornte de Shrewsbury, 
mals  qu~  fut  plus  modCrC  que  les  autres, les  Comtes de Monta~gu, EXTRACTS FROM  THE  REPOXTS  OF F.  BONNET.  I 693. 
Feversham, Warrlngton ou de la Mere etc , et  les 3  Ev&ques  qui  s'es- 
tolent dCclarez auparavant contre la Cour, St  Dav~d,  Exeter et Oxford. 
La d~spute  fut chaude et dura  jusques  B 8 heures du  solr  avant qu'on 
en vlnt B aucune partage,  et alors on mlt en questlon,  SI l'on renvoye- 
ro~t  l affaire B un Comm~ttC  des Prlvllbges, ce qu~  aurolt  au molns fa~t 
perdre 10 ou  12 jours, et qu~  est ce que souhalttolent ceux de ce  part^, 
mals 11s le perdlrent de 14 Vo~x,  36 contre 50  Se voyant dCcheus de 
cette espCrance, 11s demandbrent que la dCc~s~on  de l'affaire fGt  dlffCrCe 
lusques  au  lendemam, parce  qu'll  esto~t  prbs  de  9 heures,  et  que  la 
pluspart estolent B jour  Ma~s  le  bon  part1 voyant qu 11  a~olt  gagn6 
cette  quest~on  prCl~mlnalre et  qu'll  estoit  ce lour  l& le  plus  fort, s'y 
opposa et n'y voulut absolument polnt consent~r,  ce qu~  fut cause qu'on 
recuelll~t  encore les Vo~x,  pour savolr SI l'on s'ajournerolt  au lendemain 
Le meme  part1 qui  avo~t  est6 pour  la  premlbre questlon ayant encore 
estC pour cette seconde, les autres virent b~en  qu'lls ne sero~ent  pas les 
plus forts, quand  on  en v~endrolt  B la  prlnc~pale  dCcls~on,  et quelques 
uns d'entre eux donnkrent  cause ga~gnCe  et s'en allbrent.  L'on m~t  en 
su~te  en quest~on  SI l'on retlrerolt  la Clause qu'on  avolt ajoutCe au B111 
des Communes, ou SI l'on  perslstero~t  dans la dCfense du  privllbge, et 
le premler l'emporta  de  20 Vo~x  Quoy que les veues du b~en  publlc 
ayent eu beaucoup d Influence dans I heureuse et  prompte dCc~s~on  de 
ce d~ffCrent,  l on avoue pourtsnt que le bonheur en est m&IC, qu'on en 
est redevable B z fautes capltales, que les  Se~gneurs  ont fat dans leur 
Clause, par les quelles, selon la pratt~que  du Parlement, 11  fallo~t,  qu'lls 
y renongassent  pour  cette  annCe.  L'une  qu'au  heu  de  nommer  les 
Comm~ssa~res  s~mplement  pour leur biens personnels,  qu~  est tout ce B 
quoy 11s prCtendo~ent,  11s ont mls en general, que c'esto~t  pour la levee 
de cette taxe de 4 Shllllngs par L  ce qui renfermo~t  celle sur les terres, 
B quoy 11s  ont renoncC  les  2  annCes dernlbres  L'autre,  que l'annCe 
clvlle commengant en Angleterre le 25  de &Tars, qul est  le terme que 
les Communes ont  prls pour  la  taxe, les Sgrs avo~ent  mls  dans  leur 
Clause, que cette taxe fin~ro~t  le 25  de Mars de l'an  1693,  voulant dlre 
de Mars prochaln en un an, et  qu'alors ce ne sera plus 93, mals le  ~r 
lour de 94  Le Chr Clarges  a fa~t  mervellles dans cette affalre, et luy 
et d'autres  parlementalres  parlo~ent,  au  cas que les Sgrs ne voulussent 
pas se rellcher, de renouveller un usage dont 11  y a des exemples avant 
Henry V111 qu~  est de fme une levee encore plus grosse, sans le con- 
tours des Seigneurs  ILIais on n'a  pas besoln de ces expCd~ents-la  dans 
des occurrences comme celle-cy  Aujourdhuy,  que le Roy est venu B 
Londres pour passer l'Acte, l'on  n'a  pas IalssC  de  chercher  encore des 
chlcannes, et l'on a craint une fols que  l'affalre  ne pGt  estre  termlnCe 
que derna~n. nlals enfin on est  convenu  de ce qu'on  rCpondo~t  aux 
Communes, et on a tenu  une ConfCrence avec elles, dans laquelle on 
leur a raportC leur Bill sans aucun  changement, et  on leur  a  d~t,  que 
les Se~gneurs,  vu  I'lmportance de  la  matlkre  et du  tort que les delays 
pourrolent  causer aux  affa~res  publlques, ne voulo~ent  pas  lnslster sur 
leur  Clause  pour  cette  fols  et  la  ret~ro~ent  sans  prCtend~e  que  cest 
exemple pGt  B l avenlr estre tlrC  B consCquence contre leurs pnvilbges, 
aplbs quoy le  Roy est venu  B Westminster  et a  r onnC  son conbente- 
ment B cet Acte, et B quelques partlcul~ers.  Dans la chaleur de la dls- 
pute  le  Marqu~s  de  Camarthen  et  le  Comte  de  Mulgrave  se  sont 
attaque7 personnellement  Celuy cy parloit de quelques nouvelles lo~x 
pour  la  conservation  des  prlvllbges,  B quoy le  nlarq  rCpond~t,  qu'on 
n'en  avolt pas besoln sous un rbgne comme celuy-cy  Le Comte, qu~ 
Cv~te  toujours de rlen dire de f2cheux qul reflechesse d~rectement  sur 
le Roy, repl~qua,  que c'esto~t  pour cela meme qu'on  avolt un bon Roy 
qu'~l  fallo~t  s'en  prCvalo~r  et obten~r  son consentement  pour se prCcau- 
tlonner contre  un  esclavage B venlr  Le Marqu~s  d~t  B cela, qu'll  luy 
entendolt  sowent parler  de  ce terme  d'esclavage,  et qu'll  ne  savolt 
comment  cela  pouvo~t  convenlr  B  un  homme,  qu~  avoit  estC  d'une 
Commlss~on  Eccles~astique,  qu~  esto~t  un  achemlnement  B  cet  escla 
vage  Le  Comte  rCpondit,  qu'll  ne  compreno~t pas,  comment  un 
homme  qu~  avo~t  estC  attaquC  par  toute  une  Chambre  basse,  qu~ 
l'accuso~t  de  b~en  plus  grands  crlmes,  et  qu~  ne  l'en  avo~t  jamals 
absous, luy pouvo~t  reprocher cela.  Le nIarqu~s  m~t  fin B  la d~spute, 
en dlsant que c'est  de quoy 11  s'estolt  toujours  pla~nt,  qu'on  l'accuso~t 
sans le voulolr entenclre, et sans qu'll eGt  pu obtenlr qu'on  le lugedt 
Les Communes  ont  envoy4  aux  Se~gneurs  le  B111  pour  lemp~unt 
d'un  Pvllll~on,  dans  lequel  11s  conse~vent  leur  I'  projet  pour  base du 
bill,  et  ajoutent  que  si  dans un  certaln  temps  la  somme  n'est  pas 
trouvCe, alors au l~eu  de 7  pour Cent et le  dro~t  d'acc~Ct~on,  11s donne- 
ront  14 pour Cent  aux  presteurs  sans aucune  accrbtlon et recevront 
Ics autres qu~  voudront prester aux memes cond~tlons 11s vont recom- 
mencer  B chercher d'autres fonds  On tombe generalement d'accord 
que  s~ la  taxe  de 4  Sh  par  L  est  levee  exactement  et  qu'll  ne  s'y 
commette  polnt  de  fraude,  elle  dolt  raporter  p~ks  de  3  RIlll~ons, 
largeut comptant,  1es  joyaux,  et  tous  les  autres  b~ens,  except6  les 
meubles (plis dans la slgnlficat~on  Ctro~te  de ce qu~  est nicessalre pour 
l'utlliti  et la commodlt6 d'une  ma~son)  sont taxez  AIais les  2  condl- 
t~ons  qu'on  pose  pour cela ne  se rencontreront  jamals en Angletcne. 
Le Comte de Devonshire a aportC un B111 pour la conservation de LL 
h2M  et  du  Goulernement, et  qui contlent  un  serment,  qu~  est  une 
espece d'abjurat~on  du R  Jaques et de ses adhCrens  I1 a estC  receu, 
mais  non  pas  encore  leu.  Le Roy est  all4 dlner  chez cc Comte en 
sortant du Parlernent 
Les 3 Regt Fran~o~s  et un  autre Anglols qu~  esto~ent  dest~nez  pour 
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l'Irlande,  resteront  en Angleterre, pour  contr~buer  B fare le  nombre 
des zo/m  h  qu'll  y faut avolr.  Md Galloway dolt toujours  passer en 
Irlande, et l'on  pa~le  d'y  lever 4 Regts.  On a  pubhC ces jours  ICY un 
llvre qu~  a  pour  title '  I,e  Roy Cu~llaume  et  la Re~ne  3lar1e ConquC- 
rants  Un  Dlscou~s  dans  lequel on tache de prouver  que LL MM. 
ont de  leur  cost6  contre  le  Roy  Jaques  les  prlnc~pales  ralsons,  qu~ 
rendent  le dro~t  des ConquCrants  un  juste tltre'  On d~t  que  le  llvre 
n'est  pas  mauvais  en  luy meme, mals  le  t~tle  en  est  choquant  La 
Chambre,Basse en a men6 du brut, et a envoy4 en prlson celuy qu~  a 
donnC  la  permlsslon  de l~mprlmer,  qu~  est  un  Licenseur, deput6 de 
Md Nottingham.  Le l~bra~re  a  aussl comparu devant  la Chambre, et 
s'en est mleux t1r6 
On manda Vendredy dern~er,  qu'on  s'estolt  plalnt  ce jour-lB  dans 
la Chambre basse B un Livre qu~  venolt  de  paroltre, et qul avo~t  pour 
t~tre,  Le  Roy  Gu~llaume  et  la  Re~ne  Mane  ConquCrans, etc.  Le 
lendemam, qu~  estolt  dest1n4 B chercher  de  nouveaux fonds, on lalssa 
les  affalres publ~ques  pour  reprendre  celle-cy avec  plus  de  chaleur, 
et  l'on posa en fa~t,  que ce L~vre  estolt d'une dangereuse consCquence 
pour  LL  MMteS, pour  la  11bertC des  sujets  et  pour  la palx du Roy- 
aume, quoy que ce ne so~t  proprement  qu'au tltre qu'on pouvo~t  fane 
cette appl~cat~on,  car le l~vre  passe pour n'estre pas mauvals 
On ne voulut pas lnslster h en rechercher l'auteur, qu'on  ne  douto~t 
pas qu'll ne fGt  le fikre d'un Mr Pope Blount Membre  de  la  Chambre 
(Charles  Blount  Esq ),  et  l'on  se  contenta  de  condamner  le llvre B 
estre  brGlC  par  la  maln  du  bourreau,  et  de  prler  Sa  Mth  d'6ter  la 
charge  de  L~censeur  B celuy qu~  avolt  donn6  la  permission  de  l'im- 
prlmer  Les Wh~gs  se  dlvert~rent,  en  demandant  que  celuy, de qul 
11 tenolt cette autor1t4 de l~censer  fGt  nomm6, ce que personne  n'lgno- 
ro~t,  et qu'on  s'en  piit aussi & luy  D'autres  se  ra~llklent  d'une  Con- 
quCte, comme celle de la Nat~on  Anglo~se,  fate avec 14  mllle hommes, 
sur tout Hollandois 
La plalnte  contre ce Llvre  ne fut  pas  achevke, qu'on  en produlslt 
un  autre  de  l'EvCque  de  Sal~sbury  (Ru~net),  qui  est une  Lettre Pas- 
torale qu'il adresso~t  au ClergC 11  y a envlron 3 ans,  pour  les exhorter 
a prendre  les sermens pour  le  Gouvernement present, leur allCguant, 
entre  autres  ralsons,  qu'lls  y  estolent  obl~gez  quel  que  ffit  le  t~tre 
qu'avolent leurs hlajestez, quand mCme  ce serolt celuy de Conqueste 
La pluspart  de ceux de la Chambre ne demando~ent  pas mleux, que 
de pouvolr  attaquer  cet  EvCque  par  quelque end~oit,  et  comme  on 
s'6chauffolt beaucoup contre luy, ceuv qu~  prenolent son part1 ne trou- 
vkrent polnt de plus seur moyen pour tlrer sa personne  d'affal~e,  qu'en 
&ant  qu'll  y avolt eu une amnestle generale, depuls qu'll avoit fa~t  ce 
llvre  Cela  satlsfit pour  ce jour-lh;  mals  h~er  on recommenqa B en 
pader avec plus d'algreur qu'on n'avolt fa~t,  et tous les amls de l'EvCque, 
l'ut111tC du but qu'll  se  proposolt, et l'lnnocence  de  sa propos~tlon  en 
elle meme, ne purent empCcher que son l~vre  ne fGt  condamn6 L ten~r 
compagnle  l'autre, et h estre aussl brule  demaln par le bourreau, ce 
qul fut  emport4  seulement  par  7  VOIX  au  l~eu  qu'auparavant  on 
I'avo~t  emport4  de 27  quand  on m~t  en questlon sl cette affa~re  serolt 
d6c1dCe L la pluralit6 des Vo~r Ce qu'on  y ajouta  pour  le  chagrlner 
encore  davantage, et  fane volr  que  c'esto~t  molns  la proposltlon  que 
la  personne qu~  estolt  od~euse,  c'est qu'on  prCsenta ensu~te  un selmon 
1mpr1m4 de  l'EvCque  de  St  Asaph, qu'll  apelle les Voyes de D~eu  en 
drsposant  des  Royaumes,  qu~  cont~ent  quelque  chose  de  b~en  p!us 
fort et  ob 11  4tabl1t  que Leurs  Majestez  ont  conquest4  leur  droit, en 
conquCrant la  personne  du  Roy Jaques.  hla~s  on s'oposa B ce que 
ce  Llvle  fGl  examln6, et l'on  d~t  qu'll  suffiso~t  d'avour chat16 un s6cu- 
her et un Eccl6s1ast1que,  pour servlr d'exemple  aux uns et  aux autres. 
On d~t  mCme  qu'11 en a estC qultte L mellleur march6 qu'on  ne s'atten- 
dolt, et  qu'll  a  couru  rlsque  de  plaider B genoux  le  pardon  que  luy 
donno~t  l'amnest~e  Vo~lj  une  terr~ble  mort~ficahon  pour un EvCque, 
qul  lors  qu'il  n'esto~t  que  s~mple  M~n~stre  recevolt  des  remerclmens 
de  la  Chambre  Basse (pour son  H~stone  de  la  Reformat~on),  mals 
tout  le  monde  avoue qull s'est  attlrC  cet affront  de gayet6 de  cceur, 
part~cuhkrement par sa dern~kre  condu~te  au sujet  d'un B111  d'lmport- 
ance, par  son affectat~on  &  parler  dans  la  Chambre haute, plus  que 
tous  les autres EvCques ensemble, sur quelque  sujet qui  se  presente, 
et  en voulant  fare des  reformes  parmy  les  Eccles~ast~ques,  dans un 
pays oh 11  salt b~en  qu'il  est  ape116  etranger  Les  Seigneurs ont  fa~t 
aujourdhuy  un Vote,  au sujet  de ces  prktendues  ConquCtes, auquel 
11s veulent  demander la concurrence des Communes, et 11 porte, '  Que 
la suposltion d'une  ConquCte par le Roy Gu~llaume  et la Relne Mane 
est  extrkmement  lnjurleuse & Leurs  hIajestCz et lnconslstente avec les 
prlnclpes  sur  les quels  leur  Gouvernement  est fond6, et tend au ren- 
versement des d~o~ts  du peuple.' 
L'Eveque  de Sal~sbury  a aussi haranguC pour sa justlficat~on 
February 7 /I  7 
L'on  a dCbatu  au,~ourdhuy  la grande  affa~re  des  Parlements Tnen- 
naux, mals  elle a encore  estC  emportCe  dans  le  Com1tt4 de  toute  la 
Chambre, de sorte qu'll  ne reste plus  de ressource, que dans le rapo~t 
~UI  s'en fera, lequel  peut  estre rejettb,  mals  qu~  selon  lcs  aparences 
ne le sera pas.  La seule  question  sur  laquelle  on s est  dlv~sC,  a estC 
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pour  savoir  s'il  faudroit  ngcessairement  qu'il  y  eGt  au  moins  une 
session  chaque annCe;  plusieurs  Membres  n'en  estoient  pas  d'avis, 
pour n'avoir  pas tous les hyvers une corvCe B Londrcs, mais I'affirma- 
tive  l'a  pourtant  emport6  de  II Voix.  I1  est  vray  qu'on  a  fait un 
changement  important B l'Cgard  du Parlement prhsent, assavoir qu'au 
lieu que selon  le  p~ojet  des Seigneurs il  devoit estre dissous au I=  de 
Janvier  prochain, ils  en ont diffCr6  le  terme  jusques  au 25 de Mars 
suivant, qu'il  y aura  4  ann6es entikres  qu'il  est  convoqu6.  Ainsi  le 
Roy pourra  s'en  servir  encore  toute une  annCe,  aprks  la  fin  de la 
session  pr4sente.  11s  y ont d'ailleurs ajout6 des Clauses pour la con- 
servation  des  pr6rogatives  du  Roy,  dans  les  ajournements, proroga- 
tion~,  dissolutions. 
February  IO/ZO. 
La  seule  affaire  importante qui  s'est  pass& ces  derniers  jours, est 
celle  des  Parlemens  triennaux  et  des  Sessions  annuelles,  qui  fut 
raportCe hier  dans la Chambre Basse, et oh, nonobstant les opositions 
qui y furent  encore faites, elles fut  emportCe  de 39 Voix, zoo contre 
I 61, et  le  Bill fut  leu  pour  la  dernikre fois.  On I'a envoy6 ce matin 
aux Seigneurs  pour  demander  leur  consentement B quclques change- 
mens  assez  importants  qu'on  y avoit  faits, et  qui,  dans  une  matikre 
qu'ils  auroient  moins  prise i cceur,  auroient  demand6  l'examen  de 
plus  d'une  dance, au lieu  qu'ils  ont  estC aprouvez  en  mCme  temps 
que leus, et avant que les deputez des Communes eussent eu le temps 
de retourner  dans leur Chamb~e. Les gens les plus afl-ectionnez k la 
Royaut6 et h LL. Pvl&lt(.z en particulier  ont estC  fort  partagez  sur  ce 
sujet;  et  si  d'un  cot6  le Chr Lowther, h11  Seymour, le  Chr Temple, 
etc.  tous  gens fort  attachez  B la Cour  ont fait leurs efforts pour faire 
rejetter  le  Bill,  d'un  autre  Mr  Hambden, hlr  Russel, 3lr Howard, le 
Marq.  de Winchester, le  General Talmash, RId  Colchester, hid Bclla- 
mont  (Thresorier  de  la  Reine),  le  Colel  Godfry, Mr Trenchart  etc., 
qui n'y  sont pas moins attachez, se sont declarez hautement en faveur 
du Bill, et ont eu de leur cost6 les Clarges, les hIusgraves, les Finchs, 
etc., et le petit escadron malin des Jacobites.  Les rejouissances qu'on 
en fit ne furent pas renferm6es dans l'enceinte de la Chambre, oh l'on 
fit  d'abord  de  grands  avis,  mais  elles  se  repondirent  en  plusieurs 
endroits  de la Ville, oh l'on en donna  le  soir des  marques par quel- 
ques feux qu'on fit devant des cabarets, et par quelques aut~es  demon- 
strations publiques de joje.  Quelques uns vont  si  loin, qu'ils  disent 
que cela leur est plus important, que le gain ou 1a  perte de  20 hlillions. 
hlais la  question  est, si le  Roy y voudra  donner  son  consentement, 
car  on luy a quelque fois oui' dire, que comme il  n'empidteroit jamais 
sur  le  moindre  des  privikges de la Nation, aussi nc prdtcndoit-il pas 
qu'on  luy enlevst  aucune  de  ses prCrogatives.  I1  ne faut pas douter 
que  cecy n'en  soit une; car quay qu'il  ne soit pas  moins en droit de 
casser,  proroger,  et  faire  ajourner un Parlement  quand  il  voudra, il 
perdra  pourtant  I'avantage  de  pouvoir  profiter  plus  de  3  ans  des 
bonnes  dispositions  d'un  meme  Parlement, qui  au  bout de ce temps 
1;  sera dissout  ipso facto, et s'il ne trouve pas B.  propos de l'assemhler 
d'une  annCe  ou de deux, ce qui estoit  autrefois  indiffkrent, deviendra 
une  infraction  d'une  loy fondamentale  de l'Estat et un des Griefs du 
Peuple.  L'on avoit m&me  proposi. un expedient, mais un peu violent, 
pour  obliger  le  Roy  B  tenir  ndcessairement  ces  Sessions annuelles, 
en  obligeant  le  Grand  Chancelier  ou  ses Commissaires  B  expCdier 
d'eux m&mes  et sans autre  ordre des Writs pour ces convocations ;  et 
il  seroit h souhaitter qu'il  eat est6 agrCC : car  cette usurpation criante 
d'un  des  principaux  droits  de la  Couronne  auroit  donn6 lieu i  faire 
rejetter  le  reste, ou du moins auroit donnC un  sujet  irreprochable  de 
refuser  le  consentement  au Bill.  L'on  ne  sait  encore quel parti  Sa 
Mtb prendra .l& dessus, car  la voye  de  rejetter  un  Bill  public  est un 
rembde  extrkme, et en s'en  servant  il  est bien certain, qu'Elle  fait les 
affaires  de  ces  successeurs, mais  il  est  douteux  qu'il  soit  utile  aux 
siennes.  L'exp4dient  que quelques uns proposent  de  refuser le  con- 
sentement au  Bill, et de casser le Parlement sCant aprks cette session, 
n'est  gubres  plus  seur,  car  on  ne  plairoit  qu'B  un  nombre  de  per- 
sonnes, qui impatientent de se voir  eux-m&mes, ou d'autres  de  leur 
parti, eleus membres de Communes. 
February a4/March 6. 
Mercredy  dernier  5  ou  6  Messieurs  Irlandois,  soit  membres  du 
Parlement, soit Gentilshommes  de ce Royaume-h, furent apellez dans 
Ia  Chambre  Basse, oii celny d'entre-eux qui avoit inform6 Ia  Chambre 
fit une harangue de plus d'une heure, qui contenoit plusieurs plaintes ; 
entre  autres,  Que  les  Revenus  du  Royaume  avoient  est6  dCtournez 
jusques  B la somme de 3oo/m L. ce qui rejaillissoit sur  PvIr  Culliford, 
et  sur  Rld  Coningsby, tous deux  membres  des  Communes,  dont  le 
premier  ayant est6 ~omm6  de rendre compte en Irlande, se targua de 
son privilkge  de  membre  du  Parlement  d'Angleterre;  que  l'ArmEe 
avoit estC volCe, ce qui estoit pour &Id  Coningsby ;  qu'on avoit menacC 
hautement  le  Parlement, que  s'il  ne  passoit  l'acte  pour les subsides, 
ils n'auroient  plus  de Parlement;  que  les  Papistes  estoient  favorisez 
au  pr6judice  des  Protestans, et  avoient  plus  obtenu qu'ils  n'auroient 
OS& prCtendre;  dont les deux derniers regardoient le Vice-Roy.  L'on 
ordonna qu'ils  donneroient aujourdhuy leurs plaintes  par  Ccrit et que 
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donnC  ce matin  leur  Griefs, qui remplissoient  plus  de  3  feuilles de 
papier.  Md  Coningsby a dit quelque chose pour  sa dCfense, et estoit 
plus pdle qu'un  criminel  sur la sellette.  M'  Pulteney,  SecrCtaire  de 
Milord Sidney, estoit B la porte, pour repondre sur ce qui regardoit le 
Vice-Roy, mais  il n'a  pas estC  appellC.  Et pour M'  Culliford  on ne 
I'a  point pQ trouver.  La Chambre s'est levee tard et on sait en general 
qu'elle a men4  beaucoup  de bruit, qui  a  abouti  par  cette resolution, 
Que sur  l'information qui a estC  donnCe L la Chambre, il  paroit qu'il 
y a eu de grands abus et  beaucoup de  malversation  dans la conduite 
des  affaires d'Irlande, et qu'on  prdsentera  une  Adresse au Roy, pour 
le  prier  de reformer  ces  abus.  Quelques  membres disent, que si la 
session prCsente n'aprochoit  pas de sa fin, les Communes  auroient  pii 
prendre  la  resolution  de former une accusation en justice contre Ma 
Sidney, et supporter (?) sa partie. 
La Chambre basse travaille toujours L l'affaire  des  subsides, et l'on 
a  present6  un  Bill  pour  faire une  revision  de  l'impost  par  teste  de 
l'annCe  passCe.  L'argent  vient L force dans  l'Exchiquier  sur  la taxe 
des  4  Shillings par  L. et  il  y a  dCja  prbs  de 14oo/m L.  de prestez 
dessus : mais  sur celuy d'un  Million  il  n'y  a encore qu'environ  70/m 
L.  dont  la moitiC est d'argent  du dehors.  I,e  Bill pour  les nouveaux 
droits  sur  17entrCe des  marchandises a estd envoy6 aux Seigneurs, de 
sorte qu'on  saura bien tost la destinCe de celuy touchant les Parlemens 
triennaux.  Un  membre  Tory (Chr Rd Temple) a fait  un  Ccrit,  qu'il 
a  sans  doute  prCsentC  L Sa  hltk  pour  montrer  combien  ce  Bill  est 
desavantageux  B la RoyautC, et  il  propose  pour  temperament, que le 
Roy offre  d'en  passer un  autre plus  modCrC, par  le quel  on prendra 
des  mesures,  pour  prdvenir  dans  la  suite  les  abus  de  trop  longs 
Parlemens,  en leur  donnant satisfaction  sur  celuy  qui  est  prdsente- 
ment s6ant. 
March  IO/ZO. 
Les deux Chambres du Parlement  prCsentkrent hier leurs Adresses 
I'une aprks l'autre au Roy.  Le Speaker de la haute estoit accompagnd 
de prks de 50 Seigneurs, et m&mes des principaux  comme de l'Arche- 
v&que  de Cantorbury, du Duc de Sommerset, du PrCsident du Conseil, 
du  Marquis  d'Halifax,  etc.  Sa M& rCpondit  B  leur Adresse, qui  est 
telle qu'on  l'a envoyCe, Qu'il prendroit tout le soin possible de ce qu'ils 
souhaittoient  de luy.  Les Communes estoient aussi en grand nombre, 
et prdsentbrent l'Adresse cy-jointe l),  B la quelle Sa M6  repondit, '  Mes- 
sieurs,  J'auray  toujours  beaucoup  de consideration  pour  ce  qui  me 
viendra  de la  part de la Chambre  des Communes, et  je  prendrai  un 
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grand  soin  h  ce  que  ce  qui  peut  avoir  estC  fait  mal  L propos  soit 
Les avis  que les Seigneurs  ont donnez, qui  n'ont  aucune- 
ment  estC  agrCables, sont aparemment cause qu'ils  n'ont  pas  eu une 
reponse  aussi Ctendue l.  LiarticIe de la Capitulation  de Limerik, sur 
lequel  la Chambre Basse  insiste  le  plus, et  qu'elle  regarde comme le 
plus  criminel, est  celuy par  le  quel  on comprit  les  z  Provinces  ad- 
jacentes  h cette Ville dans  les m&mes conditions qu'on  luy accordoit, 
ce  qui  leur  a  enlevd  de grosses  confiscations.  Elle  a  examin6  ces 
jours-cy le cas  de Mr  Culliford qui s'est  absent6  de  la Chambre, sans 
ombre qu'il avoit de l'employ en Irlande, et elle a ordonnC que d'autant 
qu'il  a  estC  accusC  de  plusieurs  malversations,  et  n  neglige  de  se 
trouver  dans  sa place  aprks  l'ordre  qui  en  avoit  estC  donnC,  il  sera 
suspendu du benefice des  privilkges de la Chan~bre,  jusques  B ce qu'il 
s'y  soit prCsentC.  Le chatiment  ne  paroit  pas  grand, mais  c'est afin 
qu'il  ne  puisse  pas  allCguer son privilbge  de membre  du Parlement 
d'Angleterre, au cas qu'on  en tienne un en Irlande, et que celuy-cy le 
recherche de  ses malversations.  La commission qu'on  a  donnCe  au 
hIaire de Dublin ne plait  dCja  pas  aux Irlandois complaignans, parce, 
disent-ils, que c'est  un homme de rien, et celuy qu'ils ont trouvC mau- 
vais  qu'on  leur ait  donnC  pour Maire  pendant  deux ans, comme  les 
Seigneurs  en ant fait un  de leurs articles.  Quoy que  l'Adresse  de 
ceux-cy paroisse  en termes extrkmement forts, on dit que ce n'est rien 
aux prix de ce qu'ils  ont mis dans leurs Registres. 
Les principales  affaires sont finies &S hier dans la Chambre Basse, 
et le Roy pourra  congCdier  le Parlement dks le  commencement de la 
semaine prochaine. 
March  zq/ApriZ  3. 
Le Roy est parti  ce matin  avant jour, pour arriver  de bonne  heure 
L Harwich  et s'y  embarquer aussi  tost que le vent  le  permettra.  La 
Reine l'a  accompagnC jusques  L moitiC du chemin.  La foule des Cour- 
tisans a estC fort grande  ces derniers jours, mais  le Prince  de Danne- 
marc n'a  pas  estC  du nombre;  il est vray que M.  la  Princesse estoit 
malade, et m&mes en danger.  Ces cCrCmonies n'ont pas emp&chC  les 
grandes affdires, et il s'est tenu plusieurs Conseils.  On a fait la distri- 
bution de  quelques Charges importantes,  qui ont toutes estC pour des 
Whigs L bruler, ce qui est apparemment  l'antidote qu'on  leur reservoit 
pour  le  refus  du Bill Triennal.  Le Comte de Nottingham  n'a  point 
voulu de la Charge de Garde des sceaux, mais avoit supliC instamment 
Sa Rite de luy vouloir donner un Collkgue dans le SecrCtariat, pour par- 
tager la moitiC de la haine publique avec luy. 
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October  zq/November  3. 
I1  n'y  a  plus  que  deux jours  d'icy au  temps  fix6  pour Souverture 
du Parlement, et le Roy, dont  la pr6sence seroit  si  nbcessaire, n'arrive 
point.  La plus  part  des Rlembres se sont  dCja  rendus  B Londres, et 
autant qu'on  en peut juger par  les  dispositions  de plusieurs,  l'on aura 
un Parlement difficile, et oh sous ombre de la seuret6 de la Nation on 
parle  de faire  des  propositions  hautaines,  tout au moins  B l'egard  de 
l'administration  des deniers pour la guerre : Et le moins que quelques 
uns  se  promettent  c'est  de  faire  passer  le  Bill  pour  les  Parlements 
triennaux,  pour  et contre  lequel  il  y  a  dkja  plusieurs  harangucs  de 
prestes.  Mais on a souvent va  ces sortes de menaces aller en fumCe, 
et il  faut  espbrer  qu'il  en sera de  m&me cette  session,  et que tous 
s'uuiront  pour le bien public. 
Novenz6er  3/ I 3. 
Le Lord &ire  et  le reste  du Magistrat  de Londres compliment& 
rent hier  Sa MajestC  sur son heureux retour, et y joignirent  plusieurs 
asseurances de leur z&le  et de leur fidClitC inviolables.  Le Roy les re- 
ceut  avec  sa  bontC  ordinaire,  et  leur  dit  qu'il  estoit  f2chC  que  les 
succbs par mer et par terre  n'avoient  pas rCpondu  h leur attente, mais 
qu'il espCroit avec l'aide  de Dieu de recompenser le pass6 l'ann6e pro- 
chaine par les vigoureux efforts qu'il ne doutoit pas qu'on ne le mit en 
estat  de faire:  aprks  quoy en s'adressant  au Maire  qui  est  sorti  de 
charge, il les remercia des marques de zele qu'ils luy avoient  donndes 
en son absence.  Le ClergC Episcopal, ayant l'Ev&que de Londres en 
teste, fit aussi  des complimens  sur le  meme  sujet, et aprbs qu'il  fut 
sorti, le ClergC Presbyterien, presque  en aussi grand  nombre que les 
autres, en vint faire autant.  11s n'avoient  personne pour les prksenter, 
parce  que le Comte de Devonshire, qui leur  avoit promis  de le faire, 
ne  s'y  trouva  pas, mais le  Roy ayant  sqeus  qu'ils  estoient l&,  les  fit 
entrer et les receut fort bien.  Tous les Episcopaux baisbrent la main 
du Roy en  mettant  un  genou  B terre, mais  les Presbytcriens se con- 
tentbrent d'une profonde revCrence.  Ces trois Corps allbrent en suite 
f6liciter  la Reine  sur l'heureux  retour du Roy, et Ia  remercibrent  des 
soins qu'Elle avoit pris du Gouvernement en son absence. 
Le Roy a tenu plusieurs  Conseils  de Cabinet  touchant  les  affaires 
d'Estat,  et  hier  il  assista  au  Conseil priv6,  oh Son  eut  sur le  tapis 
l'affaire  de  la  Compagnie  des  Indes,  B la quelle  l'on  mit la  dernikre 
main,  Sa MtQ ayant consenti B  la nouvelle  Patente  qu'on  luy donne, 
et, pour  les  conditions qu'on  s'estoit  rCservC  d'y pouvoir ajouter, or- 
ctonnant  qu'elle  suivroit  les  rkglemens  qui  furent  faits  sur  ce  sujct 
dans la dernibre session du Parlement. 
Nouenzber  T/I  7. 
Les prkludes de cette ouverture ont fait beaucoup  de  plaisir h  plus 
de  la moitiC  des deux  Chambres,  pour  ne pas  dire  de la Ville  de 
Londres  et de  la Nation, et ne  pourront  que produire un bon effet, 
si  cette  partie  du  Parlement  continue  B  estre  la  dominante.  C'est 
qu'avanthier  le  Roy redemanda  les sceaux au Comte de Nottingham, 
les quels il raporta  hier  matin,  ne se trouvant plus  aux  Conseils  dks 
ce jour-l&, et que Mr Russel fut nomm6 hier pour Amiral, et la  Com- 
mission ostCe  aux Sm  Killegrew,  Laval  et  Shovel,  qui en avoient  fait 
1% fonction  conjointement la Campagne  dern2re.  Le premier  estoit 
nn lllinistre  trop  affectionn6  et  trop apliqu6,  pour  croire  qu'on  luy 
ait ostC sa charge de but en blanc,  et  sans y aporter  des adoucisse- 
mens : mais il est certain aussi que la demission n'en  est pas venue de 
son  mouvement,  ayant  dit  il  n'y  a  que  3  jours  'a  ceux  qui  luy 
demandoient un Cclaircissement du bmit  qui en couroit,  que  si  cela 
krrivoit  il  pouvoit  au moins  dire  que  ce  n'estoit  pas  luy qui  l'avoit 
souhaittC.  L'on avoit  d'abord  crG  que  son poste  alloit  estre  rempli 
par le Comte  de  Shrewsbury,  mais soit  qu'on  le luy ait  pr6sentC  ou 
non, il est du moins seur qu'il ne paroit pas encore dispose B l'accepter. 
I1 est m&me  assez aparent, que cette charge  n'ayant  pas  d'abord  estC 
pourveue, l'on  ne  se pressera  pas  B  la  remplir,  jusques  &  ce  qu'on 
voye, si les dCfiances du parti Whig venant B cesser, il sera  assez  z&lC 
pour soutenir le  Gouvernement, et assez  puissant  pour  le  faire,  afin 
que si cela venoit B manquer, on puisse  se raccrocher h  I'autre  parti, 
en  mettant  un  de  leur  Corps  dans  cette  place  importante.  Ce 
raisonnement suppose que l'on  va  se remettre  entibrement  entre  les 
mains des Whigs, et si cela n'est  pas ainsi, il est du moins certain  que 
le parti opos6 est persuadk  que la resolution  et  les  mesures  en sont 
prises, et qu'il  ne seroit meme pas seur de reculer  B prCsent avec eux. 
On croit que les  changemens  n'en  demeureront  pas  la, et qu'il  s'en 
fera dans la Thresorerle et en d'autres charges, et les  principaux dont 
on parle sont le Comte  de Pembrock, et M'  Seymour.  On ne doute 
pas sur tout  qu'on  n'en  fasse  dans la  Commission de  I'AmirautC,  la 
quelle on dit qu'on remplira par de bons et habiles marchands, comme 
gens qui  pourront  mieux  rbgler les  convoys,  et qui  connoissant  les 
Capitaines  habiles  et  fiditles,  n'en  prCfCreront  pas  d'autres  pour 
quelque petit interest.  Les Srs Killegrew  et Laval  estoient  de cette 
Commission, et en ont dCja  estE  ostez,  en m&me temps  qu'on  les  a 
privez de cclle d'hniiral, et eux et M'  Shovel ont ordre de ne se point 
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La Chambre Basse ne devant commencer que  Lundy prochain  ses 
dCiibCrations, et la Haute s'estant encore ajournee aujourdhuy jusques 
B  mardy,  il  ne  se  prCsente jusques  icy  rien,  qui  puisse  rCpondre  & 
I'attente  oh ]'on  est, d'aprendre  le tour que les affaires prendront dans 
ce Parlement.  Ces jours  d'inaction ne peuvent pas estre appelez per- 
dus,  car  c'est  dans  les  rendez-vous  particuliers  qu'ont  &  present  les 
principaux  membres, que se forment les partis et les rCsolutions qu'on 
verra  Cclore dans  la suite.  La Harangue du Roy  l),  par  l'examen  de 
laque!le  ils commencent toujours, est si belle et si grave, que ceux qui 
en ont le  plus d'envie  ne  peuvent trouver  B  mordre dessus, et qu'au 
seul endroit qui leur dCplait, qui est la  nCcessitC  d'augmenter les sub- 
sides, ils  ne  sauroient trouver  de bonnes raisons  & oposer.  Mais  ce 
qui  doit  fraper  les  grands  coups,  c'est  la  faveur  qu'on  accorde  au 
parti, qui  tCmoignoit d'estre  le  plus  mbcontent, & cause du  refus  des 
Bills de  la  session  passCe, et qui menaqoit de ce faire accorder  tout 
ce  qu'il  demanderoit  dans celle-cy, ou  d'y  embarasser  beaucoup  les 
affaires, h  quoy  il  travailloit  dCja  par  plusieurs  petits  imprimez  fort 
dangereux.  Ce parti est de beaucoup supCrieur B Pautre dans la Ville 
de  Londres,  comme  on  le  remarque  dans  toutes  les  Clections  du 
Maire;  et pour  le  Parlement  prCsent,  oh il  se  croit  beaucoup  plus 
foible que dans le premier  que l'on  convoquera, l'on a vQ que dans les 
affaires importantes  il  a  tofijours  eu  le  dessus,  de  sorte  que  si  ces 
graces  le  ramknent  comme  elles  le  doivent  et  qu'il  y  a  beaucoup 
d'aparence,  toutes  les  resolutions  seront  telles  qu'on  les  souhaitte. 
Le Comte de Shrewsbury ne leur a pas fait plaisir en refusant, comme 
il a fait, la Charge de SecrCtaire d'Estat ;  ce qu'on attribue en partie B 
ce  qu'il aime Paise,  et en partie &  ce que les  causes qui  la  luy firent 
quitter,  assavoir  quelques  personnes  qui sont  encore  dans  le  Min- 
istkre, subsistent encore.  bIonsr Trenchard selon la  coutume  Ctablie 
a d'abord pris possession du  premier Bureau de secrCtaire d'Estat, qui 
a le  dCpartement des  affaires du Midy, et qui, outre la  primautC qc'il 
donne  entre Cgaux, a  l'avantage  d'un  beaucoup  plus  beau logement 
dans Whitehall, et l'on  croit encore que ce dCsagrCment a contribuC au 
refus du Comte ;  en quoy Milord Sunderland ne fut pas si dClicat, quand 
il achepta la place de Mr  Williamson, pendant que Mr Jenkins devoit 
rester au dessus de luy.  L'on  se  persuade de  plus  en plus qu'on ne 
se pressera pas & donner cette charge, et  c'est peut-estre  par la mCme 
politique que d'autres  considCrables restent encore vacantes.  On avoit 
souhaittC que le Comte de Nottingham resign& les sceaux de Iuy-m&me, 
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et  l'on  y  avoit  employC  l'entremise  de  la  Comtesse  sa femme,  qui 
conserve  sa  place  de  Dame  d'honneur  de  la  Reine,  mais  $'a  estC 
inutilement.  Monsieur Trenchard luy fut aussi envoy6 pour l'y  porter 
adroitement  et  se faire rendre  les  sceaux, mais  il fit encore  la sourde 
oreille,  et  luy  demanda  s'il  ne  se  trompoit  point,  ajoutant,  que les 
ayant  receus  du  Roy, ce n'estoit qu'entre  les  mains  de  Sa M6 qu'il 
les pourroit remettre.  Sa raison est, qu'une demission volontaire auroit 
marqud  qu'il  se  sentoit  coupable,  et  qu'il  aprChendoit  de  nouvelles 
atteintes  dans  le  Parlement.  I1  en  estoit  effectivement fort  menacC, 
quoy qu'il  n'eh plus  le ddpartement  de  la  Flotte en partage;  par ce, 
disoit-on, que  I'autre secrdtaire d'Estat  estoit  trop nouveau venu, pour 
avoir  ddja  pfl  Ctablir  des  intelligences  en  France,  et  que  luy  qui 
I'estoit de longue  main, et qui  selon  la couturne tiroit 3 mille L. pour 
ces  services secrets, devoit dumoins savoir ce qui  se  passoit  &  Brest. 
I1  tCmoigne  partout  qu'il  n'en  sera  pas  moins bon  serviteur de  LL. 
MM~Q~  moins zi.16  pour  leurs  interets dans  les occasions.  Le Roy 
tint  hier  Conseil  de  Cabinet  dans  le  Bureau  de  Monsr  Trenchard, 
oh  les  Commissaires  de  l'AmirautC  aportkrent  la  Patente  de  Mr 
Russel,  bien  plus  ample  que  celles  qu'on  donnoit  aux  autres.  I1 
y  a  le  titre  de Vice-Amiral  gangleterre,  de  Capilaine  General  des 
Mers  Ctroites, d'Amiral de  la  Flotte de LL. MM~~Z,  et pouvoir d'agir 
dans  les  occasions  pressantes  comme il  le jugera  le  plus  &  propos 
pour le  service  de LL. MMtBx.  et de l'Estat.  I1 en  comrnencera bien 
tost  les fonctions  en  allant donner les  ordres  & Chattam pour l'arme- 
ment de I'annEe  prochaine. 
Les  denx premieres  sCances de  la  Chambre basse  tenues  hier  et 
aujourdhuy, ne  sont pas  tout-&-fait telles qu'on les auroit souhaittCes, 
et  peuvent  faire  craindre  que  les  rCsolutions  avantageuses  pour  le 
public  qu'on  y  prendra  dans  la  suite, ne  soient  temperees par  des 
conditions  dCsagrCables.  Hier  aprks que la  lecture  de la  Harangue 
du  Roy  efit  estC  faite, sur  la  quelle  on ne dClibera point  si  on Yen 
rernercieroit,  on  resolut  unanimement  que  l'on  maintiendroit  leurs 
MajestCz et le Gouvernement present  . . . . l. 
Le seance  d'aujourdhuy  a  estC  plus  dEsagrCable  par  la  resolution 
qui  s'y  est  prise,  de  remettre  sur  le  tapis  les  principaux  Bills  qui 
furent rejettds  l'annCe  passCe,  ou qui  Cchoukrent  seulernent  par faute 
de  quelques  voix.  Le principal  et  celuy qu'ils  ont  le  plus  B  cceur, 
est  pour avoir de frCquens  Parlemens, dont un  Membre, qui jusques 
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ICY  ne  s'estoit  point  d~stlnguC,  avait  d6ja  un  projet  tout  prest  qu'd 
a leu, mais comme 11 y avoit mls qu'll faudroit un nouveau Parlement 
tous  les  deux  ans,  l'on  a  charge  le  S'  Granv~lle  de  fare un  autre 
Bill ?i  peu  prks  parell  B  celuy de  l'annCe  passCe  Un second aussl 
important que celuy-lh, est pour empscher qu'aucun membre ne pulsse 
avoir quelque Charge qui soit de la dCpendance de la Cour  celuy cy 
a  estC  leu sans  qu'on  y ait  rlen  changC, et  l'on  a ordonnC qu 11  sera 
leu une  seconde fois Vendredy prochain  Et un  3e  est  pour  rCgler 
les procks de haute trah~son,  qu~  fut trouvC si disavantageux aux dro~ts 
de  la Couronne  11  y  a  un  an, qu'on  le  traversa ouvertement  et qu'll 
ne  passa  pas  Aujourdhuy  11  n'y  a  eu  de  la  dispute  que pour le 
jour,  et la  premiere  lecture en  a  estC renvoyee B aprks demaln  Ces 
Bills  furent  dans  la  sesslon  dernlhre  l'ouvrage  des  Wh~gs,  et  ont 
encore este  propose2  par  eux  celle cy,  mais  avec  cette  d~ffCrence 
qu'll  ne  s'y  est  pas  trouvC de grandes oppositions  Comme  11  s'en 
fallolt  la  moiti6  que  la  Chambre  ne  fCit  complette,  11  faut  espCrer 
que  les  survenans  aporteront  du  changement  dans  les  dispositions 
oh 11s parolssent  estre,  car  B les entendre 11s sont prets & donner tous 
les  subsides  qu~  seront  nCcessaires  pour  contlnuer  vigoureusement 
la guerre, mais  menacent de  n'y  mettre  la  dernikre  maln que  quand 
11s auront obtenu ces Bills 
Pourveu  que  la  Chambre Basse  tCmolgne  autant  d'empressement 
pour  les  ArmCes  de terre  qu'elle  fat pour  celles de  mer,  et  qu'ellc 
veuille  donner  des  subsides  aussl  largement  pour  les  unes,  qu il 
paroit  qu'elle  a  dessein  de  donner  pour  les  autres,  l'on  aura  tout 
sujet d'estre content  B cet  Cgard  de  ses resolutions  H~er,  qu~  estoit 
le lour qu'elle avoit marquC pour prendre en consideration l'armement 
d'une  Flotte  pour  l'annCe  prochalne,  l'on  commenp  par  voter 
unanimement qu'on donnero~t  des subsides suffisans B  Leurs Majestkz 
pour  en mettre  une  puissante en mer, sans  quon dCtermln2t encore 
aucune  somme  mals  comme  cette  dCpense  monta  l'annee  passCe 
&  plus  de  deux  Milhons  Sterling,  l'on  en  peut  conclurre,  que pour 
peu qu'on  accorde d'augmentation  celle-cy, la  somme qu on donnera 
lra  encore  plus  loin  On examlna  ensuite  les  Comptes  de l argent 
qul a estC dCboursC pour la &Iarlne pendant cette annCe, et  la somme 
s'en trouvant  beaucoup  au dessous  de ce qu~  avoit  estC  donnC  pour 
cet effet, au moins  selon  le calcul qui en  a  estC fait et  dCliv16 par les 
Comm~ssaires  des  Comptes  publics, l'on  rCsolut  qu'on  en  donnero~t 
une copie aux Comm~ssaires  de la ThrCsorerie, avec ordre de rCpondre 
par Ccnt  en  trois  jours, pourquoy  11s  n'ont  pas dCboursC autant qu'on 
avo~t  ordonne  Enfin  Ion pr~t  une  resolution  qui  estoit ndcessaire, 
afin que les  choses  se  fissent dans les formes  et  comme les  annCes 
prCct'dente~,  qul  est  qu'oll  presenteroit  une Adresse au  Roy, pour  le 
~. 
prier  de  donner  un  Etat  des forces marltimes  quil juge  necessaires 
pour cette annee, et  la  continuation de cette lmportante affa~re  ne fut 
rent oy 4e  qu a demain 
Avant-hier  (Nov  15/25) on commenqa  &  examiner  les  causes des 
rnalheurs  arrivez  B  la  Flotte  destinCe  pour  la  Med~terranee,  et  les 
premiers qul furent lnterrogez furent les malchands interessis dans le 
commerce  de  Turqu~e,  le  Sr  Gabriel  Roberts  Gouverneur  de  la 
Compagnie,  et  les  S's  Jean  Houblon  et  Falhner  parolssant  et  re- 
pondant  pour  tous  les  autres  Ils  firent  prem~krement  une  relation 
verbale de  tout  ce  qu~  leur esto~t  arrivC depuis  le  mols de Septembre 
de l'an  1691, que leurs navires esto~ent  en  estat de faire voile, jusques 
au  30  de  May  1693, qulls  partlrent  avec  la  grande  Flotte  11s 
donntrtnt des coples de toutes  les  requestes qu 11s  avoient piCsentees 
dans  cet  entredeux  pour  en  sollic~ter  le  depart,  et  de  toutes  les 
reponses qul  leur  avolent  estC  faites  11s  contkrent  en  su~te  tout  ce 
qui estoit survenu  h  leur Flotte depu~s  sa sCparation d avec la grande, 
~t  pretendwent  que  Mr  Rook  avoit  estC  aveiti  par  une  barque 
Portug?ise, qu~  luy aportoit des fruits h vendre, que la Flotte Franqo~se 
l attendolt  au pass~ge,  et qu'au  lieu d'envoyer  &  terre  pour  en  savoir 
la vtrite, 11  avoit nCgl~gC  cet avls  Et enfin  11s  poskrent  en fat assez 
ouvertement  qu'on  n'avolt  pas  Ignore  ICY  que  la  Flotte  Fransolse 
estoit  dt'ja  sortie  de  Brest,  quand  on  fit  sortlr  la  nostre,  et  qu'll 
parolssolt  que  Mr  de  Tourvllle  attendoit  leurs  navires  au  Cap  de 
St  Vlncent,  estant  blen  assure  quon  les  luy  devo~t  llvrer  entre  les 
mains,  et  11s  d~rent  qu'on  trouveroit  des  preuves  de  tout  ce qu'lls 
avan5olent  dans  les  lnformations  et  dCpositions  prises  pal  devant 
le  CommittC  du  Conseil  nommC  pour  cet  effet  Et  pour  mieux 
Cmouvolr  la  Chambre,  leur  principal  Agent  Mr  Falkner  d~t,  qu 11 
avolt  nouvelle de  Smyrue que depu~s  ce  malheur  arrlvC, leu~  Nation, 
qul  auparavant  y  estoit  en  beaucoup  plus  grand  credit  que  toutes 
lcs autres, y estoit  &  present 51  dCcheue que leur Agent  ne trouve~o~t 
pas  pour  500 L  de  credit  dans  un  besoin  On  leur  ordonna  de 
mettre  par  Ccrit  tout  ce qu'ils  avoient d~t  de  bouche  et de  l aporter 
aujourdhuy,  et  lon rCsolut  quon feroit  prier  le  Roy  de  leur  com- 
muniquer  toutes  les  lnformat~ons  et  autres  papleis  concernant  cette 
affaiie.  L'on lut ensuite tous  les oidits qui  avo~ent  estC  donne~  aux 
Amir~ux,  et les Comm~ssaires  de 1'AmirautC d~sant  qu'lls ne pouvolent 
Polllt  lendle de  raison  dlrecte  touchant  les  dCIa1s  aportez  au  depart 
de cttte Flotte, pace qu'lls  recevoient ltuis o~d~es  du Conseil, on leur 
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Les 3 Amiraux furent B 12  porte de la Chambre pendant tout  le jour, 
mais ne furent point apellez, et pour Mr Rook  il  se fit excuser, disant 
qu'il  estoit  malade.  Aujourdhuy  l'on  a  repris  la  meme  affaire  avec 
plus  de  chaleur, et  l'on  a  commence  par  la  lecture  de la  Relation 
par Ccrit qui  a  este donnC  par  la Compagnie de Turquie, et par celle 
des  informations  et dCpositions qui  avoient  estC  prises  par  devant 
le Conseil, et que le  Roy  leur  avoit  fait  communiquer.  Un de ceux 
qui avoit fait une des plus importantes depositions (Robert Chapman), 
estant prbsent on l'a  fait entrer dans la Chambre, oh  il  a dit, qu'estant 
au  service  du  Roy  dans  le  navire  le  Scarborough  qui  avoit  ordre 
d'aller  B  Galloway, il  avoit  estC  pris  sur  les  costes  d'Irlande,  le  12 
de Janr  dernier, par  le  St Antoine de Nantes command6 par le Cape 
Rose, portant zo Canons et  8 pierriers, et ayant L bord  175  hommes, 
dont 80 avoient estC  Officiers du Roy Jaques en Irlande, qui s'estoient 
embarquez volontairement  avec  cet  Armateur;  qu'onze  jours  aprhs 
l'Armateur m&me  fut pris par 1aFrCgatte du Roy le Jork, et que pendant 
que luy Chapman fut parmy les ennemis, il s'entretint fort familikrement 
avec  le  dit  Cape  Rose, avec un  nomm6  Linch  qui  commandoit  les 
80 Officiers et  avec deux  Presrres qui  estoient dans le navire ; que le 
dit Linch luy avoit dit, que ld  Flotte de Turquie et du detroit n'auroit 
pas  permission  de sortir  avant  la  fin  de May ou  le  commencement 
de Juin, que le convoy qu'on luy donneroit auroit ordre de la conduire 
a Cadix, et  que leur  Flotte  seroit en mer 3 semaines avant la nostre, 
et l'attendroit au Cap de  St Vincent, etc.  Les 3 Amiraux ont ensuite 
estC  apellez,  qui  ont  don116  tous  les  ordres  qu'ils  avoient  receus, 
et copie de  leurs resolutions dans les Conseils de Guerre, aprks quoy 
ils  ont priC  la Chambre de leur vouloir donner  par Ccrit les questions 
qu'on  leur veut  faire, pour  y  pouvoir  rCpondre  de meme.  M. Rook 
y a aussi est6 aportC en chaise, et  a  donnC copie de tous les ordres et 
instructions, aussi  bien  que  du  resultat  des Conseils de Guerre  qu'il 
a  tenus;  la  Chambre  a  resolu  de les  lire  tous  aujourd'huy,  ce  qui 
les tiendra jusques  B  10 ou I I heures du soir. 
On a  leu  le  bill  pour  les  Parlemens  triennaux,  et  on le  doit  lire 
demain pour la  zde  fois. 
November  z8/Decemder  8. 
On n'a jamais eu d'Cpreuve plus convaincante  de  l'inconstance des 
esprits  de  ce  pays, que  dans  ce  qui  est  arrivC  aujourdhuy  dans  la 
Chambre Basse.  Le refus du Bill pour les Parlemens triennaux, dont 
l'on  avoit tant men6 de bruit, et dont l'on  s'estoit servi si avantageuse- 
ment pour aigrir les esprits par toutes les provinces  du Royaume ; la 
conspiration  presque  universelle des Parlementaires de la faire passer 
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cette  ann6e B quelque  prix  que ce fat;  et le consentement solemnel 
qui fut donnC il  n'y  a 3 jours  au  nouveau projet qui en avoit est6 fait, 
qui  paroissoit d'autant  plus  tolerable, qu'il  ne donnoit point atteinte L 
la prCrogative Royale d'assembler  proroger et dissoudre les Parlemens 
quand on le trouveroit bon :  tout cela s'en est all6 en fumCe aujourdhuy 
en relisant le Bill  pour  la  dernikre  fois;  car  quelqu'un  ayant  encore 
une clause, pour  obliger  B  des sessions  de temps en  temps, 
Ifon a mis en question si le Bill  passeroit  ou s'il  ne passeroit pas, et la 
l'a  emport4  de  10 Voix,  146 contre  136'.  La seule  res- 
source qui reste B ceux  qui  en  seront  le  plus  touchez, sera  d'insister 
plus  fortenlent  sur  le raport  des  sommes  donnCes pour  des services 
secrets, en imputant encore  cette prCtendue cause l'dchouement  de 
ce Bill, et de tLcher de le remettre sur  le  tapis, en luy faisant prendre 
origine  dans la  Chambre haute, par oh ceux qui l'ont  rejett6 aujourd- 
huy  ne  seront  pas  moins  en  droit  d'en  faire  autant  quand  il  leur 
reviendra une seconde fois. 
Cette  resolution  est  une  marque  assez  sensible du radoucissement 
des  Whigs,  et  celle  qui  fut  prise  samedy dernier  (25 Novbr.),  qu'il 
s'agissoit  des  subsides  pour  la  Flotte,  est  une  preuve  des  bonnes 
dispositions des uns et des autres.  On lfit  ce jour  lB  le compte  des 
arrCrages deus B la Marine, et quoy qu'on  n'eGt  point song6 L la Cour 
d'en  demander le payement,  comme il  paroit  par la  Harangue de Sa 
MtA,  la  Chambre  consentit  a  un  subside de 5oo/m  L, pour payer ce 
qui  est  deu  aux  matelots.  On  examina  ensuite  1'Estat  des  forces 
maritimes  que  le  Roy avoit  fait  prdsenter, et on ne le trouva point 
trop  grand, ni  qu'il  y eGt  rien  L  retrancher  sur  le nombre des mate- 
Iots  et  des vaisseaux;  mais on jugea  que ceux  qui  avoient  fait  I'esti- 
mation de la dCpense que cela  demanderoit, l'avoient mise B trop haut 
prix, et que ce qu'on estimoit deux  Millions  trois cens et tant de mille 
Livres, pouvoit  estre  entretenu  pour  deux  Millions la  quelle somme 
Yon  resolut qu'on  donneroit au Roy pour l'entretien ordinaire et extra- 
ordinaire  de  sa  Marine  pendant  cette  annCe.  Cette  resolution  ne 
pouvoit qu'estre fort agriable 9, la Cour. 
Afin que rien ne manque B ces  bonnes dispositions, il  faut qu'elles 
paroissent  encore, lors  qu'il  s'agira  du  rkglement  de la  dCpense  de 
1'ArmCe  de  terre,  car  jusques  IL  Son  ne  peut  se  flatter  de  rien. 
Cestoit aujourdhuy que cette affaire devoit estre dCbatue, mais y ayant 
eu deux autres  questions assez importantes sur le tapis,  assavoir celle 
des  Parleniens  Triennaux, et  du  Bill  d'exclusion  pour  les  Membres 
qui  accepteront des  Charges, elle a estC renvoyCe A Samedi  prochain, 
et  tout  ce  qu'on  a  fait a  est6  d'ecouter  quelques harangues  sur  ce 
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sujet, dont  l'une,  faite  par  PvIr  Clarges, butoit  8, diminuer  le  nombre 
des  troupes  qu'on  a  en  Flandres  et  par  consCquent la  dCpense de 
I'armCe  de terre, ce que l'on sera d'autant plus en estat de bien refuser 
alors, qu'on  aura  eu  le  temps  d'examiner  le  fort  et le  faible  de ces 
raisonuemens. 
On a examink aujourdhuy le  Bill  pour  dCclarer  nulles  les Clections 
des membres qui accepteront des Charges lucratives, et il a estC agrCe 
par  la  Chambre, qui en  a  renvoyC  le  raport  &  Vendredy prochain. 
Mais il n'y  a rien  qu'on ne puisse  esperer touchant  celuy-cy aprhs ce 
qui vient  d'arriver  &  celuy des  Parlemens triennaux ; pourveu que le 
motif dc la rejection  de ce dernier ne soit point  comme quelques uns 
disent, assavoir que ceux mCmes qui avoient le plus & ceur qu'il passPt, 
y ont contribuC, parce que le trouvant trop avantageux  & la Couronne, 
ils en veulent faire recommencer un autre dans la  Chambre haute, qui 
le sera moins que celuy cy. 
Derern6er  I 2/2 2. 
On manda vendredy dernier, que le  Roy avoit fait  communiquer  & 
la  Chambre  des  Communes  ses  TraittCz  d'hlliances  offensives,  et 
l'Estat  des  Troupes  que  chaqu'un  des  confCdCrez  a  sur  pied, avec 
I'augmentation  qu'ils  y doivent  faire.  Pour  ce  qui est  des  TraittCz, 
&I. le SecrCtaire d'Estat  Trenchard qui estoit chargC de cet ordre, leur 
dit, qu'ils  estoient les m&mes  que ceux qui avoient dCja estC communi- 
quez  I'annCe  dernihe,  dont  ils  avoient  la  copie par  devers  eux,  et 
qu'il icy n'avoit qu'un  nouveau  avec 1'Electeur de  Hanover, le quel il 
produisit  avec  sa traduction.  Ces  papiers  ayant  estC  leus,  et  entre 
autres ce dernier TraittC qui fut critiquC par quelques uns, la Chambre 
en  renvoya  les resolutions  jusques  au lendemain,  qui  estoit  le jour 
qu'elle avoit fix4 pour dClibcrer sur l'Arm6e de terre ;  mais du Samedy 
elle a encore estC  diffCrCe jusques  & aujourdhuy. 
Cette affaire  estoit  trop  importante  pour  pouvoir  estre toute finie 
en un  jour, et  encore  la  dance a  durC  jusques  & 8 heures de soir; 
mais ce qui s'y  est pass6 est presque  un  augure  certain, qu'il n'y  aura 
pas une grande diminution sur la liste  que le Roy a donnCe.  Le parti 
de  ceux  qui s'y  oposoient  n'estoit  pas  le  plus  fort  en nombre, mais 
estant composC des meilleures testes, avoit tram4 qu'on mettroit d'abord 
en question, si l'on  accorderoit au Roy les 93/m  hommes  qu'il  a de- 
mnndez,  et  c'est  ce  qui a  estC  proposC  par  il2r IIusgrave dans unc 
belle harangue, oh il  paroissoit  si peu  de venin, que  quelques  uns  du 
parti de la Cour ont donnC dans le piege qu'il leur tendoit.  Mais les 
autres plus pCnCtrans ont bien veu, que si la question  estoit proposCe 
de cette man2re  l&, l'on  courroit  risque  de la  perdre,  parce  que  ce 
grand nombre en effrayeroit plusieurs, et ils ont fait en sorte que cette 
.pinion  a estd rejettCe, et ont propose de mettre seulement en question, 
si  ]'on  accorderoit au Roy une augmentation  de  troupes.  Ceux  qui 
avoient d'abord propos4 de dCliberer sur la demande des 93/m hommes, 
ant  alors fait voir  quels estoient leurs veritables  sentimens, et  ont dit 
que bien loin de parler d'augmentation, il  falloit voir  si l'on  seroit  en 
&at  d'entretenir  un  aussi gros corps de troupes  que l'annCe dernikre, 
-  - 
et que ce seroit beaucoup si l'on  en accordoit autant  qu'alors.  Mais 
ces opositions n'ont  eu aucun effet, et la question ayant estC proposCe, 
]e nombre de ceux qui se sont dCclarez  pour  accorder en general une 
augmentation  de  troupes  au  Roy  l'a  emport4  de  170  Voix,  248 
contre  78, de sorte qu'il ne s'agit plus qu'i regler la quantitC  de cette 
augmentation, qui selon qu'on en juge par la manikre dont cette reso- 
lition generale a estC prise, sera telle qu'on la peut souhaitter, 
Les journCes de Samedy et d'hier  (g, I I Decembre) se sont passCes 
a  chercher des  fonds  pour  l'entretien  de la Flotte, et pour remplacer 
ce que quelques Actes de YannCe  dernsre ont raportC de moins qu'ils 
n'avoient  estC  estimezl,  sur  quoy  voicy  les  rCsolutions  qui  ont  estC 
prises, qui n'avancent  pas  encore beaucoup les affaires :  I.  Qu'il sera 
permis  d'aporter  encore  de  l'argent  sur  le  Million  &  fond  perdu, 
jusques  &  la  concurrence  de  I 18,506  L. qui est la somme  qu'il  s'en 
faiioit que ce Million ne fbt rempli;  Et 2,  que pour autant de  roo L. 
qu'on a mises ou qu'on mettra dans ce fond sur la vie d'une  personne, 
l'on  pourra  les  mettre  sur une  seconde vie en ajoutant  35  L. et  sur 
une troisittme vie  en ajoutant  15 L, au lieu de 20 qu'on  avoit d'abord 
resolu. 
Les Commissaires des Comptes publics raportkrent Samedy dernier 
une  liste  des  mernbres  qui  avoient  touchCdes gratifications  ou des 
pensions pour des services secrets, dont le nombre  n'estoit  que de 15 
ou  20.  Ceux d'entre eux qui estoient prCsens, comme Md  Rannelagh, 
Md Falkland, et autres, ne nihrent pas le fait, mais allegukrent d'autres 
considerations importantes, pour  les  quelles  cet argent leur avoit est6 
confi6, et du quel ils devoient disposer pour le service  de  Sa  MajestC. 
La Chambre ne prit aucune resolution  c-dessus, parce  que quelques- 
uns pr4tendirent que le nombre en estoit  plus  grand, et l'on  ordonna 
un Commis de la ThrCsorerie, qui pouvoit donner plus d'Cclaircisse- 
mens sur ce sujet, de declarer  tout  ce  qu'il  savoit aux  Commissaires 
des Comptes publics, ce qu'il  promit  de  faire, en  ayant  eu, comme il 
leur dit, la  erm mission de Sa PvlajestC. 
Les  Seigneurs  ont  resolu d'examiner  B  leur  tour  Ies  affaires de Ia 
Marine,  et  le  mauvais  succbs  qu'elles  ont eu  I'estC  dernier,  et pour 
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cet effct  ils ont fait  prier  Sa  IlIajestC de leur  donner  commuilication 
de tous les papiers qui y ont du raport.  Ides 3 Amiraux s'cstant tirez 
d'affaire d'avcc la Cllambre  Bassc, le Roy donna avant-hier  des mar- 
ques publiques, qu'il n'en aprouvoit pas davantage leur conduite, et les 
priva de toutes les Charges qu'ils  avoient. 
Illr  ICillegrew estoit  Commissaire  de  l'hmirautd, Colonel  d'un  des 
deux  Regts de  Marine, et Gouverneur  du Fort de Lantgarde, ce qui 
luy valoit 3 ou 4  mille L. de rente.  ilIr Lava1 estoit  Commissaire  de 
l'AmirautE, et Capitaine d'une Compagnie dans le  I" Rcgt des Gardes : 
et  Mr  Schovel Commissaire de la  Marine, et Lieutenant Colonel d'un 
des Regta de Marine.  11s ont tous trois assez de bien pour se pouvoir 
passer du service, mais voilB le nombre des Amiraux bien CclairCs. 
La Chambre  Basse a fait brfiler  par  la main du  bourreau la  libelle 
blasph&matoire,  qui fut envoy4 B plusieurs IkIembres ces jours  passez. 
L'importante  resolution  de  Mardy  dernier  (12),  par  la  quelle  on 
consentoit  en  gCnCral  B  une  augmentation  de  1'ArmCe  de  terre,  ne 
laissa  pas  de  trouvcr  de  dangereux  oposans  (IlIusgrave,  Clarges, 
Finch), quoy qu'B  la fin le parti de ceux qui se declarbrent pour elle, fut 
de la moitiC  plus fort que l'autre.  Les uns pretendirent qu'il  n'y  avoit 
point  de  proportion  entre le  nombre  de  93/m  hommes,  dont  on 
vouloit charger YAngleterre, et entre ce que les autres alliez fournissent, 
quoy qu'elle ne soit  pas si directement interessee dans une guerre par 
terre, comme  ils  le  sont : outre que  l'argent  qu'elle  donne pour l'en- 
tretien  de ses  troupes  sort  de  son  pays,  pour  aller  d'ici  sur  celuy 
d'autruy.  D'autres  au lieu de vouloir  entendre B quelque augmenta- 
tion, voulurent  persuader qu'il  fal!oit  diminuer  le  nombre des troupes 
qu'elle avoit dCja  sur  pied, pour employer cet argent ?I  se rendre plus 
formidables  par  mer, alleguant que c'estoit  une folie que de se ruiner 
B entretenir  de grcsses  armCes de terre, pendant qu'on  leur  disputoit 
l'empire  de la mer et qu'ils estoient en danger de  le  perdre.  Et un 
Mr Cornwall  qui  a  est6  autrefois  homme  d't'pee,  dit, que c'estoit  se 
moquer  que  de  parler  d'augmentation,  puisque  la  teste  avoit  dCja 
tournC B  nos Generaux.  I1  y avoit trop de Membres qui  estoient  in- 
teressez dans cette injure, pour  rester  sans repartie, et Md Colchester 
ayant  pris  la  parole,  dit,  qu'il  souhaitteroit  qu'il  en voulot  nommer 
quelques uns hors de la Chambre, mais l'autre en vint h une explication 
sur  le  champ,  et dit  qu'il  entendoit  les  Generaux  Hollandois.  Ce 
m&me  ICIilord et quelques autres hommes de guerre furent de ceux qui 
contrihbrent le plus B dCtruire les  raisonnemens des premiers, et qui, 
leur concedant que si rangleterre avoit suivi dbs le commencement la 
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m&thode  qu'ils  proposoient, d'emplo).er  toutes scs forces par mer, elle 
luy auroit  peut-estre est6  la  plus  avantageuse, nibrent que ce change- 
merit  se  pfit  B  present faire, sans  s'exposer h voir  rompre en peu de 
temps le nccud qui serre  les confdddrez; parce que la plus  part &eux 
regardant  l'Angleterre  comme  le  plus  grand  apuy de la ligue, on les 
verroit  chercher ou leur salut ou leurs  avantages  particuliers  par des 
paix  separCes, dbs aussi tost qu'elle voudroit faire la guerre par Cgard 
elle m&me  ;  qu'on  estoit  trop avancC  pour  pouvoir  reculer, et qu'il 
ne  restoit  point d'autre  parti  ?I  prendre, que celuy d'assister  de tout 
leur pouvoir les Alliez, et de continuer B se battre avec eux : que l'ex- 
Dedient qu'ils  prop0~0ient  est0it  encore  moins  seur qu'honneste,  veu 
le  nombre d'ennemis qu'on  avoit  au devant, les quels on ne  tiendroit 
pas dans le respect avec  des Flottes  seules ;  et qu'enfin  il  estoit vray 
que la dCpense en seroit terrible, mais qu'il  y avoit des occasions oh il 
valoit mieux  perdre une moitiC  pour  sauver  l'autre,  que de risquer  le 
tout en voulant conserver une partie.  Ce fut aprks ces premiers choqs 
que  ~haque  parti  s'efforqa  de  poser  la  question  B  son  avantage,  et 
qu'enfin elle fut emportee comme on l'a  mandC.  Hier qu'il  s'agissoit 
de rdgler  cette  augmentation,  qui  selon  la  demande  qu'on  en  avoit 
faite, montoit  B  22,200  Fantassins, 4936  Chevaux, et  2360 Dragons, 
on trouva  de nouvelles  sur  ce nombre, mais  les quelles  selon  toutes 
les  aparences  on auroit  repoussCes  avec  le m&me  avantage, que lors 
qu'il  s'estoit  agi  de l'augmentation  en  general,  si  les  membres  qui 
avoient  le  secret  de  la  Cour  (comme  le  Controlleur  Wharton)  ne 
s'estoient  oposez  B en venir  B  une division de  la  Chambre, aynnt  eu 
ordre de Sa IfajestC d'accepter  les offres qu'on feroit  nemine contra- 
dicente, si elles estoient  raisonnables, plustost que d'obtenir  le tout en 
ddpit d'une  partie de  la Chambre, ce qui  produisit un fort  bon  effet, 
mais beaucoup de surprise parmy les IlIembres qui estoient disposez B 
tout  accorder.  Ces  offres,  et la  resolution  qui  fut  prise  en  cons&- 
qucnce, furent,  qu'on  leveroit  15 Regimens d'Infanterie,  B  13  Com- 
pagnies  par  Regt et 60  hommes par Compagnie, sans les Officiers  et 
les  Valets  qu'on  leur  passe : 6 Regimens  de  Cavallerie  B  9  Com- 
pagnies  par Regt et 59 Maitres par Compagnie, sans les Officiers : et 
4 Regimens de Dragons, B  8 Compagnies par Regt et 60  Dragons par 
Compagnie ;  mais avec la clause que ce seront des Regimens Anglois, 
et  qu'il  seront  commandez  par  des  Officiers  nez  sujets  dc  Leurs 
Majestez.  On compte que cette augmentation va h noim hommes. 
Ce qu'on  dit  qui  a  principalement  oblig6 Sa IlIajestC a ne vouloir 
pas  obtenir  tout  ce  qu'Elle  auroit  pfi,  sont  les  circonstances  qui 
accompagnkrent  une  resolution,  prise  le  jour  prdcedent,  de  mettre 
une  accise  sur le  sel;  assavoir  qu'entre  plusieurs  raisons qui  furent 
all@guCes  pour  s'y  oposer,  quelques uns  dirent  que  c'en  estoit  fait 
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de la  libertC  de  la  Nation, puis  qu'on  vouloit  souffrir  qu'on  mlt  un 
impost  sur  les  consomptions de bouche.  La somme n'en  est  pour- 
tant pas grande, et a estC reglee aujourdhuy B  3 Shillings par boisseau 
de  Sel  Ctranger, et  &  la moitiC  sur celuy d'Angleterre:  ce  qui  selon 
le  calcul  de quelques  uns ne  laissent  pas  de  produire  130  ou  140 
mille L.  par an, et  sur  quoy Son pourra trouver un Nillion comptant, 
en affermant ce droit pour une quinzaine d'annCes.  Un Gentilhomme 
Irlandois  s'est  offert  aujourdhuy  de  faire trouver  un  Million sur  les 
terres confisquCes d'Irlande, qui  selon son calcul, et sans toucher  B la 
Capitulation  de  Limerick,  peuvent  raporter  ~oo/m  L.  par  an:  sa 
proposition  n'a  pas  estC  rejettCe.  hlais  de  tous  les  projets  qu'on 
a  en  main,  on  croit  que  le  meilleur  est  celuy  de  l'emp~unt  d'un 
Million  I j  pour Cent, dont le Capital et  l'Interest  seront dteints au 
bout  de  20 ans.  Ce qui  faisant 10 pour cent de rente en conservant 
son  principal  et  n'estant  point  sujet  B  l'embarras  qu'entrainent  les 
certificats de vie, et  pouvant estre negotiC  et  transfer6  &  ses heritiers, 
sera bien  plus  avantageux  que l'Ctablissement de l'annCe  passde, et au 
fond coutera beaucoup moins & l'Estat. 
Les  Seigneurs  ont  achevC  le  Bill  pour  empecher  les  Membres 
d'accepter  des Charges (Placebill), et  y  ont fait  des  changemens  aux 
quels les Communes ne consentiront peut-estre  pas, et qui le pourront 
faire tomber. 
Le  Regiment  de  Marine  que  commandoit  Mr  Killegrew  a  estC 
donnC  B  Mllord  Barclay,  qui  a  en  m&me temps  quittC  celuy  qu'll 
avoit  de Cavalerie.  Les Marchands des  Indes  Occidentales  deman- 
dkrent  hier  des  vaisseaux  au  Roy,  pour  envoyer  audevant  d'une 
riche Flotte qu'ils attendent, craignant que les Franqois ne la guettent 
au passage & la pointe de l'Irlande. 
La resolution qui  fut  prise  il  y  a  3 jours,  de  ne  pas  accorder  au 
Roy la  somme de 157/m  pour  des  Subsides pour  le  Duc de Savoye 
et  autres  Princes, fut  renversee dhs  le  lendemain, qu'on en fit  raport 
en  pleine  Chambre,  et  fut  rejettCe  de  64  Voix.  Une  des  raisons 
qui contribua  le plus  B  la faire prendre ce jour-lj,  c'est  que l'Electeur 
de Brunswick et les Ereques de hIunster et  de  Likge, estant nommez 
avec  le  Duc  de  Savoye  pour  avoir  part  B  ces  Subsides,  plusieurs 
se plaignirent  des  troupes de  Lunebourg qui  estoient  B  la bataille de 
Landen,  et  prCtendirent  que  14  de  leurs  Escadrons  n'avoient  pas 
voulu  charger, et  avoient  estC  cause  de  la  perte de la  journCe, sans 
qu'on  en  eGt  fait  aucun  chatiment  dans  la  suite:  Et cela joint  B 
l'absence  de  plusieurs  Membres  bien  intentionnez,  qui  avoient  c& 
qu'on  ne  proposeroit  plus  rien  d'importance  ce  jour  1&, fit  qu'on 
perdit cette  question de  3 Voix.  hIais ceux  qui  travaillbrent  faire 
prendre  cette  resolution  ne  pretendirent  pas  que  les  Princes,  et 
principalen~ent  le  Duc  de  Savoye, ne  recevroient  plus  de  subsides, 
rnais  que  le  Roy les  pourroit  mennger  sur  d'autres  articles.  Le 
lendemain  on  fit plusieurs  harangues  en faveur  du  Duc de  Savoye, 
quelque~  uns mhes  prCtendant que  le Roy devoit  transporter le fort 
de  la  guerre  de  ce  cost&-l?~,  et  quelques  autres  disant  qu'il  estoit 
craindre  qu'il  ne  fit une  paix  sCpar4e  si  l'on  le  privoit  de  ces 
subsides, ce  qui fit que la resolution prCcCdente fut rejettie, et qu'hier 
l'on  en  pnt une  autre, par  la  quelle  l'on  a  accord4  presque  tout ce 
que le Roy demandoit pour cet article. 
Voicy en  quoy  consistent  les  resolutions qui  ont  estC  prises  pour 
l'ArmCe  de  terre, et les  sommcs aux quelles on  a  consenti pour son 
entretien. 
December  2 6,  I 693/]anua~y  5, I 694. 
La  chfite  du  Bill  pour  les  Parlemens  triennaux,  dont  on  parla 
I'ordinaire  dernier,  est  deue  9,  deux  motifs  bien  diffCrens:  l'un  de 
ceux qui, ap~ks  que la clause qui expliquoit le mot de 'tenir' eut pass&, 
regardoient  le  Bill  comme  trop  avantageux  &  la  Cour,  et  aimoient 
mieux  s'en  priver  tout-&-fait, ou  d1ff4rer jusques  &  un  autre  temps 
pour  le  remettre  sur  le  tapis : et  l'autre,  de  ceux  qui  se  rendirent 
aux plausibles  raisons qui furent  alleguces par  quelques uns,  assavoir 
que  les mal  intentionnez  ayant  repondu  par  tout  qu'il  y  avoit  ou 
auroit  de  la  mCs-intelligence  entre  le  Roy  et  son  Parlement  & 
l'occasion  de  ce  Bill, toute  l'Europe avoit les  yeux sur eux pour voir 
ce qui en resulteroit;  et que  s'il  estoit rejettC par eux m&mes,  rien ne 
seroit plus  capable  de  confondre  et  d'abatre  leurs  ennemis,  et  ne 
prouveroit  mieux  le  parfait  concert  qu'il  y  avoit  entre  Sa  MajestC 
et eux. 
La principale occupation que la Chambre des Communes a eue ces 
deux  derniers  jours,  a  estC  de  rCgler  la  taxe  sur  les  terres,  et  de 
chercher  des  expCdiens  pour  empCcher  les  fraudes,  qui  se  sont 
commises par  le pass6 en la  levant;  ce qui a estC cause que ce fond, 
le  plus  solide  et  le  plus  rCel  de  tous  ceux  qu'on  assigne  pour  la 
Guerre,  a  toujours  raportC  quelques  centaines  de  mille  Livres  au 
dessous de ce  qu'on  YCvaluoit,  au lieu qu'il  les auroit deu raporter au 
dessus.  Le plus  seur  moyen  qu'elles  ont  trouvC  pour  cela,  a  estC 
de fixer une certaine  somme pour  estre levie sur  tout  le  Royaume, 
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fonds  de  terre  qu'elles  contiennent,  et  d'obliger  chaque  Province  B 
faire  bon  la  somme  de  sa quote-part,  par  oh  il  sera  dificile  aux 
Collecteurs de favoriser qui il  leur plaira, ou de s'enrichir  aux dbpends 
du public. 
La  somme totale  qu'ils ont fix&  jusques  icy est  de  deux Millions 
Sterling, dont une  moitiC  est  assignCe pour  la  Flotte, et l'autre  pour 
1'ArmCe de Terre.  &fais comme crest nouvelle mkthode, celte affairc 
leur donnera encore de l'occupation  pendant quelques s4ances. 
Quoy que la principale et presque la seule occupation de la  Chambre 
Basse soit de chercher des fonds qui produisent  les sommes auxquelles 
elle  a  consenti, cependant  cette  affaire va  lentement,  L cause  de la 
nouvelle  mCthode  qu'on vouloit prendre  pour  lever  l'impost  sur  les 
terres.  Car aprhs y avoir travail16  plusieurs  jours, la Chambre jugea 
hier, que la  repartition qu'elle  avoit  en  dessein  de faire de la somme 
de deux millions sur chaque Province, ?L  proportion des fonds de terre 
et  autres  biens  qu'elle  renferme,  estoit  impratticable;  et  elle  resolut 
qu'on  auroit  recours B la  mdthode de  l'annCe ~assCe,  qui est de lever 
4 Schil. par  Livre,  ou  l/,  du  revenu  de  tous  les  biens  meubles  et 
immeubles du Royaume.  Ce changemt de mesures  demandant qu'on 
en fasse  dans les Bills  qui estoient  dkja  dressez, sera cause que cette 
affaire tirera  encore  B  la  longue, et  que les  2  Millions qu'on assigne 
sur  ce  fond  ne  seront pas plus certains que ceux de l'annCe dernikre, 
qu'il  s'en  fallfit  plus  de  15o/m  L.  de  cette  somme.  La  Chambre 
continue  toujours  dans  le  dessein  de  lever  un  Million sur les terres 
confisquees  d'lrlande, et a employC une partie de la dance d'aujourd- 
huy B en examiner  la possibilitC et les  offres  qu'on  fait.  Mais  pour 
la  resolution  qu'elle  avoit prise  de  mettre un impost sur le papier qui 
entre  dans les  affaires publiques, elle  commence B en abandonner le 
dessein. 
Saniedi elle travailla h.  l'affaire de la  Compagnie  des Indcs Orien- 
tales, qui est  regardCe  comme si profitable, que les souscriptions que 
I'on  a commencC B faire  depuis moins  de deux  mois en $.L exckdent 
d4ja  de beaucoup  la  somme  de  744/m  L. dont la  nouvelle  chartre 
portoit qu'on augmenteroit son face. 
Cela nlemp&cha  pas que la Chambre n'ecoutlt  les raisons de ceux, 
qui  s'opposoient  B  la  continuation  de ce  commerce par  une  Com- 
pagnie,  B l'exclusion  des autres  sujets; dont  la  principale  estoit, que 
la  prerogative  du  Roy ne  s'estendoit  pas L pouvoir  accorder le privi- 
lege  B.  une  SociCtC  ou  B.  quelques  particuliers  de  nEgotier  seuls  en 
quelq~e  part  du  monde  que ce soit.  ElIe  oui't  en  suite  les raisons 
de ceux  qui soutenoient le  contraire; et  quoy  que  celles-cy eussent 
paru  de  si  grand  poids  dans  le  Conseil, il  n'y a que quelques mois, 
que  l'affaire  y fut jugCe  en faveur des  prCrogatives  de  la  Couronne, 
il  sembla  pourtant  que la  Chambre  penchoit  pour  l'autre  opinion; 
rnais  elle  ne  prit  encore  aucune  resolution,  et  renvoya  l'affaire  9. 
De  plusieurs  projets  qui  estoient  sur le  tapis  dans  la  Chambre 
basse,  pour  lever  unc  grosse  somme  par  voye  d'emprunt,  dont  les 
uns estoient une  manikre  de Lotterie, de laquelle  les  moinclres billets 
auroient  raportC  un  interest  de  ro  pour  Cent  pendant  quelques 
annCes, les  autres une  banque  ?I  fond  perdu, dont on auroit  tirC  15 
pour  Cent  pendant  20  ans; la  Chambre  se dCtermina avant-hier en 
faveur  d'un  troisikme, par le moyen du quel on ne trouvera peut-estre 
pas si vite  la  somme dCsirCe, qu'on  auroit fait par le second, mais qui 
ne  laissant  pas  d'estre  trbs-avantageux, produira  fort  probablement 
tout  I'argent  qu'on  resoudra  de lever  de cette manikre-l&.  C'est de 
faire un emprunt d'un  Million ou de ~zoo/m  L. h un interest perpetuel 
de 8 pour Cent  par  an, dont  les  actions pourront  estre  negotikes  et 
transferkes, mais  dont le Capital pourra estre racheptC, en en donnant 
avis  un  certain  nombre  d'annCes  auparavant.  On n'a  pas  encore 
resolu  de  quel  fond  on tirera les 80, ou 96 mille L. nCcessaires pour 
le  payement  annuel  de  cette  rente,  mais  selon  les  aparences  elles 
seront  assignCes  sur  la  nouvelle  taxe  du  sel, et ainsi  n'iront  point B 
la diminution  des revenus  de la Couronne, comme fit  I'emprunt  d'un 
Million  l'annCe  pass&.  L'on  a  d'autant  plus  lieu  de  croire  que 
cette  somme  sera  bien  tost  trouvCe,  B.  un  interest  aussi  considerable 
et  aussi asseurC  que  sera celuy-cy, que la Compagnie des Indes, sans 
contredit  plus  sujettC  B  caution,  et  dont  le  profit  dans  les  annCes 
moyennes n'excede  pas  celuy de 8 pour  Cent,  a  trouvC  un  nouveau 
fond de  I zoo/m. L. en peu de semaines ; car dans les  derniers jours 
qu'elle  avoit  donnez  pour  estre  receu  L aporter  de  l'argent,  et  qui 
expirkrent  hier, on se  battoit  pour  y estre  receu,  et  en moins  d'une 
semaine  l'on  y a aportC soo/m. L. qui est la preuve  la  plus convain- 
ante qu'on puisse donner  de  l'abondance  qai continue ?I rkgner dans 
cet heureux pays. 
Les  Communes  continuent B mettre  en  estat  les  autres  Bills pour 
de l'argent qdelles ont en main, et pour prCvenir autant qu'il se pourra 
les  abus prattiquez  cy-devant dans la levCe  de l'impost  sur  les terres, 
a ordonnC aujourdhuy, que  les Commissaires qui  seront  nommez 
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sonnes  pour quelque  consideration que  ce soit, mais qu'ils estimeront 
les  terres  selon  leur valeur  et leur  revenu.  Le CommittC  qui a ex- 
amin6  les  offres  qu'on  faisoit sur les biens  des Irlandois qui  ont estt? 
en  rebellion,  a  ensuite  fait  son  raport,  dont  la  Chambre  a  paru  si 
satisfaite, qu'elle  a  d'abord  ordonnC  qu'on  aportera  un  Bill  de con- 
damnation  contre eux, et  par lequel leurs terres seront dCclarCes con- 
fisquCes.  La Cour souhaitteroit sans doute quelque fond, si non plus 
reel, au moins  pas  si  odieux que  celuy-cy, et  dont  l'exaction portera 
des gCmissemens dans tous  les  pays Catholiques  alliez.  nlais on ne 
peut. jamais  juger  seurement des procedures du Parlement que quand 
elles sont passdes en Acte. 
janzcaty  19/29. 
La Chambre  Basse  mit enfin hier  la  dernibre main au Bill pour la 
taxe des terres, et l'on ordonna qu'il seroit  mis au net pour en faire la 
dernikre lecture.  Elle trouva  plusieurs obstacles en son chemin, dont 
deux des principaux  se termineront & l'avantage  de la Cour, et grossi- 
ront  indubitablement  la  somme.  L'un  regardoit  un  serment,  qu'on 
avoit resolu de faire prendre  & ceux qui feront la taxe de chaque terre, 
ce qu'on  n'emporta  que d'une voix  dans  le  report qui  s'en fit, et qui 
devroit  produire  2  ou  3  cens  mille L. pour  peu  qu'il  reste  de con- 
science.  L'autre estoit une question & peu prbs de m&me  nature, assa- 
voir si l'on feroit prendre les sermens de fidelitC aux Chefs et Membres 
des Collbges des deux Universitez, et si ceux qui les refuseroient paye- 
roient le double de la taxe comme les autres sujets;  et un article aussi 
raisonnable ne fut  pourtant  emport6 que de 8 Voix.  M1 Clarges qui 
a  beaucoup de  maisons & Londres, proposa qu'on  exempteroit de la 
taxe les maisons qui ne sont pas  louCes, mais il le perdit de  plusieurs 
Voix.  Mais  en Cchange l'on  proposa  d'attacher  une  clause  au  Bill 
pour en aproprier une somme, qui  seroit  uniquement destinCe & l'en- 
tretien d'un  nombre de Navires, qui n'auroient  d'autre occupation qu'& 
croiser  en de certains endroits pour  asseurer  le  Commerce.  Aprbs 
bien des dCbats entre ceux qui vouloient que ces Navires fussent indC- 
pendans  de  PAmirautC  et  par  consCquent de  la  Cour,  et  ceux  qui 
s'oposoient  9,  une  aussi  injuste  prCtension, il  fut  resolu, que la  dite 
clause  et  apropriation  seroit  attachee  au Bill,  et  qu'il  y  auroit  43 
Navires uniquement destinez h croiser et & convoyer, dont 4 seront du 
3e rang, 16 du qe,  13 du 50 et 10 du 6e.  Ces  Navires  seront  divises 
en cinq Escadres, dont l'une  aura  pour departement le Cap de Flam- 
borough,  dans  la  Province  &York,  laquelle  asseurera  le  Commerce 
qui se fait au Nord du Royaume.  La seconde sera  aux Dunes et ses 
environs.  La  troisibme  h  Jersey  et  9,  Guerncsey.  La  quatribme 
au  Lands-end  et  &  I'entrCe  de  la  hIanche,  et  la  cinquibme  au  Cap 
Claire  ou  &  ia  pointe  MCridionale  de  l'Irlnnde.  nIais  l'Amira1 
,nra  le  pouvoir  dans  des  occasions  extraordinaires  de  rapeller  ces 
Navires pour les joindre  & la grande Flotte. 
Cette affaire ayant occupC les Communes pendant deux  jours, elles 
ont estC obligCes de diffCrer leurs deliberations  sur  la communication 
et  la  demande que  leur firent  les  Seigneurs  dans  la dernsre ConfC- 
rence;  sur  quoy  elles  firent  dCja  hier  quelques  questions  au  Chr 
~renchard,  qui est un de  leurs  Membres, et qui  avoit le departement 
de la Flotte.  Et aujourdhuy  elles  ont resolu qu'avant que de  passer 
avant, Sa Mtk  sera  priC  de leur faire donner communication  de la 
lettre, que  le Comte de Nottingham  receut le 30e de May, qui  conte- 
noit un avis du dCpart de la Flotte de France, et du jour  qu'elle estoit 
en  mer.  Les Seigneurs ont fait  signifier une  sommation  h  tous  les 
Membres  de  leur  Chambre,  pour  se  trouver  B  la  resolution  qu'ils 
doivent prendre sur cette affaire.  11s ont examin6 les raisons de ceux 
qui n'ont  pas voulu consentir  & leur Vote, et leur ont fait faire quelques 
changemens dans des circonstances de faits, qui n'y  estoient  pas  bien 
deduites.  Les raisons  ou  excuses  de  ceux  qui  sont du  Conseil  du 
Cabinet, ont estC qu'ils n'avoient fait aucun doute, que les Amiraux  ne 
fussent  instruits  par  d'autres  voyes  du contenu  de  cette  lettre,  et 
qu'ainsi ils n'avoient point jug4  & propos de leur en donner  avis, dont 
il  semble  que  la  Chambre  n'a  pas  estC  satisfaite.  D'ailleurs  cette 
Lettre n'est  proprement  qu'une  Gazette  9,  la  main, que  bien  d'autres 
curieux avoient receue en mCme  temps. 
L'affaire de la Compagnie des Indes s'est  tournee  autrement qu'on 
n'avoit crG, et une augmentation de I aoo/m L. dans la quaisse n'a  pas 
empCchC que  la  resolution qui ne fut  emportCe l'autre  jour que d'une 
Voix,  n'ait  estd  confirmde  aujourdhuy de quantitC, et qu'on  n'ait  fait 
le Vote  suivant, 'que tous  les  sujets  de  ce Royaume  ont une pleine 
libertd  de negotier  aux  Indes  Orientales,  9,  moins  qu'ils n'en  soieilt 
empechez  par  un  Acte  du  Parlement.'  I1  seroit  souhaitter  qu'ils 
eussent  pris cette resolution des  l'annee  passbe, et avant que le  Roy 
eGt  accord6 une  nouvelle  Patente, qui  est  par  li declarC  nulle.  La 
Compagnie a 8 navires  pr&ts  h faire partir, et elle n'a  pas CpargnC des 
ogres considerables  pour  avoir une  privilege pendant  21 ans.  Mais 
les  Interlopers qu'elle  avoit  traittC  avec  trop de hauteur  et de duret6, 
l'ont poussCe h bout  leur tour. 
Hier, qu'on faisoit le raport dans la Chambre basse de la resolution 
qu'on avoit prise d'attacher une clause au Bill de la taxe sur les terres, 
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duire B I'entret~en de  43 valsseaux  dest~nez  unlquement  pour  crolser 
en de cerlalns endro~ts  pour la seuretC du commerce, toutefo~s  avec la 
permission  au  Consell  et  &  l'Amlra1,  de pouvolr  dans une  nCcess~tC 
pressante les  rCunlr  & la grande Flotte, h~er,  dls-je, qu'on en fa~so~t  le 
raport,  11  y  eut  de grandes ~ontestat~ons  dans  la Chambre  touchant 
cette clause,  les  uns  s'enforqant  de la fare rejetter,  et  les  autres  en 
plus grand nombre s'obstmant  & la falre passer.  Les premlers esto~ent 
composez  en  part~e  de  ceux qu~  sont le plus zelez pour In  Cour, qui 
vo\oient avec regret qu'on  voulo~t  fa~re  une Loy & Sa B2te sur  un  ar- 
t~cle  qu'Elle  avo~t  resolu  de  faire  de  son  propre  mouvement,  et  en 
partle de ceux, qu~  conno~ssant  les  anciennes llmites du pouvoir de la 
Chambre, reprCsentoient que la Haute  pourrolt  se  roidi~  contre cette 
RCsolution, et  la traltteroit  d'un  attentat  sur  ses dro~ts,  parce  que ne 
luy restant deja  plus que celuy de souscrlre aux Bills pour de l'argent, 
San> y  pouvolr  rlen  alterer,  les  Communes  n'auro~ent qu'& attacher 
quelle matikre  11  leur  plairo~t  B  de  palells  Bllls, pour  s'en  rendre 
seules  les  arb~tres  , que  les  Se~gneurs  pour  s'y  oposer  voudroient 
lnfalll~blement  fare des  corrections  &  ce  Bill, lesquelles  produiro~ent 
plus~eurs  ConfCrences entre  les  deux  Chambres, d'oh  na~tro~ent  tout 
au moins des longueurs trks prCjudlclables au b~en  des affa~res  , et que 
SI chaqu'une  venoit & s'obstlner de son costC, 11 en resultero~t  la  perte 
du  Bill  le  plus  Important  de tous,  qul  serolt  sulvle de mllle  lncon- 
venlens.  Les autres  alligukrent  au  contralre, que  la  santC du com 
merce esto~t  une chose SI essentielle pour le bien de la Nat~on,  qu 11  y 
falloit pourvoir avant toutes choses , qu'on  ne savo~t  pas  5'11  s'en pr4- 
senterolt une  occasion  aussl  favorable  que celle-cy  pendant  tout  le 
reste de la  sesslon,  que le manque de parellle  prbcaut~on  les  annCes 
dernikres avo~t  estC cause des pertes lnest~mables  qu 011  avoit souffertes, 
et que  l'obllgat~on de  l'entret~en  de  ces  43 navires  n'esto~t  pas  une 
nouvelle  dCpense  ou  une  Charge pour  le Roy, parce qu'lls fa~so~ent 
partie d'une  liste de deux cens et tant, qu'on dolt  avolr  en mer  cette 
annCe  L'Amlral  Russel proposa un miheu, qu~  est que SI l'on  voulo~t 
absoIument en falre une clause et l'attacher  & un  Bill pPcunlaire, ce ne 
fat pas B celuy-cy, dont  le  molndre  delay estoit  d'une  grande  cons&- 
quence, et  le poste d'un  pr6judlce lnfin~  Ma~s  la question ayant estC 
inlse SI  la  clause  susd~te  feroit  partie  du  B111 ou non, ceux qu~  furent 
pour  la  retenlr  l'emportkrent  de  plus de 60 Vo~x,  187 contre  123, et 
1  on ordonna qu'd  fbt envoy6 aux Se~gneurs. 11s  l'ont leu aujourdhuy 
pour  la premikre  fois, et  ce  sera  demaln  la grande journCe qu'lls  le 
liront pour la seconde et delibereront  dessus.  L'on  t~ent  ce  solr  un 
Consell du  Cablnet extraordmairement sur  ce  sujet, dans  lequel  on 
songela aparemment  niolns  &  l'lnterest, qu'on  pourro~t  avolr dans un 
autre temps  & ne  se pas  laisser  ller  les  mains, quaux moyens d'em- 
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p&cher  que le B111  ne tombe par l'obstinatlon des  Seigneurs, et de leur 
filre  avaller cette pllule avec le prdservatlf des Protestat~ons,  comme 11s 
firent  11  y  a  deux  ans, 101s  qu'on  atlacha  &  un  semblable  Bill  une 
Clause, qu~  leur ostolt le pouvolr de rlen changer & la nomlnatlon  des 
Commlssalres pour les Comptes publlcs 
~ujourdhuy  la  Chamble  Basse  a  achevC  le  13111  pour  rempllr  le 
Mllllon  k  fond  peidu,  mals on a  all4guC  tant  de  ralsons contre les 
~nojens  par  lesquels  on piCtendoit de  trouver  de  nouvclles  sommes, 
en  nommant  une  seconde  et  une  tro~sikme  Vie,  que  cet  article  a 
estC rejettri 
Les  Communes  ayant  fa~t  demander  au  Roy  communlcat~on de 
la  lettre  que  le  Comte de  Nottingham  avo~t  receue  de Paris  du  I 
Juln  n  S  avec  avls du dCpart de la  Flotte  de  France  (qu~  esto~t  si 
m)stCrieux  que  la  Gazette  du  meme  l~eu  impr~mee deux  jours 
auparavant  conteno~t la  meme  chose),  et  qu'll  plut  &  Sa  Mte  de 
permettre & ceux du Conseil pnvC,  qu~  sont lLIembres de la Chambre, 
d'y fare raport  de ce qu~  est  de  leur connolssance, touchant le temps 
auquel  11s  furent  avert~s  de  ce  depart, aujourdhuy  le  Chr Trenchard 
leur  a  delivre  cette  lettre  de  la  part  du  Roy,  laquelle  estant  en 
Frango~s,  l'on  a  nommC  quelques  Membres  pour  la  tradulre  en 
Anglois,  et  Son  en  a  renvojk  la  cons~dCration  B  Vendredy  pro- 
cham 
January  26/Februar~/  5 
Jama~s  affaire ne  s'est  passCe  plus  &  souhait,  que  celle  du  con- 
sentement des  Seigneuis  &  la Clause des  43 Navires attachbe au B111 
de  llmpost  sur  les  terres  par  les  Communes.  La  partle  estoit  sl 
b~en  fate, et  l'on  esto~t  SI  persuadC  de la  nCcess~tC  de  le  passer  au 
plustost, que  lors  qu'on  en  fit  mercredy  dern~er  la  seconde lecture, 
ceux  qu~  y  vouloient  fare  quelques  object~ons  avolent  dabord  la 
bouche  fermCe  par  le  grand  nombre  de  ceux  qu~  cr~oient  'agrCC,' 
et  qu'on  n'eut  seulement  pas  recours  aux  protestat~ons  ordlnal~es 
Le  Comte  de  Rochester  d~t  pourtant,  que  le  service  du  Roy et  les 
besolns  de  1  Estnt,  leur  fa~so~ent  ferme~ les  yeux  pour  le  pr4sent 
la procCdure irrCgu11bre des Communes  Et le Comte de Ton~ngton 
dlt,  que  par  la  mtme  cons~derat~on  11  ta~so~t  des  object~ons con- 
slderables, qu'll  pourro~t  fa~re  k  la  manlkre  dont  on  a  dlsposC  les 
5  Escadres,  qu~  n'estoit  pas  telle  qu'11  fallo~t  pour  en  retirer  tout 
Yavantage  qu'on  se proposolt  pour  la  seuretC  du  commerce,  mals 
quand on le  prla de  s'expliquer, 11  eut  la  bouche close  par le m&me 
C".  Les Jacob~tes  et  autres  se  trouvant  trop  folbles  pour  fa~re  un 
Partl,  l'on  donna  le  consentement  au  B111  sans  en venir  &  aucune 
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B  peine  est-on  dehors  de  ce  mCchant pas, qu'en  voicy un  bien  plus 
difficile  B  franchir qui  se  prCsente.  Entre 4 ou  5 Bills  publiCs qu'on 
prCsenta  B  Sa  Mth  pour  y donner son consentement, il y avoit celuy 
qui  a  pour titre, Bill  pour des  procCdures libres  et  impartiables dans 
le  Parlement  (Placebill), par  lequel  on dCclaroit  nulles  les  Clections 
des  Membres  qui  accepteroient  quelque  charge :  mais  on  fut  fort 
surpris  quand on entendit  le Clerc  qui  dit, que  le  Roy et la  Reine 
s'y  aviseroient,  c'est-&-dire, qu'il  estoit  rejett6.  Le bruit  ne  fut  pas 
grand parmy les Communes  pendant qu'elles furent dans la Chambre 
haute, mais  quand  elles  furent  dans  la  leur, et que  le  Speaker leur 
eGt  fait  raport  des  Bills qui  avoient  estC  passez, et  de  celuy  qui  ne 
l'avoit  pas  estC, l'on dit qu'on  n'y  a jamais veu  un  pareil  vacarme  h 
celuy qui s'y fit l. 
Le vacarme  que  fit  Vendredy  la  Chambre  Basse  h  Poccasion du 
Bill qui venoit d'estre rejettC,  fut cause que le  Roy abregea son skjour 
de Windsor et revint des dimanche  h  Kensington, oh l'on  tint le soir 
un  Conseil  extraordinaire  sur  cette  affaire;  et  hier  M.  le  secrCtaire 
d'Estat fit  savoir  B  la Chambre, que  Sa  Mtb  seroit  preste & 4 heures 
aprbs midy, pour recevoir ce qu' ils avoient B luy dire. 
Le Speaker  accompagnC d'environ  150 hlembres  se  rendit dans la 
grande  Salle  des  Banquets  B  cette heure-l&, et  s'estant  aprochC  du 
Throne  du  Roy  avec  les  mCmes  formalitez  et  la  mCme  soumission 
qu'en  d'autres  rencontres,  il  leGt  PEcrit  cy-jointz,  B  quoy  Sa  MG 
repondit  qu'Elle  le  considereroit  et  leur  rendroit  reponse  en  peu 
de temps,  et  que pour cet effet  ils  se  trouvassent  demain  au  m&me 
lieu  h 10 heures du  matin.  I1  est  en termes assez diffCrens de ceux, 
aux  quels  il  avoit d'abord  estC  couch6  par  les  soins  du  Sr Granville 
PrCsident du CommittC  oh  il  avoit  estC  dress& ce  qui  donna encore 
occasion Samedy dernier (27.)  B de grandes disputes.  Le plus impor- 
tant des endroits retranchez estoit celuy oh l'on prioit Sa Mth de chercher 
des  expCdiens  pour  reparer  la  perte  de  ce  Bill;  car  quoy  que  la 
rejection  s'en fasse sous le nom dont l'on  s'y avisera, ce  n'en  est  pas 
moins  un  refus  auquel  il  n'y  a  plus  de retour.  L'expCdient  qu'on 
vouloit  insinuer, estoit  que  Sa  RItA  prorogst  le  Parlement, afin qu'on 
pfit  recommencer ce  Bill avec une  autre  Session.  Rlais I'on s'oposa 
fortement  h  cette  proposition,  premt  (Mr  Montaigu,  Commissaire 
de la ThrCsorerie) en faisant voir que rien n'estoit  plus hors de saison 
qu'une  pareille  prorogation,  qui  annulleroit  tant  de  Bills  dCja  si 
avancez et si ndcessaires pour  les nCcessitez publiques ; et Secondemt 
l  See Grey's Debates X.  375.  a  Ibid. X.  380. 
(Chr Temple  Commiss.  de  la  Douanne)  en  representant,  que  rien 
ne  choquoit  tant  Ia  constitution  fondamentale  de  1'Estat  que  de 
vouloir  obliger  Ie  Roy  B  faire  une  prorogation,  qui  est  une  des 
prCrogatives  inseparables  de  la  Couronne,  et  que  depuis  40  ans 
q'on estoit  dans  les  Parlemens, on  n'y  avoit  jamais oui' une pareille 
proposition. 
Les  autres  retranchements  qu'on  y  fit,  ne  regardoient  que  des 
termes peu respectueux, comme  celuy d'ignorance  de  leurs  constitu- 
tions,  et  celuy de ReprCsenter  par  tout  oh l'on  a  employ6  ceux  de 
Suplier ou de prier.  Le  calme  fut  beaucoup  plus  grand  ce jour-l& 
qu'il  n'avoit  est6 le  prCcCdent, auquel il se dit des choses  si  fortes  et 
si dCsagrCables, que dans toute autre occasion l'on auroit  envoy4  &  la 
Tour pour  bcaucoup moins;  mais qui en auroit fait la proposition  ce 
jour-li,  auroit couru  risque  d'y  aller  soy-mCme.  Le  moins  dont  on 
mena~oit  estoit  la  suspension  de  toutes  les  affaires publiques,  sur 
quoy  un  des  plus  sensez  de  la  Compagnie  (Chr  Sidley)  leur  dit, 
qu'ils ne  ressembloient  pas  mal  B  des  enfans, qui ne  vouloient  pas 
diner aprbs qu'ils  avoient  perdu  leurs jouets;  et que sous  ombre que 
le  Roy  venoit  de  leur  donner  un chagrin, ils vouloient  abandonner 
le  soin  de  la  Nation,  et  travailler  eux-mCmes aux  fers  qu'on  leur 
preparoit  h  Paris.  BIais  le Vice-Chambellan  Lowther  fut  le  seul  du 
Conseil du Roi qui osa parler avec vigueur,  et  qui  le  fit  avec  succbs. 
I1 dit entre autres, qu'on  vouloit faire une  chose nationnale  du  refus 
de  ce  Gill,  mais  qu'on  savoit qu'il  n'avoit  estC  emport6  que  de  10 
Voix dans leur  Chambre:  que  les  Voix ne  se  pesoient  pas  n~ais  se 
comptoient, et  qu'il  osoit  poser  en fait sans  Cplucher  curieusemt  les 
revenus d'aucun  Membre,  que  les  biens,  et  par  consCquent la  con- 
sideration dans le Royaume, du moindre  nombre  de ceux qui avoient 
estC  pour rejetter le  Bill,  estoient  trois  fois plus grands que  de ceux 
qui l'avoient  fait passer:  qu'outre  ceux-cy il  y avoit d'une autre sorte 
de  gens  dans  la  Chambre,  qu'il  n'avoit  point  dessein  de  choquer, 
qui  embrassoient  un  parti  plus  par  iinpCtuositC  que  par  raison, 
assavoir  Ics  jeunes  Membres.  Le  Controlleur  Wharton  defendit 
aussi  les  Conseillers  Etrangers;  car  quand  on  proposa  que  leur 
eloignement  devoit faire  partie  de  la  Remontrance,  il  dit  qu'il  y en 
avoit  de ce nombre-l&, qui estoient  plus  z&lez pour  le pays  que des 
Anglois mCmes.  Plusieurs souhaitteroient pourtant,  que la Chambre 
se fat plustost servie de  son pouvoir  nCgatif  B  travailler  aux affaires 
ou h  les reculer,  B  quoy  l'on  l'avoit  ramenCe  petit  B  petit,  que  d'en 
venir  B  une  Remontrance,  qui  est  une  extremit6  B  laquelle elle ne 
Se  p01 ta sous Charles I1 qu'aprbs vingt  annCes  de  rLgne,  et  qu'il  eGt 
refuse l'important  Bill  d'Exclusion.  Car  quand il  n'y auroit  que  les 
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et dispers6es  par tout  le  Royaume : que le titre sp6cieux et imposant 
du Bill qui est  allCguC y avoir donnC lieu : et que  les  priparatifs  fas- 
tueux de cette journCe  dCcrits dans le m&me  imprimd, 
'I. Que  le  sergent  d'hrmes  aille  dans  la  Grande  salle et  dans 
toutes les Cours  de judicature  pour  sommer  tous les Membres de  se 
rendre  h  la  Chambre.  11.  Que  le  Sergent  d'Armes  aille  dans la 
Chambre du Speaker et  en fasse  sortir  toutes  les  personnes  qui  ne 
sont pas PIlembres  de la  Chambre.  111.  Qu'il  en  ferme la  porte  de 
derrikre et en mette  la Clef sur la Table du Speaker etc ;'-car  quand 
il n'y  au-oit  que  cela,  il  en  pourroit  resulter  plus  de  mal que  d'une 
quinzaine de jours  perdus,  autre  qu'en  voila dCja  cinq  ou  six  qui le 
sont.  La raison  qui  a  fait  diffCrer  la  rCponse  du  Roy,  est  qu'elle 
meritoit l'examen de quelques Conseils, et qu'il estoit aujourdhuy Feste. 
L'anniversaire qui se cCkbre ce jour-cy  estant en  souvenance du plus 
grand des attentats d'un Parlement, il y a lieu de croire que sa PvlCmoire 
et  ce  qu'en  ont dit  les PrCdicateurs  viendra 8 propos dans l'occasion 
prCsente. 
Fe6ruary  6/ I 6. 
La resolution  qui  avoit  est6  prise  dans la Chambre Basse de  lever 
un  Million  8  8  pour  Cent  d'interest,  fut  renversCe  hier  qu'on  en 
faisoit le raport, et la principale raison dont on se servit pour cela  fut, 
qu'on  ne  trouveroit jamais  dans  le  temps requis  une pareille somme 
aux conditions qui y estoient annexCes, assavoir  le  droit  que le Parle- 
ment  se  reservoit  de pouvoir  rachepter  ce  fond  quand  il  voudroit, 
ce  qui  estant  joint  8 l'autre  incornmodit6  de  ne  pouvoir  pas  retirer 
son  capital,  seroit  cause  qu'on  ne  se  presseroit  pas  placer  son 
argent de cette manikre.  Une quarantaine des  plus  riches  nlembres 
(Mr Fowley B la teste) s'estoient engagez 8 fournir eux seuls la princi- 
pale partie de cette somme en argent comptant, moyennant  qu'on leur 
donnrit 10 pour Cent au lieu de 8,  dont les  deux  de  surplus devoiellt 
estre  en  partie  dCduits,  sur  l'interest  qu'on  auroit  donnC  k  ceux. 
qui  n'auroient  apportC  que  de  petites  sommes,  qui  au  lieu  de  8 
n'auroient  receu  que  6  ou  7.  Pvfais  quoy  que  leur  proposition 
parut  assez  plausible  elle  fut  aussi  rejettee,  8  quoy  la  jalousie  du 
grand  gain  qu'ils  auroient  fait,  contribna  plus  qu'aucune  autre con- 
sideration. 
Ce projet ayant CchouC,  l'on  revint  B  celuy  qui avoit  d'abord  estC 
proposC  par  un  des  Membres de  la  Chambre  (M'  Neal,  qui  fit  la 
Lotterie de 2.5/m  L.), qui estoit de lever la meme somme d'un Million 
par une manikre de Lotterie, oh l'on ne sauroit perdre, et d'en assigner 
la rente sur les mCmes fonds de l'impost sur le  sel et de l'accise  sur la 
bikre.  Le plan qu'on en a deja envoy6 pouvant  estre oubliC, le voicy 
une seconde fois et tel qu'il  a estC  resolu,  sauf les  changemens  qu'on 
t,ouvera encore 8 propos  d'y faire.  L'on  distribuera  roo/m  billets  B 
,,  L.  la  psce, qui  feront la  somme requise  d'un  Million.  De  ces 
,,,/m  billets il y en aura  un  qui  vaudra  1000  L.  de rente  pendant 
I6 ans,  celuy  qui il Ccherra.  g en vaudront chaqu'un  500,  20  en 
vaudront 1oo,80 en vaudront 50, go en vaudront 25, 300 en vaudront 
,o, 2000  en vaudront 10.  Et le billet qui sera tire le premier  de tous 
vaudra outre cela  IOO L. de m&me  que celuy  qui  sera  tirC  le premier 
qu'il  n'y  aura plus de lots  B  espkrer.  Tous  ces  billets  feront 
,500  en  nombre.  Et  ceux  8  qui  apartiendront  les  97,500  billets 
blancs, recevront  10 pour Cent pendant le mCme temps de 16 annCes, 
g  proportion  des  sommes qu'ils  y  auront, c'est-8-dire  d'une  L.  par 
billet, ce qui revient h un peu moins de 4  pour  Cent  par  an en  con- 
servant  son  Capital,  sans  l'espgrance  d'avoir  part  aux  bons  billets. 
Ce projet fut examin6 et aprouvC hier, et tout le  changement  qu'on  y 
fit c'est  qu'au  lieu  de  15 ans  d'interest  on resolut  d'en  donner  16. 
I1  faudra un  fond  de  Iqo/m L, par an pour ces  interets.  Le raport 
en a estC fait aujourdhuy et a aussi est6  agrCC,  de  sorte qu'il  ne  reste 
plus qu'h  en dresser  un Bill,  et B le passer selon  les  manikres  acoutu- 
&es.  On se  promet  qu'en  deux  ou  trois  mois  de temps  tous  les 
billets seront distribubs, tant on a d'apret6 en ce pays  pour  cette sorte 
de  hazards.  La Chambre  a  encore  un  autre  projet  pour  faire une 
banque considerable, qui doit ruiner celles de tous  les  autres  pays,  et 
qu'elle doit examiner un de ces jours. 
February  9/1 g. 
La  Chambre basse  a  travail16 ces  deux derniers jours  8  chercher 
de nouveaux  fonds pour  la Guerre, et de  plusieurs expCdiens qui ont 
estC  propcjsez, elle  penche  plus  jusques  k  present  pour  celuy d'une 
taxe  par  teste, qu'on  levera  deux  fois  dans un an, et  qui selon leur 
calcul devra  produire  environ  un  Million.  De  cette manikre-l&  il  y 
auroit prks de cinq blillions de trouvez ;  trois qu'on  a dCja, dont deux 
sont sur les terres et un qu'on prend sur les Revenus de la Couronne; 
et  deux  dont  on auroit  les  moyens en main, l'un par la Lotterie, qui 
probablement sera mise en exCcution, et l'autre  par cette taxe par teste. 
La  Chambre  continue  toujours  dans  le  dessein  de faire une  grosse 
somme  par  le  moyen  des  Confiscations, n'y  ayant  que  deux  jours 
qu'elle a rejettC la requeste de quelques Lords et de plusieurs Irlandois 
Catholiques, qui demandoient la permission  de faire oui'r  des Avocats, 
Want qu'on pass$t plus  avant.  Cette resolution des Communes peut 
avoir contribuC 8 un commencement de souldvement, que les lettres de 
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Kerry  oh deux EvCques In  partibus, l'un de Dublln et I'autre de Corke 
(Dr  Cragh  et  Dr  Shlne) ont  dCbarqu6,  et  ont  prCchC  la rebelhon 
aux Irlandois paplstes, dont quelques uns s'estant jo~nts  a\ec des Rap- 
panes ont enfoncC des prisons, et ont mls en 11bertC ceux qu~  y estolent. 
Cette nou\elle est mandCe par des personnes fort connues, et 11s  ajou 
tent  que  ces  Eveques  ont pass&, &  la  faveur  dun  Passeport  de 
lEmpereur, et qu'il  y a  d6ja  quelques  troupes  en chemln  pour  aller 
diss~per  les rebelles , mais on n en a point encore d'av~s  de dessus  les 
l~eux  m&mes  B 1  Office du Secretaire d'Estat  Les Jacobites ont si b~en 
rCpandu le brut du desseln  d une  descente, que  les  Fran~ois  dolvent 
falre sous le Marechal de Lorges en quelqu'un des trols Royaumes, que 
plus~eurs  en  parolssent  ici  persuadez,  mals  beaucoup  molns  qu'on 
ne  lest en Ecosse,  selon  les  lettres  qu'on  en reqolt  On fit  h~er 
un  changement  parmy  les  Offic~ers  des  lJlllices de Londres, qui ser- 
vrra  beaucoup 8 rasseurer les plus t~mldes,  ou du moins qu~  achevera 
de  gaigner  le  part1  Wh~g  qu~  appelloit  hautement  Jacobites  ceux 
quon a dCpossCdez, et  qu~  depuis  longtemps souhaitto~t  ardemment 
cette reforme, mais 8 laquelle 11  semble  qu'on  n'auro~t  pas  touchC, SI 
le Comte de Xottlngham abo~t  contlnuC dans son poste  L on en a ostC 
envlron 40 de ceux quon nomme Torys, et on en a mls  34 des autres 
en  leur place  et comme c est le  part1  de ceux-cy qu~  a  le plus d'ar- 
gent, ou du molns qu~  en aporte le plus dans les nCcess~tez  pressantes, 
on  se  promet  qu'aprks  cette  dCmarche  11  en viendra  abondamment 
dans le thrCsor, ce qui probablement contrepesera les effets du ressen- 
timent que les autres en pourront avolr.  Un entretien  pa~t~culier  de 
plus  d'une  heure, que le  Roy eut  hier avec le Comte de  Shrewsbury 
un  des  plus  zelez  et  des  plus  estlmez du part1 Wh~g,  donne encore 
llcu  de  croire  qu on  a  fa~t  de nouvelles  tentatlves  pour  luy faire re 
prendre de l'employ. 
Febrzmry  23/&1arch 5 
La Chambre Basse  a  OUI aujourdhuy le raport de la resolution, qul 
avoit  estC  prise  en  grand  Comm~ttC,  de  mettre  un  Impost  sur  les 
Curs et les peaux  Et comme cela passe  sous le nom  d accise, 11  s'y 
est fa~t  de teiribles oppos~t~ons,  quelques uns (&I1  Cornwall) alliguant 
que leur  cond~tlon  allo~t  deven~r  plre  que celle  des 1-Iollando~s,  chez 
qm rlen n'est exempt de taxe.  Aprbs  plusieurs  heures  de  contesta- 
tions,  on  a  estC  ob11gC  d en venir  8 une dlvis~on,  pour savolr SI l'on 
consent~ro~t  ou  SI  l'on  ne consentlro~t  pas & cette impos~tlon,  et heure- 
usement  l'affirmat~ve l'a  emport4  de  31 VOIX  (149-II~),  de  sorte 
qu'on  a  ordonne  qu'on  en  aportLt  un  bill.  I1  courra  encore  des 
llsques  et  demandera  b~en  des  forrnal~tez  avant  qu'estre  achCvC, et 
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quand tout  sera  fat, on  ne  cro~t  pas  que  cela  produise  plus  de 
500/m  L  en l accordant pour clnq ans, comme on en a le desseln 
Le renoubellement qu'il faut fare toutes  les annCes de 1  Acte, pour 
pouvolr punii  les deserteurs  et les  mutlns  de l'ArmCe, ayant  estC  ces 
Iour~-~y  sur le taps, on proposa d'y ajouter une clause, pour empecher 
qu'on  n enrolle des gens par force ou par surpnse , parce  qu'on avo~t 
fait  de  plaintes  L la  Chambre, que  sous  ombre  de  presser  pour  le 
de  mer, on  avoit  enlevC  plus~eurs  personnes  pour  celuy  de 
terre  Le rembde qu'on y proposa fut, que tous ceux qu~  v~endrolent 
ddclarer  8  un  juge  de  pax quds avolent  estC  enrollez  par  force, 
serolent dCclarez l~bres  et sans engagement envers leur  Cap~talne,  ce 
qul  auro~t  estC  un  beau  moyen  pour  congCd~er  en peu  de temps la 
moitiC ou les deux tlers de l'ArmCe.  Cette proposition ne  fut  pour- 
tant pas entibrement iejettge, mais au l~eu  de la rendre gCnCrale, on la 
restraign~t  aux nouveaux enrollemens qu~  se feront, et l on resolut que 
desormais  aucun  Officler  ne  pourra  engager  qui  que ce so~t  que de 
son  consentement libre, qu'on  sera ob11gC de luy faire declarer devant 
un juge de paix ou un grand Connestable  On croit que demain, que 
se  fera  le  raport  de  cette  resolut~on,  11  y aura  plus  d'opos~tion  L y 
consentir, qu 11  n'y  en eGt  B la laisser prendre 
Les  Seigneurs  ont lefi pour  la   re fo~s  le  Bill  des Communes tou- 
chant  les procbs  de haute  trah~son,  par  lequel  on  rend  les  preuves 
contre  les  accusez b~en  plus d~fficlles,  et leurs defenses beaucoup plus 
faclles  I1  pensa  estre rejettC  de  cette  premlbre lecture, et l'on  c~oit 
qull le  sera  lundy prochaln, qu'on  en fera la  seconde et qu'on  dC11- 
berera  dessus  Le Roy en sera aparemment tCmoln, car 11  avoit dCja 
dessein  d'y  aller  hler,  dans la  croyance  que  l'affa~re serolt  debatue 
ce  jour 18,  sa  prksence  en pourra  un  peu  facll~ter  la  rejection,  et 
de  quelque  importance  que  so~t  un  B111,  11 vaut  mleux que  la  Niga- 
tlve en vlenne d'une  des deux Chambres 
March  2/12 
Depu~s  que  quelques  membres  ont  avouC  qulls avo~ent  receu  de 
largent  lorsque  quelqu'un  parle  en  faveur  de  la  Cour,  les  autres 
bent que  son  suffrage  est  acheptC,  et  hier  pour  leur  rendre  le 
change,  M~lord  Cutts,  noubellement  receu  dans  la  Chambre  et  un 
des  me~lleurs  parleurs,  taxa  ceux  qui  estoient  pensionnaires  de  la 
France  L'on  se  recria  sur  la  v~olat~on  des  constltut~ons,  qu~  sont 
qu'on  n'accusera  personne  sans  avolr les  preuves  en  main, mals on 
calms  laffaire  pour  passer  B la sulvante  la  r6solutlon, qu~  avolr est6 
Prise de natural~ser  tous  les  Protestans  qu~  prendront les serments, a 
est6  traversee  par  beaucoup  des  membres,  part~cullerement  par  le 
Speaker  8 qui l'on  ne fa~so~t  pas une  assez  grosse  somme, et 11  n'y 
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a point  d'apparence  qu'elle  passe,  estant  renvoyCe  de  jour  B  autre. 
Un X'Ir  Knight, DeputC pour Bristol, est un de ceux qui se dCclarkrent 
d'abord contre, et qui dit des choses un peu dures.  Mais  l'on a semC 
ces jours-cy un  petit libelle,  sous  le  nom  de  la  harangue  pretendue 
qu'il  fit  alors, oil  on luy en  fait  dire  de bien plus ficheuses, et entre 
autres,  que  le  projet  de cette  Naturalisation  a CstC  proposC  dans  le 
Conseil par le seul Conseiller qui est Ctranger;  et  on finit le discours 
pour  ces  mots:  Mr  le  Speaker  je  suis  d'avis  qu'on  fasse  venir  le 
sergent  d'armes  pour  jetter  le  Bill  (de  naturalisation)  hors  de  la 
Chambre,  et  ensuite  que  nous  jettions  tous  les  Ctrangers hors  du 
Royaume.  Ce  libelle  ayant  estC  leu  et  les  plaintes  en  ayant  CstC 
faites, il  fut  condamn6 B estre  brulC  par  la  main  du bourreau, et l'on 
nomma un CommittC pour en rechercher les auteurs. 
Le Comte de  Shrewsbury s'est enfin rendu aux sollicitations de son 
parti, et a receu  ce  matin  les  sceaux  de secr4taire d'Estat  de la main 
du Roy. 
March 6/ I 6. 
Aujourdhuy les Commissaires de la ThrCsorerie sont allez demander 
un  emprunt  de  zoo/m L. B  la ville  de Londres, ce  qui  pourra  estre 
un  aiguillon  pour  obliger  les  Communes  B  se  presser  plus  qu'elles 
ne font. 
Elles  ont  travail16  ces  jours  passez  au  rsglement  du  commerce 
d'hfrique, c'est-&-dire de GuinCe, dont la Compagnie est fort  dClabrCe 
et fait beaucoup de tort aux plantations  d'AmCrique, qui sont obligees 
d'achepter  les ~kgres  d'elle.  Les resolutions  qu'on a prises  ne sont 
encore  que  prdliminaires, assavoir  que la  conservation  des  Forts et 
Chateaux qu'on  y a, est  nCcessaire  pour  la  seuretC de ce commerce ; 
et  qu'il  est  de l'intCrest  de la  Nation qu'il  soit  exercC par une Com- 
pagnie. 
Les deux  Chambres ne sont pas d'accord sur le Bill  pour  la puni- 
tion  des  deserteurs, avec  la  clause que  les Communes y ont ajoutCe. 
Car au lieu qu'elles veulent que  chaque soldat  donne  dCsormais  son 
consentement  par  devant  un Juge  de  paix  ou un grand Connetable, 
qui sont des Officiers de Justice souvent Cloignez  ou de difficile accCs, 
les Seigneurs ont mis devant un petit ConnCtable, qui sont des espkces 
de  Sergens.  Mais  c'est  B  quoy les  Communes  ne veulent  pas  con- 
sentir, parce  que  ce sont  des  gens aisez B corrompre, et qu'ainsi une 
pikce  de 30  sols de plus pourra faire un enrollement dans les formes. 
D'une  autre cost6 les Seigneurs veulent  augmenter les  privilkges des 
soldats, et ont  ajout6 une  clause  au Bill, que  lorsque  les  soldats  ne 
seront  pas  payez  par leurs Officiers, ils pourront porter leurs plaintes 
au Conseil  PrivC, ce que  les Communes ne veulent pas passer, un de 
leurs  Xlembres  (XIr  Seymour)  qui  est  de  tous  les  Conseils, ayant 
allCgu4 que le Conseil n'a  d4ja que trop d'autoritC. 
March  16/26. 
Cestoit avant-hier  le jour, que  tous les  Membres des  Communes 
avoient ordre  de  se  trouver  dans  la  Chambre, pour  reprCsenter plus 
solemnellement la nation, et rEsoudre en dernier ressort si l'on  consen- 
tiroit & des  accises : mais  la  pluspart  de la sCance  se passa  B faire la 
revenue  de la  Chambre, qui se trouva plus complette qu'on ne l'avoit 
yeue  de plusieurs  annCes, et B examiner  les excuses des absens, dont 
celles d'une douzaine de Xlembres n'ayant  pas paru assez legitimes, on 
ordonna qu'on  les envoyeroit prendre pour les amener en prison  chez 
le Sergent d'armes, et l'on dCp&cha  des messagers pour cela.  Et comme 
il  y en  avoit  plusieurs  autres en chemin, on resolut de faire une nou- 
velle  reveue  dans  la  huitaine, sous peine du  meme  chstiment B ceux 
qui  ne  seroient  pas pr4sens.  Ces formalitez  ayant emport4  presque 
tout  le  temps,  il  en  resta  peu  pour  la  principale  affaire,  et  il  fut 
employC  d'un  cost4  par  RIr  Seymour,  Conseiller  du Cabinet, pour 
haranguer  le  plus  pathdtiquement  qu'il  pat contre  l'introduction  des 
Accises,  et  de l'autre  par  Mr  Lowther,  cy-devant  Vice-Chambellan, 
pour reprCsenter qu'on n'avoit  point d'autre  moyen  plus eficace pour 
avoir de l'argent.  Le raport du Bill  pour l'accise sur  le sel se devant 
faire  aujourdhuy,  l'on  se  reserva  pour  ce  temps-18;  mais  plus  de 
six  heures  qui  y  ont est6  employCes  n'ont  pas  suffi  pour  terminer 
l'affaire, et  l'on  a  estC obligC d'en  renvoyer  le  reste ?i  demain.  Par 
tout  ce  qui a  estC  dit  de part  et  d'autre, l'on  ne doute aucunement 
que ce Bill  ne  soit aprouvC, et  ainsi que  cette  branche de l'accise ne 
passe:  mais on  croit  qu'il  y  aura plus  de  difficultC, quand  il  s'agira 
de celles sur  les  cuirs  et le  savon, dont  les  consCquences paroissent 
plus  grandes  pour  les  manufactures.  C'est  pour  le  temps  qu'on 
dClibCrera  dessus,  que  le  pnrti oposant  se  prCpare  h  faire  tous  ses 
efforts, et  que  pour  y  mieux  rCussir  ils  parlent d'offrir  en  place  un 
impost  sur  les cheminees, non  pas  perp4tuel comme autre  fois, mais 
pendant  quelques  annCes.  La Cour  a  pourtant  bonne  opinion  des 
succks des  accises, mais  comme  la  chose tire  en longueur, on  croit 
que  Sa  h1tQ viendra  un  de  ces  jours  au  Parlement,  pour  leur  re- 
pdsenter que  le temps presse,  et que si  cela  ne  suffit  pas pour faire 
terminer les affaires aussi  tost qu'il est  B  souhaitter, elle pourra partir 
et  laisser  B  la  Reine  le  soin  de  passer  les  Actes,  et  de  congedier 
ensuite le Parlement.  On a  ajoutC une bonne clause  & ce Bill sur le 
sel  et  B  la lotterie qu'on  en  doit  faire, qui  est  que le  Parlement  en 
Permettant d'emprunter sur  ce  fond, se rend en m&me temps garand 
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de  la  somme  d'un  Million  qu'il  doit  produire;  mais  cela  n'a  estC 
emport6  que  d'une  vingtaine  de voix.  On continua  hier  la  matikre 
des  confiscations  d'Irlande  et  on  l'avance  beaucoup,  les  principaux 
articles  en  ayant  estC  agrCCz,  assavoir:  que les  terres  de  tous  les 
Rebelles,  except6  de  ceux  qui  sont  compris  dans  les  capitulations 
de  Limerick  et  de  Galloway,  seront  apropriCes  B  leurs  Majestez : 
qu'on  Crigera  une  Cour  en  Irlande,  pour  connoitre  de cette  sorte 
de biens:  et  qu'on  mettra  une clause  au  Bill, pour  permettre d'em- 
prunter  sur  ce  fond.  Ces  resolutions furent  prises  aux dCpends du 
Bill de la  naturalisation  de tous les  Protestans qui voudront  prendre 
les sermens ; car ces deux matikres venant  B  tour de  rolle ce jour-19, 
il  y eut  de grandes  opositions  contre ce Bill,  et  la  question  ayant 
estC mise  si  I'on en traitteroit ce jour-l& ou  non, l'on  le  perdit de 43 
voix, et il  fut  encore renvoyC  B  un autre temps, qui est la manikre de 
le rejetter qui leur paroit la plus honneste. 
March zo/30. 
On manda  Vendredy  dernier,  que  1'Accise  sur  le  sel  avoit  estC 
dkbattue  ce jour-l& en  pleine  Chambre,  et  que  par  tout  ce  qu'on 
en  pouvoit  recueillir  elle  passeroit  infailliblement,  mais  que  celles 
sur  les cuirs et  sur  le  savon  paroissoient  plus problCmatiques.  C'est 
en effet  ce  qui  est  arrivC depuis, car Samedy l'on  consentit au raport 
du  Bill sur  le  sel, et  B  I'employ  des  14o/m  L.  qu'il  doit  produire, 
pour  lever un  Million par  une  lotterie;  et  aujourdhuy le  Bill  estant 
au  net  a  estC  leu  pour  la  dernikre  fois  et  envoy6  aux  Seigneurs, 
de  sorte  que  le  Roy  le  pourra  passer  dans  deux  ou  trois  jours, 
et  se  prCvaloir  de  cette  occasion  pour  les  exhorter  B  dCp&cher le 
reste.  Mais  hier,  qu'il  s'agissoit  de  dClibCrer  sur  les  deux  autres 
accises,  le  parti,  qui  s'y  oposoit  de  tout  son  pouvoir,  s'estoit  si 
bien uni et  avoit si bien pris ses mesures,  que sans en venir B aucune 
division  I'on  prit des rCsolutions, qui aboutirent  B  faire rejetter  l'une 
et I'autre. 
Comme  ce  n'estoit  pas  le  tout  de s'oposer  B  ces  accises, et qu'il 
falloit fournir des  moyens  Cquivalens  pour  avoir  de  I'argent, ils pro- 
poskrent  en  premier  lieu  un  impost  sur  les  cheminCes, et une  taxe 
par  teste, et  ces  deux-cy leur  ayant  manquC,  ils  offrirent  un  nouvel 
impost sur  le vin, non pas comme ceux qui  y sont dCja  qui  se  lkvent 
B  la  Dduanne,  mais  payable  dans  les  caves  des  cabarettiers,  afin 
que  I'eau  convertie  en  vin,  et  celuy  qu'on  brasse  en  quantitC 
avec d'autres liqueurs, en porte sa part aussi bien que le naturel. 
Les  2  accises  en question  estoient  CvaluCes  B  14o/m  L.  par  an, 
et  il  s'agissoit  de  prouver que  ce  nouveau droit  sur  les vins  en pro- 
duiroit pour  le moins autant, et  que ce  seroit  sans  prCjudice de ceux 
qu'il  paye  en  entrant  dans  le  Royaume.  11s  avoient  prCvue  ccs 
deux  objections,  et  voicy  comme  ils  s'y  prirent  pour  y  rCpondre. 
lls firent voir  qu'un  pareil  droit qui  avoit  estC  accord6  9. Charles I1 
avoit produit  350/m  L. pendant deux ans, ce qui surpassoit la somme 
requise:  et  pour  la  difficult6  touchant  les  vieux  droits,  qu'il  estoit 
g craindre qui ne diminuassent, ils  avoient des  marchands  tout prets, 
qui s'offrirent  d'affermer  llentrCe du vin, sur  le  pied  du  produit  des 
trois dernikres annCes.  La Chambre estant auparavant convenue d'un 
principe, qu'il  valloit  mieux mettre des  taxes sur les choses superflues 
que  sur  les  nCcessaires,  et  sur  celles  qui  retomboient  sur  les riches 
que  sur  le  peuple,  I'on  n'eut  rien  &  repliquer  &  cette  proposition, 
et  l'on  consentit  en  gCnCral  B  mettre  un  nouveau  droit  sur  le  vin, 
sans rejetter  encore  les accises.  Aujourdhuy l'on  a reglC que ce sera 
de  rz  L. St. par  tonneau  sur  quelque  sorte  de  vin  que  ce  soit;  et 
demain  on  continuera  la  m&me matikre.  La  journCe  d'hier  ne  se 
passa  pas  sans des  coups  de  dents : Mr  Montaigu, Commissaire  de 
la  ThrCsorerie,  Whig  habile  et  bien  intentionnC,  en  fit  I'ouverture 
en  dCclamant  contre  son  CollCgue  Mr  Seymour,  et  Ctallant  son 
inconstance h changer de parti, sa conduite bizarre des  le commence- 
ment  de  la  rCvolution jusques  B  prCsent,  son attachement  8,  ce  qui 
estoit de  son intCrest  prifdrablement  B  celuy  du  public,  et  ses  per- 
pCtuelles  infidelitez envers  le  dernier  parti  qu'il  avoit  epousC.  La 
pluspart aplaudirent secrettement  & des veritez qui le devoient mortifier, 
et  comme  il  ne manque  pas  de  repartie, quand  il  voulut  prendre  la 
parole, l'on  dit qu'il  ne s'agissoit pas de  s'invectiver, mais de chercher 
les moyens d'avoir de l'argent. 
Les  Seigneurs  continuent  leurs  dCliberations sur  le  Bill  pour  le 
remboursement  des  Orphelins,  et  en ont  dCja  agrCC  la  pluspart  des 
articles. 
April 3/13. 
L'impost  par  t&te est dCj& tout  rCglC,  et Son en met le Bill au net, 
aprks quoy il n'y  aura  plus qu'B  le  lire encore  une fois  par formalitb. 
Un des articles qu'il contient, est que  les  Rlinistres et PrCdicateurs de 
quelque  congrCgation que  ce  soit  payeront  une  certaine  somme;  ce 
qui a donnC lieu aux Quakers de faire quelques reprdsentations,  sur ce 
que dans le dernier  impost de cette nature l'on se prCvalut d'un  pareil 
article pour  taxer  comme autant  de prCdicateurs tous  leurs  enthou- 
siastes, et m&mes jusques  aux femmes : mais  on s'est  moquC  d'eux, 
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April zo/30. 
Le grand profit de 8 pour Cent, qu'on  donne B ceux qui  presteront 
la somme de I zoo/m. L. ne regarde qu'un petit nombre de personnes, 
et la plus part de la Chambre Basse, qui  seront en estat d'avancer  10, 
zo, ou 30 Mille L.  Car le total de la somme est partag6 en portions 
de ~o/m  L. chaqu'une,  dont on n'en  pourra pas  prendre moins d'une, 
ni  plus  de trois, et  ceux  qui  souscriront  pour  quelques  portions,  en 
avanceront d'abord le quart, et s'engageront  B fournir le reste au Roy B 
la fin de cette annee.  Ceux qui presteront  cette  somme, feront une 
Compagnie, qu'on  appelle  icy Corporation, qui  aura son Gouverneur 
et ses Directeurs.  Et pour en faire une Banque, l'on ordonne que tous 
ceux qui  auront quelque somme que ce  soit 5 placer, ou h en mettre 
en dCpost, la  pourront porter  dans la  caisse de cette Corporation, qui 
leur  payera  B  raison  de 41 pour  Cent, et  qu'ils  la  pourront  retirer 
toutes fois et quantes ils voudront : par oh les intCressez gaigneront 8 
pour Cent sur l'argent  qu'ils  auront  prestC, et  34 sur celuy qu'on  leur 
prestera.  Le grand  n6goce des orfevres  ou banquiers de cette ville, 
consistant en  l'argent  des  particuliers qu'ils ont entre les  mains, dont 
ils  ne  payent  aucun interest & moins qu'on ne le leur laisse  pour  un 
an, il  ne faut pas douter que la caisse de cette banque ne soit toujours 
bien fournie.  Mais le Parlement  rend  responsable la Corporation de 
toutes les sommes qu'elle recevra au deli de  I zoo/m L. et oblige tous 
les interessez B pouvoir estre poursuivis  solidairement.  On juge que 
cet 6tablissement a ses bons et ses mauvais costez, mais sans le temps 
qui  pressoit, on ne croit  pas qu'il eGt  pass6 dans  la Chambre  Basse, 
s'y  estant fait  de fortes opositions jusques  au  dernier  moment, dont 
une des  principales estoit, que  ce sera  une Banque dans l'Estat,  sans 
estre entre les mains du Gouvernement.  I1 y a roo/m L. d'assignkes 
pour  la rente de ces  I zoo/m  L. et ainsi  il  en restera encore 4 Mille 
par an pour les faux frais.  Le Bill  pour  un  impost sur le papier est 
ached, et  a  dCja  estC  leu  une  fois dans  la  Chambre  haute.  &his 
comme on a  present6  plusieurs  requestes contre la taxe sur  les Car- 
rosses, on a changC entikrement  le Bill  aujourdhuy, et au lieu de  roo 
L. que chaqu'un devoit avancer, et en payer 5 annuellement, on reduit 
le tout B 6 Shillings par  semaine  pour chaque Carosse, et  au  lieu  de 
800, on en l~mite  le nombre B  700 afin qu'ils ayent  plus de prattique. 
Ce droit se levera  pendant  21  ans.  On compte que ce dernier  sub- 
side  est  supernumeraire, parce que  la  Chambre  n'a  consenti qu'k  la 
somme de cinq  nlillions  et  trente mille L. pour cette annCe, la quelle 
on trouve, en ne mettant 
La taxe sur les terres qu'h  .  .  .  1,500,ooo L. St. 
La taxe par teste, qu'& .  .  .  .  0,700,ooo  ,, 
rimpost sur le papier pendant 4 ans, qu'&  0,330,ooo  ,, 
La Lotterie, h  .  .  .  .  .  r,ooo,ooo  ,, 
La Banque, B  .  .  .  .  .  ~,zoo,ooo ,, 
Et le fond perdu, B  .  .  .  .  0,300,000  ,, 
5,030,000 L.  St. 
Le surplus de la taxe sur les terres, qui est 4 ou 5 cens mille L., est 
pour  en rembourser 3oo/m qui  manquoient  B  un  subside de 
l'ann6e passee, et le reste pour  les interets.  On ne met le papier qu'a 
330/m  et on asseure qu'il en raportera  150/m  par  an.  L'impost  par 
teste est aussi estime fort modiquement ; et enfin, l'on ne met point en 
compte, comme les annees  prCcCdentes, le surplus des  Revenus de  la 
Couronne  au  del& de 6oo/m  L. ce qu'on  estimoit  prks  d'un  hlillion. 
De cette manihre l&,  Sa Mte n'aura  jamais eu de plus grosses sommes 
ni  plus  reelles, que celles que  la  session du Parlement qui  a  paru  la 
plus chagrine, luy aura donn6es. 
Hier, qu'on lisoit dans la Chambre haute le Bill pour encourager les 
Armateurs, le Comte de Shrewsbury allCgua de fortes raisons, et  prin- 
cipalement celles qui regardent les Alliez, pour empecher qu'il ne passe 
tel qu'il est;  ce qui fit rCsoudre d'Ccouter  I'avis du Juge de  l'AmirautC 
et d'autres gens de loy avant que de passer plus outre. 
Aprzl  zq/Alay 4. 
Aucune affaire  n'a  estC dCbatue avec plus de  force dans  ce  Parle- 
ment, que celle de I'Ctablissement d'une Banque entre  les  mains d'une 
Corporation le fut hier dans la Chambre haute, et  l'on avoit besoin de 
la  prCsence  de  tous  les  Seigneurs  affectionnez h la Cour, pour  l'em- 
porter comme  on fit.  Le Marquis dJHalifax,  et les Comtes de Roches- 
ter, Nottingham et Monmouth, harangukrent  & plusieurs reprises contre 
cet Ctablissement, et allCguhrent beaucoup de raisons, pour prouver qu'il 
seroit dCsavantageux au Roy, n'estant  pas de son intCrest que le manie- 
ment d'un  fond aussi  considdrable soit  en d'autres  mains qu'en  cclles 
du Gouvernement;  qu'il  le  seroit  encore  plus au  public,  parce qu'au 
lieu de faire rouler l'argent dans le Commerce, on le mettroit dans cette 
banque;  et qu'il  ne  Ie  seroit  pas  moins  aux particuliers, estant  fort 
apparent  qu'on  ne  trouvera  plus  &  vendre  ni  B  engager  les  terres 
qu'avec beaucoup de perte.  Le Marquis  de Camarthen et le Comte 
de  iIIulgrave  furent  Ies principaux  de  ceux qui soutinrent qu'il falloit 
Passer le Bill sans y faire aucun  changement, non  pas que les raisons 
qu'on  allCguoit  contre  la  Banque  ne  fussent  spCcieuses, mais  parce 
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qu~  s'en  trouvero~t  recult  de 10  ou 12 jouis  au  molns,  paroisaolenc 
plus rtels que ceux don1 on les menaqoit  Mals ce fut par le nombre 
des vo~x,  et non  des  ralsons qu'on  lemporta  car dans la  d~vision  & 
la  quelle  on  fut  obligd  d en venlr, 11  JT eut  I 2  Voix  de plus  pour ne 
falre  aucun  changement  au Bill, et  aujourdhuy 11  a estC  leu  pour  la 
de~nlbre  fois  Tous les  autres  seront  achevez  demaln  matin, et  Sa 
MtQ  v~endra  les passer  B m~dy,  aprLs  quoy, si le vent  est  plus  favor- 
able  qu'aujourdhuy,  Elle  part~ra  ~mmCdiatement  aprbs  pour  Graves- 
ande,  et  descendra  la  rlvlkre  par  la  marCe  du  soir  On a  encore 
changC  la  taxe  sur  les  Cariosses,  et  les  700 qu'on  Ctabllt  pajeront 
50 L  d'avance  pour 21  ans, et en suite 4 L  par  an  Le bill  pour 
encourager les Annateurs n'a  estC aprouvC ni rejettd par les Seigneurs, 
et  le  part1 qu'~ls  ont prls a estC de n'y  plus travalller, afin qu 1  tombe 
par  la  prorogation  du  Parlement  Les  Communes  en  ont  fat un 
autre  fo~t  utlle  pour  la  Marlne,  car  tous les  dtl~ts  commls  sur  mer 
devant  estre jugez  par un  Consell  de guerre et dans un valsseau, et 
les accusez, se tlrant ordlna~rement  bien  de cette sorte de jur~sd~ct~on, 
cet  Acte  permettra  au  Roy de  faire  juger  les  coupables  B  terre,  et 
a\ec les m&mes formalltez  d'un  JurC  de 12  personnes,  comme  dans 
les  autres  crimes  Le Roy  a  rCpondu  h  I'Adresse  des  Communes, 
touchant  la  prikre qu'elles  luy ont fat de retlrer  la  monnoye  dCtaln 
qul  ne  sera  pas  cont~efa~te,  et  d'en  fare battre  de  culvre  d'Angle 
terre par  les  Officiers de  sa monnoye, sans en afermer le drolt  des 
partlcul~ers,  qu'll  estoit  d~sposC  B consentlr  au ddslr  de  la  Chambre, 
et  qu'll  feroit  en  cecy  tout  ce  qu~  s'accordero~t avec  le  b~en 
public. 
November  I 3/2  3 
Le  Roy  ddbarqua  heureusement  B  Mangate  Vendredy  9.  Midy, 
n ayant estC que 22 heures  sur mer, et vlnt  coucher ce lour-l&  B Can 
torbury  La  Relne,  en  ayant  eu  la  nouvelle  B  deux  heures  aprbs 
mmult, partlt  le  Samedy de bon  matln, pour  aller  au  devant  de  Sa 
MajestC et Elle  le rencontra & Rochester  LL  MM  arrirkrent  entre 
d~x  et  onze heures du solr B Kensington, et  traversbrent  toute  la vllle 
de Londres  au  mil~eu  des  acclamations  du people  et  d'une  lnfinltt 
d ~llum~nat~ons,  dont le nombre va augmentant d annee en annte  Le 
D~manche  le  Roy vint  faire ses  dCvot~ons  B Whitehall, oh la Cour se 
trouva  fort  nombreuse  Le lundy matin 11  receut  les colnpl~mens  du 
Lord  Malre  et  du  Magist~at  de  Londres,  et  fit  les  deux  nouveaux 
Sheriffs Cheval~ers 
L'ajournement  du Parlement jusques  B lundy prochaln  ne sera peut 
estre pas venu mal B propos, pour  faire prendre un bon tour  aux dd 
llb&atlonS qul  s'y  prendront  11  n'y  eut que  des  mdcontens  ou  des 
plCtend~~  zClez  pour  leur  pays, qul  d~rent  quelque  chose  de remai- 
qual,le,  le  ]Our  que  s'en fit l'ouverture  M  Clarges  se  plalgnlt que 
le  ~oy  partolt  toujours  lmmedlatement  aprks  qu11 avolt  congCd16 le 
~~rlement,  et qu'll  prenott  son temps  pour  revenlr  un lour ou  deux 
  ant qu'~l  se rassemblbt, par oh 11 estoit ~mposs~ble  qu'l pfit connoltre 
l &tat  et les besolns  de  son Royaume, et qu'il  pfit  falre des demandes 
pr~port~onnCes  h ses forces  M  Conlngsby, qu~  revient de Hollande, 
rtpondit  lnconsldCrCment  qu'il  estoit  tCmo~n  qu 11  n'avoit  pas tenu au 
Ray de venlr tro~s  semaines plustost, et  prenant un vent  pour  l'autre, 
que  le  vent  dEst l'en  avolt  empechd  M  Jaques  How fit  un  d~s- 
cours reflCchlssant sur  le  proces des Gentilshommes de Lancastre,  et 
la  conclusion  de toutes  ces belles  harangues  esto~t,  que  la  premikre 
occupation  de  la  Chambre  devoit  estre  d'exam~ner  les  griefs  de la 
Natlon, et qu'il  fallo~t  s'ajourner  pour  8 jours  Mals  le Controlleur 
Wharton dlt, qu'on  ne  passeroit  jamals cet ajournement, h molns que 
l'on  ne  convlnt,  que  ce  sero~t  par  la  harangue  du  Roy  que  l'on 
commenceroit ce JOUr  1&, ce qu~  fut agrC6 
La Chambre Basse  commenp B entrer h~er  en matlbre, de la meme 
fagon que les  annCes dernlkres, c'est B dne, que plus~eurs  Cvaporkrent 
leur  blle,  et  dirent  tout  ce  qu'ils  crfirent  de  plus  facheux  contre  le 
Gouvernement,  mais on jugea prudemment, que le mellleur  estoit  de 
ne leur rlen rCpondre ce jour  lh  I1 y en efit un qui le prlt sur un ton 
traglque, dlsant '  qu 11  estolt d'avls qu'on prlt en considdration le dCplo 
rable  Ctat  de  cette  mlsCrable  Nat~on,'  ce  qu~  ayant estC  repet4  d'un 
ton rieur  par  le  Speaker, en demandant  Mess~eurs  n'estes  vous pas 
d avls etc  fut suffisant pour  le tourner en rid~cule  D'autres  reprlrent 
la vleille quest~on  des Parlements trlennaux et des sesslons frCquentes, 
et  la  permission fut  donnCe  den aporter  un  Bill  On leut en su~te 
la  harangue  du  Roy, selon la  rdsolution qui en avo~t  estC  prlse, et la 
Proposltlon  ayant  estC  fa~te  de donner  des  subs~des  suffisans B  LL. 
MM  pour contlnuer la guerre avec vlgueur, 11  fut rCsolu unan~mement 
que  1% Chambre passerolt  demaln en grand Committ6, pour ddllberer 
cette mat~bre aprbs quoy, d'autres  ayant  proposC que I'on  consl- 
derat aprks dema~n  la  situation  pressante  des  affaires et l'estat  de la 
l'on  y consentlt aussl  L'on  prlt  quelques autres resolutions 
qul parolssent utlles, comme d'ordonner  qu'on  cessera  de  tra~ttel  des 
affalres des  particullers,  dks  qu'll  sera  dlx  heures, et qu'8 une heure 
a~r&s  m~dy  11  ne  sera plus permls de mettre quelque nouvelle  matlbre 
le  tapis  Au~ourd'huy l'on  a  leu  pour  la  premibre  fols le B111 REPORTS  OF F  BOATNET  1694 
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touchant les Parlements tr~ennaux,  et quelqu'un  en  ajant present6  un 
autre  sur  une  matlbre  dCji  plus~eurs  fo~s  dCbattue,  assabolr  pour 
rendre  lncapables  ceux  qul  ont  des  charges  de  pou%olr &re  Cleus 
Plembres de la Chamb~e,  11 a aussl  estC  leu,  et  la  seconde  lecture de 
l un  et  de  l autre  a  estC  renvoyCe  'a  un  autre  lour  Quelques  uns 
ayant dlt par forme de plalnte,  que  l'armCe  n'est  pas  pajCe rCgu11bre- 
ment, l'on  a ordonn6 aux Comm~ssalres  des Comptes publ~cs,  d'aporter 
demaln  un  estat  part1cularls6 de  tout  ce  qu~  a  estC  dCbours6 pour 
l'ArmCe et pour la Flotte cette annCe, et  m&me de tout  ce  qul  a  est6 
pay6 aux All~ez  I1 s'est pass6 quelques autres  affalres molns Impor- 
tantes,  par  exemple  qu'on  cherchera  ?i  remCd~er  ?i  quelques  dCfec- 
tualltCz,  qul  sont  dans  l'Acte  pour  Y~mpost sur  le  papler,  et  qu'on 
aportera  un  B111  pour  obl~ger  &  enreg~strer  les  testamens  et  autres 
dermbres volontez  Une  parellle Loy auro~t  emp&ch6  les  Comtes de 
Bath et de Montalgu de s'Cpu1ser en procbs comme 11s  en prennent le 
chemm, la 1ournCe de Vendredy dern~er  ayant coat6 'a  chaqu'un 300  L 
en  avocats  La cause  dura  depu~s  8  heures  du  matln  ~usques  au 
lendemaln 'a  la meme heure, chose qu'on  d~t  sans  exemple , mals  'a  la 
fin tous les Juges se dkclarkrent contre l\hlord Montalgu,  et les  JurCz 
le dCboutkrent de sa  demande  I1  prCtend  recommencer  la  m&me 
ch~canne  dans  toutes  les  provinces  oh  le  feu  Duc  d'Albermarle  a 
IalssC des b~ens  de terre  L'on  termlna h~er  un  autre procbs,  dans la 
m&me  Cour  du  Banc  du  Roy,  qu'11  y  avolt  depu~s  longtemps  entre 
LL  hlhI  et  un  Alln~stre, que  l'Ev&que de  Londres  avoit  mls  en 
possession d'une des premlbres  Cures  de  la  vllle,  prCtendant  que  la 
Relne  ayant  1alssE  Ccouler  une  ann6e  sans y  pourvolr,  le drolt  de 
presentation  luy  estolt  dCvolu  lCIa~s Ie  M~n~stre  n'eut  pas  un  des 
Juges pour  luy,  et  receut  encore une  repnmande,  Ctant  connu pour 
un  des plus  dangereux  mCcontens,  et  qu~  d'allleurs  parle  toujours 
pollt~que  dans  ses sermons,  et  profane  l'Ecr~ture  salnte  par  l'aphca- 
tlon qu'll  en fa~t  aux affa~res  publlques  telles  qu'll  les  conqolt  Par 
exemple,  prdchant  dern~erement  le lour  de la  naissance  du  Roy,  11 
prlt pour texte, "a chaque lour suffit sa pelne,' ou ce  qu~  est  plus  fort 
'  affllct~on,'  comme 11  y a dans l'hnglo~s  Ma~s  11  ne  tlent  pas  encore 
sa cause  dCsesperCe,  et  11  en  a  appellC  aulourd'huy  8,  la  Chambre 
des Se~gneurs  Ceux-cy  ont  dCbattu  l'affalre  de  hIllord  Chfford, et 
ont enfin  rCsolu,  qu'll  a  drolt  de  dance dans  la Chambre, en vertu 
de celle que son pbre  y prenolt  par  un  brevet  du  Roy,  ce  qu~  est  le 
premler exemple, qu'll y en alt encore eu 
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Mercredy dernler, qu~  esto~t  le  lour  qu'on  devo~t  dC11bCrer  sur  la 
proposition  qul  avo~t  estC  fa~te, de  donner  des  subs~des au  Roy, 
raga1re  fut  debattue  avec  beaucoup  de  chaleur,  parce  qu'll  y  avolt 
des gens  qu~  s'y  oposolent,  sous  prdtexte,  que  la  Chambre n'esto~t 
encore  que  de  220 ou  230  membres,  et  qu'une  affa~re  de  cette 
mCnto~t  qu'elle  filt  plus  complette,  mals  enfin  la  chose 
ayant  estC  mlse  en question,  11  fut  rCsolu  qu'on  donnerolt  des  sub- 
sides 'a LL  MM  pour  conbnuer  la guerre  avec  vlgueur  Quelques 
uns ne se contentCrent  pas  d allCguer  le pet~t  nombre de la Chambre, 
mals  se  plalgnbrent  d'un  mauvals  employ  des  subs~des  passez,  et 
&rent  qu'on  avo~t  envoqC  la  Flotte  dans  des  Mers  ClolgnCes,  avec 
de grands frals et de grands  rlsques,  et que  tout  le  profit  qu'on  en 
avolt tlrC,  avolt  estC  de  fare dCclarer  le Grand Duc, et  que  d'allleurs 
on devo~t  encore  cralndre  que les  valsseaux  n'en  revinssent  pourrls, 
comme 11  esto~t  arrlvC  d'autres  fols  Ma~s  11s  ne  manqubrent pas de 
bonnes  rbpart~es, non  plus  que  d'autres  (How)  qu~  dirent  qu'on 
avo~t  sacrlfiC  M  Talmash,  en l'envoyant  'a  une  entreprlse  imprat- 
tlcable, B quoy un Membre,  qu~  y avolt asslstC,  (Cutts) rCpond~t  que 
c'esto~t  les  ordres  de  M  Talmash  et  non  l'entrepr~se, qu~  avo~ent 
estC  ~mpratt~cables Ces  d~sputes  ayant  durC  jusques  i, une  heure 
aprks  Mldy,  la  rCsolut~on qu~  avo~t  estC  prlse deux  jours auparavant, 
qu'on  ne  ferolt  polnt  de  nouvelle  proposltlon  aprbs  cette  heure 
1&,  fut  cause  qu'on  ne  put  polnt  prendre  lour  pour  la  contlnua- 
tlon  des  subs~des,  et  l'on  aprChendo~t qu'll  ne  revlnt  pas  SI  tost 
qu'll  a fa~t 
Hler,  qu'on  avo~t  prls  pour  texte  l'estat  de  la  Nat~on,  les Crleurs 
parkrent  encore  plus  haut  que le lour  prCcCdent,  et clnq heures en- 
t~bres  se passbrent  en harangues,  repl~ques  et  duphques,  sur  le  sujet 
des  procbs  falts  aux  gentllshommes  de  Lancastre.  L'un  d'eux  en 
rejetta  hautement  le  blame  sur  un  des  secreta~res  d'Estat,  qu'une 
~nd~spos~t~on  emp&cho~t  d'estre  prCsent  ?i la  Chambre, et en disculpa 
son CollCgue  Mals 11  trouva  ?I  qui  parler,  et I'on  d6fendlt si b~en 
les  M~nlstres,  en  fa~sant  volr,  que  le  devolr  de  leur  Charge  les 
obllgeo~t  i Ccouter  des  accusations  aussl  lmportantes que celles dont 
11  s'estolt  agl,  que  la  pluspart  furent  convalncus,  qu'll  n'y  avo~t 
point  eu  de  la  faute  du  Gouvernement;  et ce  fut  m&me le  part1 
de  la  Cour,  qu~  souha~tta  que  I'affalre  fGt  aprofond~e  Le  reste  de 
la  journCe  se  passa  en  dCbats  sur  les  tCmolns,  les  mCcontens 
voulant  blen  que  ceux  que  l'avolent  estC  pour  les  prlsonnlers  fus- 
Sent  ouls,  mals  s'oposant  de  tout  leur  pouvolr i, ce que ceux  pour 
le Roy le  fussent,  parce,  d~so~ent  lls,  que  c'esto~t  des  gens  lnfames, 
et  qul  avolent  perdu  toute  crdance.  Ma~s  enfin  11  Cut  emport6  B 
pluraIltC  des  volx  qu'ils  comparoltro~ent tous  L'on  ordonna 
ensulte  que  le  Sir  Aron  Sm~th,  qu~  est  comme  l lnstructeur  de 
cette sorte  de  procCs,  et  celuy qu~  menage les temolns,  se  presente- 
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Aujourd'huy, que plusieurs  s'estoient  flattez,  que la continuation  de  . 
l'examen  de ces procbs  emporteroit toute la journCe, quelques uns ont 
proposC  qu'on  reprit  en considdration le discours  du Roy, et la chose 
ayant  estC  bien  soutenue, il  a  estC  rCsolu,  malgrC  les  fortes  oposi- 
tions des autres, que l'on continuera  Mardy prochain  l'affaire des  sub- 
sides. 
Ceux  qui  avoient emport6  cette  proposition  se  voyant  en si  bon 
train, ne s'en  sont pas  tenus  Ei,  et  ont  encore  demand& qu'il falloit 
prier  le  Roy  de vouloir donner un Estat de la Guerre par terre et par 
mer  pour  1'annCe  prochaine.  L'on  s'est  oposC B cette demande en- 
core  plus  fort  qu'B  la  prCc&dente, et  les  Membres  qui  sont  de  la 
Maison de LL. MM. s'estant crGs injuriCz, quelques uns ont par16  fort 
vigoureusement;  et  enfin  la  Chambre  s'est  partagde, pour savoir si 
l'on  prCsenteroit  une  Adresse  au  Roy pour  luy faire cette prhe, et 
l'affirmative  Pa  emport6  de  59 voix.  De cette  manikre  l&, voilh  la 
plus  grande  et  la  principale  demande dCfaite, ne s'agissant  plus que 
du  plus  ou  du  moins, et  le  moins n'estant  jamais  all6 qu'B un petit 
rabais.  L'on a ensuite leu le compte de la dCpense faite pour l'ArmCe 
de  terre, pour  la  Flotte, pour  le fourrage, et  pour  les  Alliez,  et l'on 
n'y  a  rien  trouvC  B  redire.  Aron  Smith  et  quelques  autres  mClCz 
dans l'affaire des procbs, ont ensuite estC oui's,  et les autres renvoyEz B 
demain. 
December  4/14. 
On n'a  peut-&tre  jamais ve8 de Parlement donner  tant  d'argent,  en 
si peu de temps et de si bonne  grace, que celuy-cy vient  de  faire, les 
sommes, qui ont estC  accordCes  dans  une  semaine  pour  l'extraordi- 
naire de la Guerre, montant B prbs de Cinq  Millions  Sterling.  On a 
d6j9. mand6  que celles  pour  la  Marine  faisoient en plusieurs articles 
2,382,712  L. et qu'on  devoit  examiner  Samedy pass6  la  demande du 
Roy pour 1'ArmCe de terre.  A peine la Chambre eGt  pass6 ce jour  I'a 
en grand CommittC pour ddlibCrer sur  cette matibre, qu'un  des princi- 
paux du parti oposC (Fowley) dit qu'il estoit vray que les comptes, que 
le  Roy avoit  fait  prCsenter, montoient  9.  2  millions  et  700 mille L., 
mais qu'il  alloit faire  une proposition  raisonnable,  h  laquelle  il  s'en- 
gageoit de faire consentir ses amis si on la vouloit accepter:  et  qu'au 
contraire si on la rejettoit, il  faudroit  examiner  article  par  article,  et 
rCgiment par rCgiment, dont le moindre inconvCnient seroit la perte de 
beaucoup de temps, puis qu'outre  cela on pourroit trouver des  erreurs 
de calcul,  ou  des  estimations  trop  hautes;  aprbs  quoy  il  leur  dit, 
voulez  vous  accepter  deux  millions  et  demy?  Les  Membres,  qui 
avoient  la direction  des  interets de la Cour, connaissant le  prix d'une 
offre pareille, et que le temps  qu'on  alloit gaigner valloit  plus  que la 
somme  incertaine  dont  il  estoit  question,  furent  bien  tost  d'accord 
entre eux, et l'un  prenant la  parole dit, qu'ils en agissoient si galam- 
ment, qu'on  acceptoit leur proposition.  I1 ne se passa pas beaucoup 
de  temps  h  la  faire  passer  en  rCsolution, n'y  en ayant que 30 ou 40 
qui s'obstinassent  It  demander  qu'on  examindt article par article;  au 
lieu  que  d'autres, qui  en toutes  rencontres  cherchoient  It  traverser la 
Cour  (Seymour), furent des premiers  B  y souscrire,  prevoyant  qu'on 
ne  le  pourroit  empecher.  I1  est vray qu'aujourd'huy  qu'on  en a fait 
le  raport, quelques uns s'y  sont  encore oposez, et ont fait des haran- 
gues CtudiCes pour la faire rejetter, mais ils ont estC  trop  foibles, et la 
Chambre  a  consenti  &  sa  premiere  rCsolution,  aprbs  quoy  elle  a 
renvoyg  B Vendredy prochain, pour  commencer  B  chercher  les fonds 
nCcessaires. 
Hier  la  Chambre passa toute la journCe  9.  dClibCrer sur le Bill  pour 
de  frCquens  Parlemens, et  les  meilleurs harangueurs ayant longtemps 
par16 pour et contre, il fut enfin rCsolu qu'il  passeroit, et on le mit dans 
la  forme qu'il  doit  avoir.  On rCgla premibrement, que ce  ne seroit 
que tous les trois ans qu'il en  faudroit  un  nouveau, au lieu  que quel- 
ques uns en vouloient un toutes les annCes.  On rCsolut encore, qu'on 
retiendroit  le  terme  de tenir, et  qu'on  rejetteroit  celuy de  convoquer 
que  d'autres  proposoient  pour  Cviter  l'ambiguit.6 du premier, comme 
s'il Ctoit B craindre qu'on  n'en  inferdt qu'il faudroit au moins passer un 
acte, pour  dire  que  le  Parlement  s'est  tenu.  Quelques uns  ayant 
present6  une  clause, qui  contenoit  que cet  Acte  ne  ddrogeoit  point 
aux  prCrogatives  du  Roy, B  pouvoir  proroger  et  dissoudre le Parle- 
ment, quand il  le juge  B propos, elle fut aussi rejettCe, et il fut rCpondu, 
qu'elle  estoit  superflue et  qu'on  n'alteroit  rien  dans les prerogatives ; 
puis que le mot de tenir n'estant  pas  nouveau, et se trouvant  en plu- 
sieurs Actes de cette nature, n'emportoit point que le Roy passeroit un 
Acte, avant de pouvoir  proroger ou dissoudre.  Et  enfin  on rCsolut, 
que  le  Parlement  prCsentement  s6ant  ne  pourroit  continuer au del& 
du 5  de Novembre  prochain, et seroit cassC entre cy et 19..  On verra 
ce qui en arrivera B la 3e lecture.  Le Bill touchant les Charges devoit 
&tre dCbattu  aujourd'huy, mais  il  a  estC  renvoyC B  Samedy prochain, 
aussi bien que celuy pour rCgler les procbs de haute trahison.  L'on  a 
leu  un  Bill  pour  aproprier B LL. h1M. les confiscations d'Irlande : et 
l'on  a  nommC  un  CommittC  pour  examiner  une  Requeste  de  la 
Compagnie dlAfrique, par laquelle elle demande ua bill pour Ctablir et 
conserver son commerce. 
December  7/ I 7. 
La rCsolution  de donner  prbs  de  cinq  Millions  au  Roy pour  la 
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faut  plus  s'attendre  B  nen de  fort  curleux  pendant le reste de cctte 
Session,  important  peu  de  quelle  manibre  on lCvera  cette  somme, 
pourveu  qu'on la fournisse  effectivement  C'est  aujourd'huy qu'on  a 
commencC  h  en  chercher  les  moyens, et h Ccouter les  divers projets 
de quelques Membres; dont l un, pour lever ces  cinq  Millions par un 
seul impbt, ayant paru  assez pratticable  et peu  B  charge aux particu 
Iiers, a occupC presque toute Ia dance.  La proposition a estC, qu'au 
lieu  de  4 Shillings par Livre  ou un cinquibme  qu'on  a imposC sur le 
revenu  des  terres  depuis  le  commencement  de  cette  Guerre, de  ne 
faire payer qu'un  Shilling pendant  10 ans, ce  qui fera tout  d'un  coup 
cette somme  lj, puis  que  4  Shillings  faisoient  deux  blillions,  et de 
donner un ~ntCr&t  raisonnable h ceux qui en feront les axances 
Aprbs  que la  Chambre eut  debattu assez  longtemps sur cet  expC 
dient, comme l'affaire  a paru  d'assez  grande  consCquence pour  estre 
consideree plus meurement, elle l'a  renvoyde L Mardy prochain.  On ne 
peut pas prCvoir  quelle en sera l'issue, par ce qu'outre les autres raisons 
qu'on  pourra  allCguer  contre,  11  faut  encore  s'attendre  qu'elle  sera 
traversCe par  tous  ceux qui  s'oposent  aux  intCr&ts de la  Cour, parce 
que ce seroit  un moyen pour finir  toutes  les affalres du Parlement en 
moins d'un  Mols, et  que  le  Roy n'auroit jamais  eu un argent si reel, 
que  celuy-1B  seroit,  la  Banque  seule  s'offrant  h  faire  toute  cette 
avance  I1  n'est  pas  seur  meme  que  la  Cour  entre  dans  cet  ex- 
pedient, parce que si la Guerre venoit B durer encore quelques annCes, 
une  des  sources  les  plus  asseurCes  pour  la  continuer  se  trouveroit 
tarie 
Les  Communes  ont  encore  estC  occupCes  pendant  deux  jours  & 
examiner  les  procCdures contre  les  Gentilshommes  de Lancastre,  et 
hier elles citbrent  le  Sir Veinon, premier  Commis du secrCtaire d Etat 
Duc de  Shrewsbury,  pour  I'Ccouter  sur  quelques  oidres  qu'il  avoit 
expediez pour arrester quelques uns des accusez  On renvoya encore 
l'affaire  8  ou  10 jours  de  lh,  parce  qu'on  resolut  $&outer  aussi 
les Avocats de  la  Province, et qu'll  leur falloit donner du  temps pour 
venir.  Le Roy  a  fait  choix  du Dr  Tennison,  Ev&que de  Lincoln, 
pour  Archeveque de Canterbury.  C'est  un  homme  d'une  probit6 et 
d'une  charit6  exemplaires,  employant  tous  ses  revenus,  lors  qu'll 
n'estoit  que  Cur6  de  St  Martin,  B  Criger  une  Bibliothbque  et  des 
Ecoles  publiques,  et  h  d'autres  ceuvres  pies.  I1  a  aussi  assez  de 
condescendance pour les PresbytCriens, et 11  n'estoit pas possible d'en 
trouver  un  qui  eat  plus  l'aprobation  du  publlc  I1  estoit  m&me en 
quelque  manibre du choix du feu Archeveque, puis qu 11  l'avoit trouvC 
le  plus  propre  de tous  les  Ecclesiastiques  pour  une  autre  Primatle, 
assavoir  celle  d'Irlande,  et  qu'il  le  recommanda comme  tel  au Roy ; 
mais  11  la  refusa, B  moins qu'on  ne reunit  B  l'Arche\&chC dlArmagh 
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quelques revenus  dCmembrez  et  sCcularisez  deputs  longtemps  011 
dit que  l'Ev2que de  Lichefieldt, cy-devant St  Asaph, qui  a  l'honneur 
d'estre  fort  bien  dans  l'esprit  de  LL.  MM, a pi3  estre Archeveque 
de  Canterbury,  et  qu'il  s'en  est  excusC  B  cause  de  son  dge  et  de 
ses  occupations  B  l'Ctude  Mais  c'est  ce  qu'on  ne  sauroit  encore 
garantir. 
Le Chancelier d'Ecosse  est  en chemln  pour  venir icy, en ayant eu 
ordre  du  Roy  L'on  crolt  que  c'est  pour  ~nformer Sa  Majest6 
du vCrltable  Ctat  du  Royaume,  oh  l'on  dit  que  le  nombre  de ceux 
qui  redemandent  l'Eplscopat  s'augmente  considCrablement  et  que 
cela  est  cause  de  plusieurs  mCcontentemens,  dont les  suites  sont  B 
craindre 
De trois  seances de  la Chambre  Basse, qui  se  sont tenues depuis 
l'ordinaire  passe,  les  deux  premibres,  oh  11  s'agissoit  d'btendre  les 
droits du  peuple, ne  se sont pas terminCes  h  l'avantage  de la Cour, 
au  lieu  que  celle  d'aujourd'huy,  oh 11  estoit  question  de  donner  B 
LL. MM  la  continuation d'un gros revenu, avant  m&me qu'on  s~eat 
oh prendre  les  cinq  Millions  qui  ont CtC  acc~rdez  pour  la  guerre, 
a  eu  tout  le  succCs  qu'on  pouvoit  souhaitter  Samedy  dernier  la 
Chambre fut toute occupCe du rCglement des procks de haute trahison, 
et aprbs avoir mis  Ie  B111 Q-peu-pr&s  dans  SCtat oh 11  Ctoit  les sessions 
prCcCdentes,  c'est-B-dire  aprks avoir  rendu  la  conviction  des  accusez 
beaucoup plus dlfficile, et au contraire leur avoir facllit4 les moyens de 
se defendre, l'on  se partagea sur  le temps auquel  11  devoit commencer 
L  avoir lieu, et  ce  fut  alors  que  les Chefs, de part  et  d'autre,  dirent 
ce qu'ils  purent de plus favorable, les  uns pour aprocher ce terme, les 
autres  pour  le  diffgrer.  On  allCgua  d'un  cotC,  que  dans un  temps 
foisonnant  en  gens  inquiets  et  entreprenants  comme  celuy-cy,  11 
n'estoit pas B propos que cette  Loy eat lieu avant  la paix faite, ce qui 
avoit dkja CtC  le sentiment des Sessions prCcCdentes. 
Mais  on  dlt  de  l'autre,  qu'aprks  ce  qu'on  veno~t  de  voir,  on ne 
pouvoit  trop prendre de  prCcautions pour  mettre les  sujets h  couvert 
de la  malignit6 des faux tCmoins;  et en  se prdvalant de  l'absence de 
plusieurs  Membres,  qui  auroient  CtC  du  premier  sentiment,  on  fit 
mettre en question, si  l'Acte auroit  lieu dbs le premier lour de l'annCe 
civile  de  ce  pays,  ou  le  25  de  Mars  prochain,  et elle  fut  emportee 
de 17 voix 
L'autre  affaire  dCsagrCable est  qu'en  relisant  hier  le  blll  pour  les 
Parlemens  triennaux  on  fit  de  fortes  oposltions  contre  la  Clause, 
qui  porte  que le  Parlement  prCsentement  sCant  devra  estre  dissout 
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l'on  proposa  de subst~tuer  le  ler Novbr  de  l'an  1696.  La question 
ayant  CtC  longtemps agitCe, l'on  en vint  enfin  8, une division, et ceux 
qu~  Ctoient  pour  1695 le ga~gnkrent  de 3 voix seulement  Comme 11 
Cto~t  de  grande  consCquence d'stre  sur  Un an de  plus ou de moins 
d'un  Parlement  qui  fa~t  si  blen  son devolr  &  l'Cgard  de l'essent~el, 
la manikre dont  la question  a  CtC  perdue a rendu le coup encore plus 
sensrble  car aprks que les plus hablles et les plus accrCd~tez  du part1 
de  la Cour, comme Monta~gu  et  Lowther, c'est-l-d re Whlg  et Tor), 
eurent  haranguez  pour  l'Clolgnement  de la  d~ssolut~on,  l'on  fut  tout 
surplis que  le Controlleur Wharton  fut  pour  l'an  1695, et  comme  11 
est oidinaiiement charge  du  secret de la Cour, quelques nns y furent 
trompez, et  crGrent que c'dto~t  l'intention  de Sa IlIte  &Iais la ralson 
qu'l  en  eut  n'est  pas  nouvelle  et  11  d~t  depu~s  longtemps,  qu'il  est 
persuadC que dans un nouveau parlement  11  y aura un beaucoup plus 
grand nombre  de Whigs, et par  consCquent qu'il  sera  encore  mieux 
lntentionnC  Cependant  11  y a  encore bien des iessouices pour falie 
rejetter l'un  et  l'autre B111, aussl  bien que celuy touchant les Charges, 
cal si les Communes ne le font pas elles mCmes  B la tioisikn~e  lecture, 
comme  11  leur  est  arrivC  souvent,  11  reste  encore  les  espCrances  du 
refus par  la Chambre haute 
La proposltion,  qu~  a  estC  fa~te,  de  lever  tout  d'un  coup  sur  les 
terres  les Cmq Rlillions accordez, n'ayant  pas CtC  du goat de  la Cour 
par  la raison  qu'on  a  dCj& mandCe,  l'on  a  prCveu  qu'll  en  faudroit 
aparemment venir  &  plusieurs  taxes part~cuhkres,  et  qu'ains~  11  falloit 
prCvenir, $11  se pouvoit, qu'on ne propos$t  le  renouvellement et  l en- 
gagement  des  Douannes  pour  un  des RIoyens, pour tiouver quelque 
fond  C'est ce qui fit que Samedy dernier quelques-uns proposkrent de 
continuer la cons~dCrat~on  du gracieux dlscours de Sa &Ik  Et ce point 
ayant CtC  obtenu et l'affaire ren~oyCe  B hier, 11s demandkrent que l'Acte 
pour lever les droits de la Douanne fGt  continuC et donnC &  LL MM. 
L'examen  de cette proposltion  fut  remis  B  aujourd huy, qu'on  devoit 
traitter des  mojens pour  lever  les  subsides accordez, et l'affalre ayant 
CtC  long-temps dCbatue,  11  a enfin CtC  rCsolu que ces dro~ts  seront con- 
tinue~  et annexez aux reveilus de la Couronne , mars ce n'est  que de- 
main  que le  raport  s'en  dolt  faire,  et  qu'on  lirnitera  le  nombre  des 
annCes pour  lequel on les accordera  La Chambre a ensuite examlnC 
les moyens pour lever  de l'argent,  mals elle n'a encore rlen rCsolu  [sur 
les  manikres qul ont estC mrses] sur  le  taps, l'une  de  level  I Shl  par 
L  pendant  10 ans  sur  le  revenu  des  terres,  et l'autre  d'en  leker  4 
pendant  l'annbe  prochalne, comlne on a fa~t  cy-devant, et elle a remis 
la contlnuntion de cet examen & demain. 
L'on  a aussl rCsolu de delibCier de demain en 8 jours sur la propo- 
sition que Sa Mte a fa~te,  s'll ne serort pas & propos de dresser quelque 
bon Acte, pour l'encouragement  des matelots 
Les  Se~gneurs  ont  et6  occupez  ces  jours  passez  L termlner  un 
ProcLs entre l'Ev&que d'Exeter,  et le PrCs~dent  du  Collkge de ce nom 
Oxford, que cet Ev&que  avo~t  cassC dans une vls~te  pour quelque prC- 
tendu  Scandale  La Cour  du  Banc  du  Roy  avo~t  annul16  tout  ce 
que 1'EvCque avo~t  fait, mals la Chambre haute en a jug6  autrement, et 
a confirm6 celuy qu'll avo~t  mls en place de l'autre 
Le Marq  de Normanby  a prCsentC  aujourd'huy & la Chambre haute 
un B111, pour dCclarer que le parjure dans les cas 06 11 s'agua de la vle 
sera dCsorma~s  crime de fClonie, c'est-h-d~re,  punissable  de mort, au heu 
que la  pelne  n'en  est &  present que le  pilory  Ce pourroit b~en  &tre 
quelque  machlne de cet  adro~t  Marquls  pour fa~re  reletter dans  cette  -  - 
Chambre  le  B111 touchant  les  procbs de  haute trah~son,  parce que  SI 
une fols la Loy de tallon  a  heu, les  accusations  des faux  tCmolns ne 
seront plus gukres & cralndre 
Le part1  Whig  a  eu  bonne  part  dans  l'ClCvation  de  l'Ev&que de 
Lincoln  &  l'ArchevEchC de Canterbury.  Dans la crCance qu'on  a eue, 
que  Sa  M~A  n'y  pourvolroit  qu'& l'issue  du  Parlement, comme Elle a 
fait & l'Cgard  de  la  plGpart des  autres  charges vacantes  cy-devant, les 
Chefs du part1 ont reprCsentC, que c'eto~t  une affarre qui pourro~t  avolr 
de grandes influences pendant le reste de la Session, et que  pour prC- 
venir  la crainte que plusreurs  avoient, qu'on  ne rCservdt ce  poste im- 
portant  pour  l'Ev&que de Worcester, le plus capable homme #Angle- 
terre,  mals  Episcopal  r~g~de,  11  falloit  de  bonne  heure  le  donner  & 
quelque  Docteur  plus  m~tigC,  et qni pat mieux  s'accomoder  avec  les 
Presbyth~ens,  tel que paroissoit le Dr  Tennison. 
La proposltion  de lever clnq Millions  sur  les  terres  ayant  estC  re- 
jettCe  Mercredy  dern~er,  on trouva  de grandes  opos~t~ons  lors  qu'll 
fut  questlon  de  n'y  mettre  que  la  taxe  ordlnalre  de  deux  Mrll~ons 
pendant un  an, non que  ceux qu~  les faiso~ent  pretend~ssent  qu'elles 
deussent  &tre dCchargCes  de  cet  1mp6t, mars voulant  qu'on  travalllat 
premlkrement  h  tous  les  autres  moyens  qu'on  avoit  en maln  pour 
trouver  de  l'argent,  et  que  quand  l'est~mation de  chaqu'un  de  ces 
moyens  sero~t  reglee alors on fit pajer aux terres la somme qu~  seroit 
nCcessa~re  pour  rendre  les  clnq  M~llions  complets.  Quoy que leurs 
ralsons  parussent  assez  plaus~bles  &  plus~eurs,  Pon obtlnt  pourtant  ce 
que l'on souhalttoit, et 11  fut rCsolu, qu'on  levera 4 Shilhngs par  Livre 
sur les terres, de mCme qu'on a fait cy-devant. 
Le report  de  la  rCsolut~on  de donner B  LL. MM.  la  continuation 
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des droits de Douanne s'est  pass4 aussi avantageusement  que celuy de 
la prCcCdente, et a CtC  agrCC  aujourd'huy.  Outre  les  opositions que 
plusieurs y ont faites en gCnCral, prCtendant que ce Revenu devoit etre 
employ4  pour  la  guerre, l'on  en a fait d'autres sur la  manikre, un des 
Membres  (Seymour)  ayant  haranguC  longtemps,  pour  prouver  qu'il 
devoit y  avoir  un  intervalle,  entre l'expiration de ces vieux  droits  et 
entre leur  renouvellement, afin que les Communes fissent voir qu'elles 
Ctoient en droit d'en disposer.  Mais s'ktant fait moquer  de soy, dans 
le terme de trois  mois qu'il  proposoit pour cet  intervalle, parce qu'en 
un beaucoup moindre espace les marchands pourroient faire sortir pour 
plusieurs Millions de marchandises,  il se retrancha B  un jour ; et c'est 
en effet le tempCrament que la Chambre a pris aujourd'huy,  ayant 6th 
rCsolu, que  les droits de  mesurage et de  pesage, qui expireront  le  24 
de  ce  prCsent  mois  de  DCcembre  recommenceront  le  26 du  m&me 
mois, et continueront B &tre  levez par les Officiers de LL. MM. pendant 
le terme de cinq autres annCes. 
Le Bill  pour  les  Parlements  triennaux  a  eu  aussi  le  m&me bon 
succbs que les  prCcCdens, car hier, qu'on le lisoit  pour la dernikre fois 
aprbs avoir CtC  mis au net, plusieurs refusbrent de consentir  B la clause, 
que le Parlement prCsent seroit cassC au mois de Novembre de I'annCe 
prochaine, et demandbrent que ce ne fGt  qu'B  celuy de l'annCe  suivante. 
L'on  avoit pris  des  prCcautions pour  mieux  faire  rCussir  la  chose, 
qu'elle n'avoit  fait auparavant, de  sorte que dans la division, h laquelle 
on fut obligC d'en  venir, il  ne  se trouva  plus que  147  voix  pour  l'an 
1695,  et il y en eut  155  pour  1696.  On ne  put  pourtant pas obtenir 
de plusieurs Whigs, qui ont des principales  Charges de la Cour, qu'lls 
changeroient de  sentiment; mais  au  lieu que quelques  uns voulurent 
donner leur voix comme ils avoient fait auparavant, il y en eut d'autres 
qui  ne la  donnerent  ni  pour  ni  contre.  Le Bill  a  CtC  envoy6  aux 
Seigneurs, qui  I'ont dCjB  18 une fois aujourd'huy, et qui ont renvoyC 2 
Lundy prochain  B dClibCrer dessus. 
Lorsque  la Chambre  Basse  prit  ces jours  passez  la  rCsolution  de 
mettre  une  taxe  de 4 Shillings par  L.  sur  les  terres,  le Vote  en  fut 
conceu de telle manikre par  l'adresse de quelques Membres qu'au lieu 
de  17 ou  18 cens mille L. que ce fond avoit accoutum6 de produire, il 
doit  raporter cette annCe  plus de deux Millions et derny, ce qui abrC- 
gera  les  affaires, en  rendant le reste des subsides  plus aisC  B trouver. 
La manibre  dont  ils  s'y prirent, fut  en faisant  enrCgistrer le Vote en 
termes gCnCraux, qu'un  subside de 4 Shil. par L. seroit  accord6  pen- 
dant une annCe B LL. MM., de sorte que lorsqu'il fut question Sarnedy 
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dernier de traitter  des moyens  de lever  cet  impost, et que quelques 
uns le  pensoient restraindre aux  terres, l'on  fit voir que  la resolution 
qui  avoit  CtC  prise  Ctant  gCnCrale,  elle  regardoit  non  seulement  les 
biens rCels, mais  aussi les personnels,  comme on distingue icy, et que 
tout  ce qu'on  possbde  devoit  Ctre  tax6 dgalement.  Les revenus des 
Charges y Ctant aussi compris, et les chagrins de la Chambre n'Ctant 
pas  ceux qui  sont pourveus  des  plus  lucratives, ils  n'y  firent pas de 
grandes opositions, et ainsi  l'on  prit une autre resolution  en explica- 
tion  de la  premiere,  qui luy donnoit  toute  l'ktendue  qu'elle  pouvoit 
avoir,  n'y  ayant  que  l'argent  pr&tC sur  les  terres,  les  meubles  des 
maisons, et les  charges militaires par  mer  et  par terre, qu'on  ait ex- 
empt& de  cette taxe.  Le produit en iroit beaucoup plus loin, si l'on 
avoit  pG  convenir  de  quelques  expddiens  pour  mieux  dCcouvrir  les 
biens  mohiliaires,  mais  toutes  les  propositions,  qui  en  furent  faites, 
furent  rejeltCes,  parce  qu'elles  rouloient  principalement  sur  le  ser- 
ment. 
Hier  on fit  le  raport  de  cette rCsolution,  et  ayant  CtC  agrCC,  l'on 
ordonna qu'on  en  aportst un  Bill.  La  Chambre passa  ensuite  B  la 
lecture  de  celuy pour la continuation des droits de Douane, et elle en 
renvoya les dClibCrations B  demain. 
Aujourd'huy,  qu'elle devoit chercher  d'autres  moyens pour avoir de 
l'argent,  M.  Seymour  a dit qu'il  falloit  apliquer  le  revenu  des  Dou- 
annes  B  la  Guerre.  D'autres  ont  proposC  une  nouvelle  Lotterie, B 
laquelle il paroit y avoir peu de dispositions, et d'autres  un impost sur 
les  cheminCes, mais  diffkrant de  ce qu'il Ctoit  autrefois, et  du revenu 
de  quelques  annCes,  qui  pourroit  estre  de  140 ou  150  mille  L.  en 
faire  quelque  nouveau  fond.  Leur  proposition  a CtC  de ne rien faire 
payer  aux  maisons, qui n'ont  qu'une  CheminCe, ce qui  en exemptera 
les  pauvres  gens;  de  taxer  B  30 Shil, celles  qui  en ont deux;  B un 
Ecu celles qui en ont  4,  etc.  De tous  les  Moyens, qui ont CtC  mis 
sur le lapis, celuy-cy a paru le plus plausible, mais  l'on  n'a rien rCsolu 
dessus non plus  que sur  les  autres, et  I'on a renvoyC cette matiCre B 
Vendredy prochain.  L'on  n'a  encore  point  par16  des Accises, pour 
I'introduction  desqu'elles un Avocat a fait un  livre, qui y pourra beau- 
coup contribuer. 
Samedy les  Communes leurent le Bill pour le rCglement des procbs 
de haute  trahison, et s'y  Ctant  fait  peu  d'opositions, elles ordonnbrent 
qu'il seroit mis au net.  Hier elles dClibCr&rent  sur celuy des Charges, 
auquel  quelques  uns  proposerent  d'ajouter  de  nouvelles  clauses,  et 
entre  autres  une  qui portoit, que  tous  ceux  qui  avoient  eu  quelque 
Charge sous les Rbgnes  de  Charles I1 et de Jaques I1 seroient inha- 
bjles B entrer  dans  le  Parlement, mais elles furent  toutes  rejettCes, et 
on ordonna que  le  Bill  seroit mis au net tel qu'il Ctoit.  I1 est B peu 
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prbs dans les msmes termes que celuy de l'annCe  passde, assavoir, que 
ceux qui Ctant  de la  Chambre accepteront quelque charge  ou employ 
lucratif,  cesseront  par  1% d'en  etre  Membres;  mais  qu'ils  pourront 
&tre choisis  par  quelque  autre Ville  ou  Province, et m&me par  celle 
dont  ils  Ctoient  DCputez, et  ainsi  rentrer  dans  la  m&me place qu'ils 
venoient de perdre. 
La  Chambre  des  Seigneurs  s'est  trouvCe  aujourd'huy  trbs-nom- 
breuse, pour  dClibCrer  sur  le Bill  des  Parlemens  triennaux,  mais  les 
opositions y ont  CtC  moindres qu'on  ne s'dtoit attendu, et aprbs deux 
heures de harangues pour et contre, il a pass6 tel qu'il avoit CtC  envoy6 
par les Communes, de sorte qu'il  ne luy manque plus que le consente- 
ment Royal.  Le Comte de Nottingham, comme bon Royaliste, avoit 
exprCs quittC sa Campagne, pour venir augmenter le nombre  de  ceux 
qui devoient tscher B  le faire rejetter.  Ils avoient le Marquis &Halifax 
en t&te,  qui a fait tout ce qu'il  a  pfi  pour  cela.  Le Comte  de  Pem- 
broke, quoyque  du  party Tory qui  Ctoit  gCnCralement contre  ce Bill, 
a  pris  un  autre  tempdrament,  et a  dit  que, puisque  les  Parlemens 
devoient &tre dCsormais triennaux, il  Ctoit  juste que  celuy-cy ffit  sujet 
h  la  mcme  loy, qui sans  cela  seroit retroactive,  et  qu'il  pat subsister 
jusques  au mois  de Novembre de l'an  1697. Au contraire, le Comte 
de &ionmouth a haranguC longtemps pour l'an  1695.  Mais tout cela 
a CtC  en vain. 
Samedy dernier  cette  mCme  Chambre  dClibCra  sur  le  Bill,  pour 
declarer, que le parjure soit  crime  de  felonie en certains cas, et aprbs 
plusieurs  raisons  pour  et  contre  l'on demanda aussi  l'avis des Juges. 
Ceux-cy,  qui  comme  Gens  de  robe,  n'y  trouveroient  peut-&tre pas 
leur  compte, dirent qu'une  Loy de cette  nature  seroit  d'une  trbs-dan- 
gereuse consCquence, parce qu'y ayant dCjB  assez de difficult6 B porter 
les gens B &tre  tCmoins  dans les  capitaux  qui regardent  le  public, ce 
seroit  le  moyen  de  les rebuter entibrement, et de n'en  trouver jamais, 
lorsqu'il  s'agiroit  de leur  vie.  L'on  ne  se contenta  pas  de cette rC- 
ponse, et  on leur  ordonna d'Ctudier  la  matibre  afin de  pouvoir faire 
raport  des avantages  qui  en pourroient  resulter,  aussi  bien  que  des 
inconvCniens qu'ils en aprdhendoient. 
L'on  a  permis  d'aporter  un  Bill  pour  punir  les  dCserteurs  et  les 
Mutins  de  l'armCe,  et  le  Brigadier Earl  a  CtC  charge  du  soin  de le 
dresser. 
Decenzder  2 1/3  I. 
Le  Bill  pour  la  continuation  des  Droits  de  Douanne  ayant  CtC 
ached hier par les Communes et envoy4 a la Chambre haute, celle-cy 
l'a  leu par deux fois aujourd'huy, et demain, aprbs qu'elle en aura fait 
la troisibme lecture, le Roy le viendra passer. 
A  l'Cgard  du  Bill  pour  les  Parlemens triennaux, qui n'a  aussi plus 
besoin  que  du  consentement  Royal,  l'on  n'est  pas  dans  le  suspens, 
oh Son  Ctoit  il  y a  deux  ans, touchant  sa destinCe, ceux qui sont le 
mieux instruits des intentions de Sa MajestC, ayant dit B des niinistres 
Ctrangers, que l'affaire  Ctoit  sans difficult6 et  que  le Roy le>  passera. 
Celuy pour  des  Parlemens impartiaux,  comme  ils  apellent,  ou  pour 
empecher  qu'on  n'accepte  des  Charges  aprbs  qu'on  sera  Membre, 
a  aussi  CtC  envoy4  B  la Chambre haute, oh  il  sera dCbattu  aprbs les 
F$tes, et oh l'on  entrevoit quelques aparences qu'il pourra Ctre rejettd. 
Les  Communes  ayant  CtC  occup6es  B  mettre  la  dernsre main  B 
ces  Bills, et  B  lire  celuy  d'une  imposition  de  4  Shillings  par  Livre, 
tout ce qu'elles ont fait de  plus  curieux  pour  le dehors  est  renfermC 
dans la seance d'aujourd'huy.  I1  s'y agissoit de chercher des moyens 
pour  avoir  de  l'argent,  et  l'on  a  employ6  une  partie  du temps  B 
dClibCrer  sur  une  proposition  qui  a  CtC  faite, de mettre un imp& sur 
le Charbon, payable sur les lieux oh l'on  le tire, afin que les Ctrangers 
en ayent leur part comme les autres. 
Le  calcul  qu'ils  ont  fait  est,  que  la  taxe  proposCe  produiroit 
environ  r 20,000 L. par  an, avec lesquelles  ils ont  CtC  d'avis, qu'on  fit 
un  emprunt de  deux nfillions, B  six  pour Cent  B perpCtuitC : mais 
condition  pourtant  que  le  capital  pourroit  &tre racheptable,  aprbs 
l'expiration  d'un  certain  nombre  d'annCes.  Ce  projet, non plus que 
les prCcCdens, n'a  CtC  ni accept6  ni  rejettC, et  l'on  a  renvoyC la con- 
tinuation  de  cette  affaire  aprhs  les  Fetes,  afin  d'Ccouter  les  autres 
propositions  qu'on  a  B  faire, et  de choisir  celles qui  seront  les plus 
pratticables.  Le  grand  inconvenient,  que  paroit  avoir  celle  d'au- 
jourd'hui,  est  de  trouver  deux  Millions  B  emprunter  en  un  an de 
temps, et  B un intCrest qui est  considCrC  pour  bas en ce pays.  Mais 
la  Banque, qui  ne cherche pas  mieux, que  de placer  seurement  son 
argent B  six pour cent, pourroit s'en accomoder. 
Le Bill  pour  le  rCglement des Procbs de  haute trahison fut envoy4 
B la Chambre haute  il  y a  2 jours,  et fut  accompagnC par plus de 50 
Membres, qui le regardaient comme leur ouvrage.  Les Juges doivent 
faire  raport  par  6crit  de  ce  qu'il  leur  semble  touchant  celuy pour 
condamner  les  parjures  B  la  mort dans les  causes  capitales, mais ils 
ne  l'ont  pas encore fait.  Leurs premihres  raisons ont fait impression 
sur  plusieurs,  B  cause  de la  circonstance  du  temps  oh  l'on  est,  et 
que  d'ailleurs  la  torture  n'ayant  point  lieu  dans  ce  pays,  le  seul 
moyen,  qu'on  a  pour  convaincre  les  coupables,  deviendroit  d'une 
beaucoup plus difficile prattique. 
On a  leu  un Bill  pour  encourager  les Armateurs,  et  celuy  pour 
punir les Mutins et les DCserteurs de l'armCe.  Le Vicomte de Fuen- 
tarcada, envoy6 de Portugal, s'Ctoit intCressC dans celuy des Douannes, 
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goGt,  et  qui  luy  a  CtC  d'un  grand  revenu  depuis  la  guerre,  il  avoit 
fait  prCsenter  une  clause  par  ses  Amis,  par  laquelle  on haussoit  le 
droit d'entrCe des vins de France;  mais elle fut  rejettC sans de  longs 
dCbats,  le  goat  des vins  de  Portugal  plaisant  moins  icy  que  celuy 
des vins de  France.  On en  accepta une autre, qui devoit augmenter 
le  revenu  de  LL.  MM.  et  qui  porte,  que  tous  les  Officiers  de la 
Douanne  seront  obligez de pr&ter serment, qu'ils  s'aquitteront fidkle- 
ment de leur employ. 
December 25, 1694/'anuary 4, 1695. 
Dans  la  crainte  occasionnCe par  la  maladie  de  la  reine,  et  per- 
suasion,  que  ce  ne fiit  pas  dans la  Chapelle  seule  de  Kensington, 
qu'on  enter.dit  des pleurs et  des  sanglots, mais  aussi dans la  pliipart 
des  Eglises  de  Londres.  Cependant  la  Reine,  dont  la  risignation 
Cgale  le courage, ne s'ktonna point, et  quelques  unes de ses femmes, 
qui  n'avoient  pas  eu la  petite  vCrole,  la  voulant  servir,  Elle leur  fit 
faire une dCfense absolue  d'aprocher  de  sa personne.  Au  contraire, 
son premier Chapelain, qu'Elle avait mandC pour venir  lire les prikres 
dans  la  Chambre, comme  it  I'acoutumCe, fit  dire  qu'il  n'avoit jamais 
eu  ce  Mal,  et  l'Archev&que se  substitua  en  sa  place,  et  a  continuC 
depuis. 
I1  seroit  difficile  de  dCcrire  1'Ctat  oh  le  Roy  s'est  trouvC  hier  et 
avant-hier, ni  ses  assiduitez auprks  de  la  Reine.  La  Princesse,  qui 
est  dans  une  grossesse  avancCe,  envoye  souvent  demander  1'Ctat  de 
la santC de Sa Mti. 
Le Roy alla Samedy dernier  Parlement, et y passa  1'Acte  pour  les 
droits de Douanne, dont voicy le  plus essentiel pour ceux qui  ne sont 
pas marchands ;  et  celuy pour  les  Parlemens  triennaux, qui fut  suivi 
d'un  grand  claquement de mains par  les  Communes, plusieurs apre- 
hendant encore qu'il ne fiit rejetd. 
Sa M& ayant  quittC  ses  ornemens  Royaux, rentra  en manteau et 
comme particulier dans la Chambre haute, oh Elle resta environ deux 
heures,  parce  qu'on  y  delibCroit  sur  le  Bill  pour  le  rkglement  des 
procks de haute trahison.  Aprks plusieurs arguments pour et contre, 
l'on  mit en question  si  le Bill seroit commis, c'est-a-dire, dCbatu dans 
un CommittC de  toute  la  Chambre,  dont  la  NCgative  emporte  la 
rdjection;  mais  la  prCsence  du  Roy  n'empCcha  pas,  qu'il  ne  fut 
rCsolu  par dix  voix  qu'il  seroit  commis.  Le premier  Article  ayant 
occupC  longtemps  la  Chambre,  on  renvoya  l'affaire  it  jeudy  pro- 
chain. 
Les Communes se  sont ajournCes jusques  B Vendredy, qu'elles re- 
commenceront les affaires subsidiaires. 
Decenzber  28, I 694/]anuary  7, 1695. 
(The Queen's  death.)  Quand  on  commenqa  it  dCsespCrer  de  la 
vie de Sa MtB,  L'ArchevCque luy annonqa  le  danger auquel Elle Ctoit, 
ce  qu'elle  receut  avec une  rCsignation  conforme  it  sa grande piCtC; 
aprbs quoy pourtant Elle  luy dit, qu'Elle  ne  savoit  si  Elle Ctoit  aussi 
mal  qu'on  croyoit,  parce  qu'Elle  se  sentoit  le  Cceur  bon  et ne  se 
trouvoit  point  abatue.  R'lais c'est  un  des  symptomes  de  cette  sorte 
de  petite  vCrole.  L'ArchevCque  luy  demanda  ensuite  de  la  part 
du  Roy,  si  Elle  ne  souhaittoit point  qu'on  fit  quelque  chose  aprks 
Sa Xlort;  2  quoy  Elle  rCpondit,  qu'Elle  se  remettoit  du  tout  sur 
le Roy. 
Ce ne fut qu'avec beaucoup de peine qu'on  arracha le Roy d'auprks 
de la Reine, dans le temps qu'on vit  qu'Elle commenqoit B  agoniser ;  et 
quoy qu'Elle luy e8t souvent dit, que ses larmes et sa douleur augmen- 
toient la sienne, il ne  l'avoit voulu quitter ni jour ni nuit.  Cela faisoit 
dCj& beaucoup aprdhender pour sa santC propre, d'autant plus qu'il eut 
hier l'aprks diner  une espkce de dbfaillance, et que sa toux, qui  sert B 
dCcharger sa poitrine, le quittoit.  C'est ce qui obligea le Conseil, qui 
Ctoit hier au  soir  assemble B Kensington, de luy deputer le President, 
pour le prier de vouloir avoir plus de soin de sa personne, et de songer 
combien de gens il y a, dont le salut dCpendoit du sien.  Aujourd'huy, 
Dieu mercy il  s'est  bien  port4  de corps, sa  toux  l'a  repris, et  on l'a 
saignC par pr6caution.  Mais pour l'esprit  il paroit inconsolable, et n'a 
voulu &re veu  de personne  que  de  Milord  Portland.  I1  est  encore 
B Kensington, parce qu'on n'a pas encore fait choix de la Maison oh il 
doit demeurer, et qui ne doit  pas &tre  CloignCe, 9.  cause du Parlement. 
On croit que ce sera celle du  Duc de Devonshire dans le  Parc, ou de 
Milord  Ranelagh  auprks  des  Invalides.  Dans le Conseil qui  se tint 
hier, on agita une  affaire de grande consCquence, savoir  si, la  Reine 
venant B mourir, le Parlement seroit dissout de luy m&me,  comme quel- 
ques uns le repandoient  malicieusement.  Tous les grands Officiers du 
Royaume et de  la  Maison du  Roy y assistkrent, et  outre  cela  I'on  y 
avoit  apelld  le  Procureur  et  I'Avocat  General, le Chef  de ~us'tice,  et 
d'autres  gens de robe, qui  conclurent tous que  cette mort n'aporteroit 
aucun changement, et que le  Parlement  ne  laisseroit pas de subsister 
comme auparavant. 
Ce matin  le  Roy ayant  fait  savoir aux  deux  Chambres  la  grande 
perte que Luy en pzrticulier et tout  l'Estat venoit de faire, il  n'y  a eu 
personne, sans distinction de parti, qui  n'en  ait tCmoignC une sinckre 
affliction : aprks quoy chaque Chambre en particulier, et sans la parti- 
cipation  l'une de l'autre, a  pris une resolution, qui  renversera tous les 
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les craintes qu'on pourroit avoir de quelques changemens dans la situa- 
tion des affaires de ce pays, pourveu que Dieu conserve la personne du 
Roy.  Volcy le Vote des Communes.  '  Resolu Nemine Contradicente, 
qu'on  prdsentera une trks humble Adresse au Roy, pour  luy faire des 
condolCances sur la mort de la  Reine ;  pour  le  prier d'avoir  soin  de 
sa Personne  Royale ; et  pour  l'asseurer  que cette Chambre assistera, 
dCfendra, et  maintiendra  Sa MajestC contre tous  ses  ennemis tant au 
dedans qu'au  dehors.' 
Et Elles ont ordonnC un CommittC pour composer aujourd'huy cette 
adresse et en faire raport demain.  Les Seigneurs ont falt leur Adresse 
de m&me  sur le champ, qui roule aussi sur les m&mes  points, I.  de leur 
grande et rCelle  affliction  sur  la  perte d'une  si  excellente  Princesse ; 
2. sur des prikres de ne pas s'abandonner 8, sa douleur, mais de vouloir 
prendre soin de sa personne Royale dont la conservation  est si nCces- 
saire, non  seulement pour le bien de ce Royaume, mais aussi de toute 
la ChrCtientC;  Et 3. sur des asseurances de vouloir  assister, conserver 
et maintenir  Sa  MajestC  contre  tous  les  ennemis  du  dehors  et  au 
dedans. 
Un des  plus  affidez  Conseillers Privez (Normanby)  cherchoit  hier 
au soir les hlinistres dcs Alliez, pour leur dire d'asseurer leurs Maitres, 
que cette mort  n'aporteroit  aucun changement dans les affaires de ce 
Pays. 
Quoy que  la  Princesse  n'ait  pas  pQ voir  la  Reine dans  son lit de 
mort, la  rCconciliation entre Elles s'est pourtant faite de bonne foy, la 
Reine  ayant dCclarC qu'elle  n'avoit  rien  sur  le cceur  contre sa  sceur, 
et qu'Elle  aimoit  beaucoup le Duc de Glocester.  D'un  autre cost6 la 
Princesse  a  fait  son possible, pour  &tre admise  auprbs  de  la  Reine, 
mais comme on aprChendoit qu'une premikre entrCvu6 ne fat suivie de 
quelque Cmotion, et que cela ne fit  du tort & la  Reine,  et  m&me B  la 
Princesse,  qui  est dans un terme  auquel  Elle a acoutumC de faire des 
fausses couches, on la pria de n'y point venir ;  et comme Elle insistoit, 
le  Roy luy Ccrivit  de  sa  propre  main, pour  luy en dire  la  raison,  et 
l'asseura  en m&me  temps, que si  Dleu vouloit que la Reine se trouvkt 
en Ctat  d'&tre  veue sans danger, Elle  y pourroit venir quand Elle vou- 
droit.  Le Prince de Dannemarc est venu dks ce  matin B Kensington 
pour voir  le  Roy, mais Sa  hlajestC  ne vouloit &tre  veue  de  personne 
dans ce temps-&. 
1695. 
January 4/14. 
(The Archives contain a letter  dated I/I  I January, in the set of de- 
spatches relating to theQueenJs  death.)  La santC du Roy continue, Dieu- 
mercy, B &tre  bonne, quoyque le temps  ne paroisse encore point avoir 
adouci son affliction.  I1 prit hier l'air dans le jardin de Kensington, et 
comme c'Ctoit  une premihre  sortie, il  trouva  ses forces un  peu dimi- 
nuCes.  I1 n'est  encore vQ que par quelques uns des principaux Allnistres 
$Etat.  On ne  met  pas  en doute,  que  Sa  MajestC  ne  puisse  aller 
commander les ArmCes en Flandres, comme  les  annCes  prCcCdentes, 
en laissant  la  rCgence du  Royaume entre  les  mains  d'un  nombre de 
Commissaires, sous  le  titre qu'on  trouvera le plus h propos.  Le seul 
inconvenient, qu'il y paroit avoir, est qu'on ne pourra  pas degarnir  les 
pays de plus de troupes, et  que  si Son continue dans le dessein d'en- 
voyer  4  mille  hommes  sur  la flotte de la  MCditerranCe, il  les faudra 
remplacer  par  un  pareil ou plus  grand  nombre de celles qui sont en 
Flandres.  M.  Cutts  est  parti  pour  faire l'embarquement  des  1200 
hommes qu'on  envoye en Jamai'que. 
La Chambre basse  travaille tous  les jours  B  chercher de nouveaux 
fonds, ou B rkgler ceux qui sont dCj& rksolus.  L'on  a dCliberC encore 
aujourd'huy sur la proposition  de mettre un impost sur le charbon, qui 
ne seroit que de 3 Sols par mesure, & lever sur les lieux oh on le tire ; 
et il y a de l'aparence que c'est un des moyens dont on se servira pour 
avoir de l'argent, sans s'astreindre & en faire un fonds de deux Millions. 
L'on  a  aussi  proposC  l'impost  sur  les Cuirs,  qui  fut  rejettC  l'annCe 
passCe ; et une taxe  sur  les enterremens : Mais comme quelques uns 
de ces moyens passent  sous le nom d'Accise,  l'on  ne rCsoudra rien Pi- 
dessus que les membres absens ne soient arrivez.  L'on a ordonnC aux 
Commissaires  des Comptes publics, de donner  un  Etat de ce qui  est 
deu pour les navires  de transport pendant la Guerre d'Irlande ;  ce qui 
est  une  marque,  que  le  dernier  Article  des  demandes  du  Roy,  qui 
restoit & examiner, aura le m&me  bon succks que les autres. 
Des trois  dernibres sCances de la Chambre basse, il n'y  a que celle 
d'aujourd'huy, qui fournisse quelque chose digne d'etre  mandC.  L'on 
y a examin6 9.  la rigueur les diffCrens Etats, qui avoient CtC  fournis par 
les Commissaires de la TrCsorerie, et  par ceux des  Comptes publics ; 
et apr&s  une dCduction des emprunts dCja  faits sur plusieurs  branches 
des  Revenues,  on a  prCtendu  qu'il  ~estoit  plus  de  300 mille  Livres 
annuelles, au del&  de ce qu'on a acofitume d'accorder pour les dCpenses 
du  Gouvernement  Civil, qui vont & 6  ou 700 mille  Livres.  Ce point 
ayant CtC  emportC, non obstant plusieurs opositions, l'on  a calculC que 
cette partie  des Douannes, qu'on vient de  donner 3.  Sa MajestC  pour 
cinq  ans,  raportoit  environ  cette  somme de  300  mille  Livres.  Et 
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promptement de l'argent, l'on a rCsolu d'emprunter  une grosse somme, 
et  d'employer ces  cinq  annCes  de  revenu  pour en  payer  la  rente  et 
rembourser le capital.  Cette  somme aura de la  peine  B aller 8, 1500 
mille Livres comme Ctoit  celle qu'on  empruntoit il y a 5  ans, et pour 
le remboursement  de  laquelle  ces  mCmes  droits  de  Douanne  furent 
introduits;  car il s'en est fallu plus de 200 mille  Livres, qu'ils  n'ayent 
suffi pour amortir toute  la debte.  Les droits, qu'on kve par cet Acte, 
sont diffCrens des droits ordinaires  de la  Douanne, qui  sont annexez 
B la Couronne, et dont le revenu monte beaucoup plus haut. 
Avant-hier la Chambre  fut  occupCe  tout  le jour  B  rCgler la  princi- 
pale  partie  du  Bill  des  4  Shillings  par  Livre,  assavoir  8,  choisir  les 
Commissaires, qui doivent  faire la taxe et la collecte par tout le  Roy- 
aume; des quels l'influence  est  si grande, que leur plus ou moins  de 
faveur envers leurs voisins peut faire monter ou baisser ce fond de plu- 
sieurs centaines de Rlille Livres. 
Hier l'on  continua I'examen  du procks des Gentils-hommes  de Lan- 
castre. 
Les Seigneurs ont leu  aujourd'huy le  Bill  pour punir les  parjures; 
et  hier ils  continukrent  la  &forme  de  celuy pour rCgler les procbs  de 
haute trahison, et rejettkrent  une Clause  des  Communes, qui  portoit, 
que lorsque trois ans se seroient Ccoulez, depuis le crime dont on Ctoit 
accusC, il y auroit prCscription. 
Le Roy est Dieu mercy en bonne santC, et l'on  dit qu'il  commen- 
cera la semaine prochaine B se faire voir comme auparavant, ce qui ne 
pourra que  produire  un  fort  bon  effet. tant  pour ranimer les  affaires 
du Parlement,  que pour la satisfaction des Seigneurs Anglois. 
Janua~  2  2/Pebruaty  I. 
La ~Csolution,  qui fut prise Vendredy dernier dans la Chambre Basse, 
de rCserver la somme annuelle de 300 mille  Livres sur les  Douannes, 
pour Ctre employee aux usages de la Guerre, ne fut emportCe que de 
17 voix sur le parti de la Cour, qui vouloit qu'on  ne prit que  200 mille 
Livres.  L'on  avoit  eu quelques  espCrances, qu'hier,  qui Ctoit  le jour 
qu'on  devoit faire le  raport  de  cette  rCsolution, l'on  y pourroit  faire 
aporter du changement ;  mais la Chambre se trouva si peu complette, 
qu'il  passa  sans aucune  difficultC, et l'on  rdsolut de  faire un emprunt 
de 1500 mille  Livres  avec ce fond-&.  L'on  dClibera  ensuite  sur les 
autres AIoyens, qui Ctoient sur le tapis pour trouver de l'argent, et celuy 
d'un  impost  sur les  maisons, qui auront deux  chCminCes  ou au del&, 
fut rCsolu par 13 voix ; mais on n'a  pas encore Cvalut  la somme qu'il 
pourra  produire, ni  celle qu'on  empruntera dessus.  Samedy dernier 
on lfit une requete  contra la Banque, que plusieurs  orf'evres et mar- 
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,.hands,  qu'elle  ruine, avoient  fait  prdsenter, et  qui  ttoit  aussi  signCe 
par  le  Maire  de  Londres.  Les principaux  Mernbres  du parti oposC 
g la Cour prirent cette occasion pour dCclamer aussi contre la Banque, 
~omme  si, outre le tort au commerce dont les marchands se plaignoient, 
elle en faisoit aussi beaucoup aux fonds de terre : mais aprhs bien  des 
disputes il fut rksolu que la discussion en seroit renvoyCe B aujourd'huy, 
et que les Complaignans et  les Directeurs de  la  Banque, auxquels on 
donneroit copie de la requCte,  se dCfendroient de vive  voix  et  sans 
avocats.  L'heure  Ctant  venue,  les  premiers  ont  prCsentC  un  grand 
papier, contenant  les prCtendus torts que la  Banque  fait au public et 
au particulier : mais leur ayant 6tC  dit, qu'il avoit CtC  ordonnC qu'ils  se 
plaindroient  de  bouche  et  non  par  Ccrit,  ils  ont  demand4  un  dClay 
jusques  8,  demain  pour  s'y  prCparer.  L'on  a  tourn6  cette  rCponse, 
comme  s'ils  ne  cherchoient  qu'B  gaigner  du  temps,  et  la  Chambre 
s'Ctant partagCe lh dessus, la pluspart ont 6tC  d'avis  de leur refuser  ce 
dClay, par oh la RCquCte a CtC  rejettCe, la Banque affermie. 
Les actions sont 8, prCsent & 82.  I1 y a quelques jours  qu'un  nomm6 
Crosfield (Cfofeild) prCsenta un petit imprim6 B plusieurs Membres des 
Communes, dont le titre ne promettoit que des reflexions  sur la  Alort 
de la Reine : mais dedans il s'offroit  de faire des  dCcouvertes de  plu- 
sieurs Vols des deniers publics, et qui montoient  au moins h  a ou 300 
mille Livres.  I1  fut ape116  Samedy dernier  dans la Chambre, oh il  fit 
entendre que cJCtoit dans la  Marine oh se faisoient ces  fraudes, et dit 
qu'il Ctoit prCt  d'en donner des Articles par Ccrit, et de les prouver par 
les depositions de plusieurs temoins.  On luy ordonna de s'er, aquitter 
par devant les Commissaires des Comptes publics, et 8, ceux-cy d'exa- 
miner ses preuves. 
Les Seigneurs aprks plusieurs sCances employCes au Bill  pour punir 
les  Parjures, et  Ctre  convenus  de la  forme  qu'il  devoit  avoir, mirent 
Samedy dernier en question, si l'on  le transcriroit au net, et la nCgative 
l'ayant emportd, il  s'Cvanoui't par &.  11s  ont enfin mis la dernitre main 
B celuy pour rtgler les procks de haute trahison, et ils en doivent faire 
demain le raport:  Mais ils y ajofiterent hier une Clause, que les Com- 
munes auront de la peine  B leur passer ; assavoir, que lorsque quelque 
Pair sera accusC, tous les  Pairs  du Royaume  assisteront  &  son juge- 
ment, et qu'on l'en  avertira  20 jours  auparavant, afin qu'il puisse prC- 
parer ses dCfenses. 
Sa MajestC  ira  demain  8,  Richemond, pour  y  passer  trois  jours, 
pendant  lesquels on  tendra ses Apartemens de  Kensington en deuil, 
et Elle  verra  compagnie  B  son  retour.  Les Seigneurs n'ayant point 
trouv6 d'exemples, qu'ils ayant  CtC  en corps B  l'enterrement d'un  Roy 
ou d'une Reine, ont rCsolu d'aller  celuy-cy en leurs Robes rouges de 
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Mercredy dernier la Chambre basse  fut  occup6e  tout le jour  & exa- 
miner les plaintes, que les habitans d'un bourg avoient faites contre les 
officiers d'une compagnie qui y Ctoient en quartier, et qui avoyent exigC 
quelque argent de leurs hBtes.  Ceux-cy dirent que c'Ctoit pour vivre, 
ne recevant point d'argent  de subsistance.  Le TrCsorier  de 1'ArmCe 
fit voir  qu'il  avoit  donnC  cet  argent  dans  son  temps;  les Officiers 
prouvkrent qu'ils ne l'avoient  point touch&,  et ainsi il parut que c'Ctoit 
le payeur du Regt, qui, de son chef,  ou  de  concert  avec  le  Colonel, 
l'avoit  gardC  pour  le  faire valoir.  Quoy que  la  faute  retomb&  sur 
ceux-cy, qui  seront  encore  examinez  dans la suite, aussi bien que les 
payeurs de tous les autres Regimens, la Chambre ne laissa pas de faire 
ce  vote  gCnCral, '  Que lors  que  les  officiers ou soldats  de  l'armCe 
demandent  et  exigent  de  l'argent  de  subsistance,  soit  dans  leurs 
quartiers, soit dans des marches, c'est  une action arbitraire  et illCgale, 
et une grande violation des droits et libertez des sujets.' 
Hier la mCme  Chambre continua &  travailler au bill des 4 Shillings 
par L. et on dClibera 1ong.temps sur la  clause  d'emprunt  qu'on y in- 
sCreroit;  plusieurs  Ctant  d'avis qu'on ne donnst que 4'/2  pour cent B 
ceux  qui pr2teront sur cet Acte, et d'autres,  auxquels se joignirent  les 
Commissaires  de la  TrCsorerie,  disant  qu'on  ne  pouvoit pas donner 
moins de 5.  Mais on n'en vint & aucune conclusion.  Dans les Actes 
prCcCdens de m&me  nature que celuy-cy, l'on  avoit donnC 7  pour Cent 
de sorte que si l'on trouve h emprunter 8.  5 ce sera un grand avantage 
pour le Roy, et cette diminution ne pourra Ctre attribude qu'&  la Banque, 
qui a fait baisser les intCrets  de  l'argent.  Mais il  vaudroit  beaucoup 
mieux qu'on donnbt plus, et qu'on  fat seur d'en trouver.  Aujourd'huy 
les Communes  ont  continuC  &  chercher  les fonds, dont  on a encore 
besoin pour faire les cinq Millions accordez, et aprks l'examen  de plu- 
sieurs propositions, l'on  s'est enfin attach6  B la plus extraordinaire, qui 
est celle de mettre une taxe  sur les mariages,  sur  les  batCmes, et sur 
les  enterremens;  et il a CtC  resolu que les gens du Commun payeront 
4 Shil. pour  chaqu'un  de ces articles, et ceux de qualitC autant qu'ils 
ont pay6 par les dernikres  capitations.  Avec ce revenu, et avec celuy 
de la  taxe  sur  les  maisons  qui fut resolue  l'autre  jour, l'on  croit de 
pouvoir faire un emprunt de I z  ou I 500 mille Livres et qu'ainsi l'on  a 
trouvC le reste dont on avoit besoin.  Mais ni l'un ni l'autre  de ces im- 
pots  ne  plait  au  parti  de la  Cour, et il fera tous ses efforts, pour les 
faire rejetter  lorsqu'on  en fera  le  raport, afin  qu'on  soit  oblig6 de 
s'attacher  B l'accise sur les Cuirs, dont le revenu seroit beaucoup moins 
casuel. 
Avant-hier  et  hier  les  Seigneurs  ouirent  le  nport  de  tous  les 
&angemens,  qu'ils  avoient faits au Bill pour r6gler les procbs de haute 
trahison, et  enfin  ils  convinrent  qu'il  seroit  mis au net.  L'article  le 
plus  important  pour  la  Cour etoit  celuy oh  l'on  avoit  substituC  l'an 
1698 & l'an  1695 pour le terme auquel cet Acte commenceroit B avoir 
lieu:  Ce fut  aussi le plus  disputC  de  tous, et  l'on  n'emporta  que  de 
2  Voix, que le changement  subsisteroit.  Le Comte de  Nottingham 
fut  de  ceux, qui  s'efforchrent  le  plus  pour le  contraire, ou  1695, et 
suivit en cela la cofitume de tous les autres, qui ne connoissent plus la 
Cour, dks  que  l'intCr&t ne les  y attache plus.  Aujourd'huy,  que les 
Seigneurs avoient pris pour texte la  considCration de l'Ctat prCsent de 
1% Nation, ce  meme  Comte a entikrement  levC  le  masque, et  a fait la 
harangue la plus envenimCe qu'il fut possible contre le Gouvernement, 
et  qui  contenoit  9  ou  10 prCtendus  grands  sujets  de  plaintes,  sur 
chaqu'un desquels il a insistC.  La sCance  a fini si tard, qu'il  n'a  pas 
CtC  possible d'aprendre le dCtail de tous ; mais il a, entre autres, fait un 
crime  de  ce  qu'on  a  envoy6  la  Flotte,  oh consiste  la  force  de  la 
Nation,  dans  des blers CloignCes :  de ce qu'on  a fait  une  entreprise 
sur  Brest, dont  le  succks  Ctoit  aussi  peu  probable : de ce  qu'on  a 
voulu  faire  le  procks  B  des  Gentils-hommes, sur  des  preuves  aussi 
lCg'eres, que  l'examen  luy a  fait voir  qu'Ctoient  celles qu'on avoit:  de 
ce qu'on  a Ctabli une Banque, qui tend B la mine du Commerce, et au 
rabais  du  prix  des terres, et qu'on  s'est  oposC  5,  la Connoissance que 
la  Chambre Basse en vouloit prendre, et aux rem'edes qu'elle y auroit 
pfi  aporter : de ce qu'on  laisse si fort empirer la Monnoye, qu'il  n'y  a 
plus  de proportion  entre  celle d'or  et celle d'argent, et qu'on  ne peut 
plus  recevoir  de  celle-cy sans  perte : Et enfin,  il  a  dit, qu'il  Ctoit  B 
propos  de  savoir  du Roy, par les mains de quelles gens il les vouloit 
faire  gouverner  en  son absence.  Les principaux,  par lesquels  il  a 
CtC  soutenu,  sont  le  Comte de  Rochester  et  le  Marquis  d'Halifax. 
Ceux qui ont pris la dCfense du Gouvernement, et qui se sont les plus 
distinguez,  ont  Ct6  le  Duc  de  Leeds,  le  Marquis  de  Normanby,  et 
Milord Godolphin.  Apr?s  toutes  ces  harangues, l'on  est  enfin  con- 
venu,  qu'on  examineroit  un des  points  en  question,  et  l'on  a  pris 
celuy de la Banque, assavoir  si  l'on  Ccouteroit ceux qui se plaignent 
contre  elle;  mais la Negative  l'a  emport6 de  10 voix.  Un de  ceux 
qui l'ont le mieux dCfendue, a CtC  le  Comte de Marlborough, soit par 
un  nouveau  principe,  soit  parce  qu'il  est  intCressC  dans  toutes  les 
bonnes  affaires.  L'on a ensuite rCsolu  qu'on examineroit l'affaire des 
procks de Lancastre et on a pris jour  & Lundy pour cela. 
Samedy dernier les  Communes reprirent le Bill touchant les Parle- 
mens impartiaux,  et  eurent  I&-dessus deux  longues  disputes,  qui  les 
occupkrent  tout  le jour.  La premikre  fut,  si le Bill Ctoit raisonnable 
en  luy meme,  et s'il  n'Ctoit  pas  plus  B  propos de le rejetter,  mais la REPORTS  OF  F. BONNET.  1695. 
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negative l'emporta  de  19  voix, et la seconde fut sur les mots d'hCritiers 
et  successeurs,  sur  les  quels  on  avoit  dejB  dCbatu  quelques  jours 
auparavant;  et comme  ceux  qui  s'Ctoient  ddclarez  contre  le  terme 
d'hdritiers,  avoient  prCtextC  que  cela  pourroit  nuire  &  Mme la  Prin- 
cesse,  qui  est  la  plus  proche  du  ThrSne  par  droit  de  succession, 
S. A. R.  fit  dCclarer  ce jour-18.  par  le  Controlleur  Wharton,  qu'Elle 
souhaittoit  que le  terme  d'hCritiers et  successeurs  restit  comme  il 
Ctoit,  parce  quJElle Ctoit  persuadCe  que ses  droits  n'y  Ctoient  point 
intdressez.  De plus,  ceux  qui  vouloient  que  l'on  conservit ce  mot 
d'hbritier,  disoient qu'en  le  retranchant,  et en suivant  le  principe  du 
parti  oposC,  cela  pourroit  faire  tort  aux  Enfans  du  Roy,  aux  cas 
qu'il  en  ait  dans  la  suite;  parce  que  si  Mme la  Princesse  et  ses 
Enfans  viennent  8.  mourir  sans  succession,  alors  ceux  de  Sa  M6 
viendront  8.  la  Couronne  par  droit  d'hCritage : Et d'ailleurs que, ces 
m&mes termes Ctant  ernployez  dans  l'Acte  de  YEtablissement de la 
Couronne,  il  les  falloit  conserver  dans  celuy-cy.  Mais  ces  raisons 
n'empechbrent  pas,  qu'on  ne  le  perdit  de  5  voix  quand  on en vint 
8.  la  division,  et il fut  rCsolu que  le mot  d'hCritier  seroit retranch6  et 
le Bill mis au net. 
Hier la Chambre passa tout le jour  & continuer l'examen  de l'affaire 
de  l'Argent  exig6  dans  un  Bourg  par  des  Officiers,  et  la  sCance 
se termina  en ordonnant  que le Payeur du Regiment, qui avoit receu 
l'Argent  de  subsistance,  sans  le  faire  toucher  aux  Officiers,  seroit 
envoy6 en  prison,  et que deux autres  Payeurs,  qui  avoient refusC  de 
comparoitre par devant les Commissaires des Comptes publics auroient 
le mCme  traittement. 
Aujourd'huy l'on  a continue  le  Bill  des  4  Shill.  par  L. et l'on y a 
annex6 celuy des 300 mille Livres reservees sur les droits de Douanne, 
afin que les deux n'en  fassent qu'un.  I1 pourra etre  pr&t la  semaine 
prochaine ; mais on doute que Sa &It&  veuille si tost paroitre  au Parle- 
ment,  auquel  cas  il  y  fera  donner  son  consentement  par  Commis- 
sion.  La  Harangue  du  Comte  de  Nottingham,  dont  on a  par16 
l'ordinaire dernier, ne luy fait  pas  extrbmement d'honneur  et  on  dit, 
qu'elle  se  ressent  plus  du  principe,  qui  le  faisoit  dCclarer  pour  la 
RoyautC  de fait, que de la reconnoissance de 80 mille Livres  dont on 
prCtend qu'il a profit6 sous cette RoyautC ; et  d'ailleurs,  qu'il  pouvoit 
mieux prendre son temps, que lorsque le dernier filet, qui I'attachoit  B 
la Cour, venoit d'etre rompu. 
Sa Femme  avoit  800 Livres par  an,  comme Dame  d'Honneur  de 
la Reine. 
La matibre  ne  luy  en  a  gubres  fait  davantage, veu qu'il a attaqu6 
l'action  du Gouvernement,  qui a eu l'aplaudissement  le plus universel, 
et  dedans  et  dehors,  et  qui  a  eu  un  succks  si  diffCrent de celuy de 
la Flotte, qu'on  envoyoit  dans  ces  m&mes mers  sous son Ministbre. 
Aussi quand il  eGt  dit,  qu'il  falloit  que  le  Conseil  rendft  compte  de 
cet Cloignement de la  Flotte,  hlilord  Godolphin  rCpondit  qu'on  Ctoit 
orest de le faire ; mais qu'il Ctoit dans I'ordre,  qu'on  justifiLt  aupara- 
;ant  la perte de celle qui fut envoyCe il y a  deux  ans, et qu'on  verroit 
qui  s'en  tireroit  le  mieux.  Mais  quand  ce  dernier  Milord  voulut 
prendre la dCfense de la Banque, il  dit  inconsid6rCment, que  l'on  en 
tiroit de grands secours dans  les  ndcessitez  pressantes,  et  que  cJCtoit 
un apuy du Gouvernement ; ce que le  Marquis &Halifax releva d'une 
manikre maligne.  Le Comte de Rochester  rencherit  sur  les plaintes 
des autres, en mettant  en  question  si  ce Parlement  Ctoit  legitime, et 
s'il ne falloit pas  en avoir  convoque  un  autre  aprks  la  Mort  de  la 
Reine;  8.  quoy  pourtant  il ajoGta,  que  pour  luy il  ne doutoit pas de 
sa validid,  mais  que  c'Ctoit  pour  la  satisfaction  de plusieurs  autres 
qu'il  le  proposoit.  Le Comte  de  Torrington fit  une  autre  plainte, 
oh il  paroissoit  plus de sinceritC, qui  est qu'il dit qu'on  envoyoit des 
Convoys  de vivres  B  Cadix  sous  de  si  faibles  escortes,  que  s'ils 
venoient 8.  &tre  rencontrez par un petit nombre de vaisseaux  ennemis, 
cela  pourroit  affamer  la  Flotte  de  la  MediterranCe.  L'examen, 
qu'on  commenqa  8.  faire  hier  Cans la  Chambre  haute du procbs des 
Gentilshommes  de  Lancastre,  fit  aussi  voir  que  Md  Nottingham 
n'Ctoit  pas mieux  fond6  en cet  Article  que dans d'autres : car cette 
~hambre  ayant  pouvoir  de  faire  pr&ter serment,  ce  que  la  Basse 
n'a  pas,  elle  aprofondit  plus  cette  matikre  dans  une  dance,  que 
i'autre  n'avoit  fait en  10 ou  12,  et  il  parut  dbs  lors,  que ce  n'etoit 
pas  sans  beaucoup  de  fondement  qu'on  les  avait  poursuivis.  Au- 
jourd'huy  ils ont encore CtC  sur la m&me  matikre, et ils la continueront 
jeudy. 
Les Seigneurs ont envoy6  aux  Communes  le  Bill  pour  re'gler  les 
procbs  de haute trahison, avec les corrections qu'ils y ont faites.  Le 
Roy  revint  Samedy au soir  B  Kensington,  et parut le lendemain en 
public,  son visage  tCmoignant  qu'il  Ctoit en parfaite santC.  I1 conti- 
nuera  B voir compagnie tous les  jours, et a marqu6  depuis  midy jus- 
ques ?I  une heure, et le soir  depuis  8  et  jusques  8.  g, pour cela.  Sa 
a  montC  quelque fois  h  cheval  8.  Richemond,  et y a  chass6  au 
fusil,  et  comme  le  lieu  luy a  plG,  Elle  y doit  retourner de temps en 
temps. 
February  I /  I r . 
L'anniversaire  de la Mort du Roy Charles Ir,  qu'on  cClCbra  avant- 
hier,  a emport6  une sCance du Parlement;  mais on l'a regagnee dans 
les deux  suivantes,  en ne  travaillant  qu'aux  affaires publiques, et par 
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Hier les Communes  dresskrent  le  tarif  de  ce que chaqu'un payera 
en venant au monde, en en  sortant, et en se mariant;  Et afin qu'au- 
cune condition  n'en  fGt  exempte,  I'on  y  ajoGta ceux  qui vivent dans 
le cClibat.  L'on  crfit que des hCritiers seroient ceux qui payeroient  le 
plus-volontiers  une  taxe,  et  ce  fut  sur  les  enterremens  qu'on  fit 
tomber  la  plus  grosse.  Les  Nobles  ou Lords  payeront  autant  que 
dans  les simples  capitations, c'est-&-dire, les  Ducs 50 L., les Marquis 
40 L.,  les  Comtes  30 L.,  les  Vicomtes  25 L.  et  les  Barons  20.; 
les  Baronets  payeront  15  L.,  les Chevaliers 10  L.,  les  Ecuyers 5  L., 
les  Gentils-hommes,  comme  on  apelle  icy,  I  L.  et  les  gens  du 
commun  4 Shillings.  Les Naissances,  (et non  les  Batemes qui  ne 
comprendroient  ni  les  Juifs,  ni  plusieurs  sectaires) sont  taxCes  la 
moitiC  des  funCrailles,  les  Mariages  &  un  peu  plus,  ou  B  3/,  des 
sommes  susdites.  Et les  Gar~ons  de  25 ans et au dessus,  qui  ne 
seront  pas  mariez, sont condamnez k payer tous  les  ans le quart de 
ce qu'il  leur  en coateroit en mourant.  L'on  calcula que cela pourroit 
produire  jusques  &  zoo mille L. par an.  Mais tout cela n'est  encore 
qu'en  idCe, et pourra etre rejettC dans  le  raport, aussi  facilement qu'il 
a  CtC  rCsolu:  ce  qui  ne  laisseroit  pas  de marquer  l'aversion  qu'on 
a  pour  les  Accises,  puis  qu'on  en  peut  venir  k  des  moyens  aussi 
extraordinaires. 
Aujourd'huy  I'on  a  commenc6  k faire  le  raport du  Bill des 4 Shil. 
pour  L.,  celuy  des  300  mille  L.  qui  luy  a  CtC  annCxC,  mais  on ne 
l'a  pG  achever.  Voicy en  quoy consistent  les  rCsolutions aux-quelles 
on a  consenti:  Qu'avec  les  300 mille  L. annuelles, qu'on  reservera 
pendant  5 ans  sur  les  Douannes,  l'on  empruntera  une  somme 
n'excCdant  pas celle de 1250  mille L. et que les 250  mille L. restantes 
serviront  B  payer  les intCrets;  que pour les  premiers  300 mille  L., 
ceux  qui les  auront  avancees  recevront  5  pour  cent, jusques  B  ce 
qu'ils  soient remboursez  de  leur  capital;  que pour  les  300  mille L. 
suivantes on leur  payera 6 pour cent, pour  les  300  mille L. suivantes 
7 pour  cent, et pour  les dernibres  350 mille  L.  8 pour  cent;  mais 
que ceux qui  preteront sur  les 4 Shil. par L. dont le  remboursement 
ne va  qu'& un des  temps, ils  ne recevront que  5  pour cent.  L'on  a 
ensuite leu  les noms des Commissaires pour  lever  cette  taxe, et  l'on 
n'a  pas pG  aller plus  loin,  mais  l'on  continuera  demain.  Hier  l'on 
rCsolut de remettre un  impat sur  le Chocolate, le The, le CaffC, et sur 
les  Cpices,  horsmis  le  poivre  qui  fut  introduit  il  y  a  quatre ans  et 
donnC pour ce terme l&.- 
Les  Seigneurs  se  firent  apporter  hier  tous  les  ordres  et  autres 
papiers  qui  concernent  la  Flotte,  et  aprks  en avoir  leu  une  partie, 
ils ordonnbrent  que  les Commissaires de  l'AmirautC  comparoitroient 
Lundy  par  devant  eux,  et  leur  communiqueroient  les  ordres  qu'ils 
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donnkrent I'annCe passee  la  Flotte, le  nombre des Croiseurs qu'on 
akoit eu  en Mer, et  tous  les  autres services de la  Marine.  L'on  dit 
que quand cet examen  sera  fait  ils  viendront  &  celuy  de la  Flotte, 
qu'on perdit  sous le  ministkre de hlilord  Nottingham.  Aujourd'huy 
ils ont continuC l'affaire des Gentils-hommes de Lancastre. 
Les Communes  achev2rent hier  le Bill  subsidiaire, qu'elles  avoient 
en main depuis si longtemps, et  il  n'y  a  plus qu'i  le  lire  encore une 
fois, aprks  qu'il  aura  CtC  mis  au net.  Le Roy le  pourra passer  & la 
fin  de  cette  semaine,  ou  au  commencement  de  la  suivante,  aprks 
quoy l'argent viendra en foule  h  I'Exchiquier;  ou  s'il  n'y  entre pas 
assez vite, l'on donnera des Tailles  en  payement,  ce qui est  la m&me 
chose.  L'on  rCsolut  hier,  que  ceux  qui  rCgleront  la  somme,  &  la 
quelle chaque proprietaire  des terres devra &tre  taxC, preteront serment 
auparavant, qu'ils  s'en  aquitteront  sans  partialit6 ; ce qui  ne  laissera 
pas  d'augmenter  ce  revenu,  dont  la  question  ne  fut  emportCe  que 
d'une voix.  Ceux qui avoient fait  retrancher le terme dlhCritiers dans 
un autre Bill  en voulurent  faire  autant dans celuy-cy, oh il  est port& 
qu'on  donne ce subside au Roy,  ses Htritiers et  Successeurs:  mais 
pour  y  parvenir  ils  s'y  prirent  obliquement,  et  proposbrent  Samedy 
dernier d'ajoater  la particule Et aprks le mot de Roy.  S'ils en Ctoient 
venu  &  bout,  on auroit  ensuite  trouvC  que  cela  ne  faisoit plus  un 
sens  juste,  et  il  en  auroit  fallu  rayer  les  mots  d'heritiers  et,  aprks 
quoy  il  ne  seroit rest6  qu'Au  Roy  et  &  ses  Successeurs,  qui  est  ce 
qu'ils  demandoient.  Cette  proposition  fut  capable  d'occuper  la 
Chambre  plus  de la  moitiC  de  la  SCance, pendant  laquelle  il  se  fit 
de grandes  harangues, sur  un des  plus  petits  sujets, qui  se ffit  peut- 
&tre jamais  prCsentC.  &fais enfin quand  on  en vint  &  une  division 
Et fut  dCboutC de  21  voix, et  les  termes  laissez dans le  meme  Ctat. 
N'ayant  pG  rdussir de cette  manikre, ils  attaqukrent  hier  directement 
le mot d'HCritiers, et demandkrent qu'il fGt  efface par  la  meme raison 
qui l'avait fait faire dans un autre  Bill.  Mais  le parti opose se trouva 
si fort, qu'on  ne  fut  pas  obligC  d'en venir  B  une  division, et que ce 
terme  fut  conserd.  Cette  question  ayant  CtC  vuidCe,  quelqu'un  fit 
d'avis,  que  pour couper  chemin  ?I  toutes  ces  disputes,  et  faire  voir 
que  ces  Actes  particuliers  ne  pouvoient  point  dCroger  8.  YActe 
solemnel  de  l'Etablissement  de  la  Succession,  l'on  ajoutgt  aprbs  le 
mot de  Successeurs, conformCment au dernier  Acte  d'Etablissement, 
ce qui fut  rCsolu,  et  ainsi l'on  mit  au  Roy,  k  ses  HCritiers et  Suc- 
cesseurs;  conform6ment  k  l'Acte  d'Etablissement  de  la  Couronne, 
passe  la  premikre  annCe  du  Rkgne  de  Leurs  fiIajestez.  Comme 
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le  Bill  pour  des  Parlemens  impartiaux,  d'oti  I'on  a  at6  le  mot 
d'Heritiers,  est  encore entre les mains des Communes, et  y  doit  Ctre 
leu  Samedy  prochain,  il  se  peut  qu'elles  rejetteront  leur  resolution, 
et prendront le m&me  tempdrament qu'elles ont fait dans celuy-cy. 
Aujourd'huy  les  deux  Chambres  ont CtC  occupdes  tout  le jour  3. 
l'examen des procbs de Lancastre.  Et la Basse ayant mis en question 
si  l'on  envoyeroit en prison un Colonel Standish, qu'on n'a  trouvd que 
depuis peu de jours,  et qui est un de ceux qui ont CtC  accusez d'avoir 
eu  des  amas d'armes dans  leurs  maisons, l'affirmative  l'a  emportd de 
plusieurs  voix;  de  sorte  que  voi&  un  grand  prdjuge,  que  cette 
Chambre croit qu'il y a eu une conspiration.  FIFTH  SECTION. 
EXTRACTS  FROM  WILLIAM  111's  CORRESPONDENCE. 
For the  history of  the last twenty years  of  the  seventeenth  century 
the  correspondence of William  111,  if  collected  and published  in  the 
manner  in  which  Groen  van  Prinsterer  has  edited  the  Remains  of 
William I, would be of inestimable value.  Groen's  last publication, in 
1861, of William's  Letters up to 1688, is of much importance. 
It is of  course obvious that this kind  of work cannot be complete 
or,  as  is  commonly  said,  '  done  once  for  all.'  Much  supple- 
mentary  matter  will  yet  be  forthcoming  from  the  English libraries 
and  archives. 
For instance,  the  British  Museum  possesses  a  Collection  of Wil- 
liam's  letters to  Ossory during  the  years from  1675 to  1679, which 
even  in  their  present  fragmentary  state  would  repay  investigation, 
especially as  they are extremely confidential on political matters : 
'  Vous  aimant et estimant,'  says the  Prince in one of  them, '  autant 
que je  fais.  Dieu veuille  que  les  bonnes  dispositions qu'il  y a  chez 
vous pour notre parti ayent I'effet que je  souhaite passionnement,  sans 
quoi nous sommes assurement fort mal  cheval.' 
From  the  first they  shew  us  William  absorbed  in  the  combined 
system of  English and European politics, to which he was destined to 
devote his life with  incomparable success; his  high-minded purposes 
are very manifest:  '  J'espEre  que le tems fera voir & tout le monde que 
je  ne ferai jamais rien, qui soit contre mon honneur et mon devoir.' 
The MS. is in a bad state of preservation, and the letters not always 
dated; as  in  so many similar  cases, it  is  not  always certain what  is 
their  right  order:  but  they  are  very  characteristic  and  deserve 
attention. 
Groen has  printed  a  few letters from Charles I1  to  the  Prince,  of 
the year  1677.  There are also two important political letters from the 
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Prince  in  the  English  archives,  in  his  own  hand,  which  I  subjoin 
here. 
J'ay receu avec tres profond respect la lettre que vostre hIajestC m'a 
fait l'honneur de m'escrire,  et XI  1'Ambassadeur Temple  m'a  inform6 
au long de ses  intentions  au reguard de la Paix  et  m'a  asseurC de la 
continuation de son affection dont je  lui  rends tres  humbles graces et 
tacherai de meriter cette faveur en me  sousmettant entierement  h  ses 
volontCs, et  pour  luy en donner des  marques j'ay  priC  M. I'Ambassa- 
deur Temple de dire plus particulierement a V.  h4. que je fairai tout ce 
qu'il  luy a  pleu de m'ordonner  pour  l'advancement  de la Paix  autant 
qu'il  dependera de moy, h quoy je pourai travallier avec plus d'efficase 
quand V. M. aura eu  la  bontC de me faire  savoir a quelles conditions 
elle la juge  raisonnable  en  cette conjuncture de  temps, sur quoy j'at- 
tenderai avec impatience de savoir ses intentions lesquels je  tacherai de 
faire  reussir  h  sa  satisfaction  puis  que  je  ne  souhaite  que  de  luy 
pouvoir temoigner avec combien de veritC et de respect. 
Je suis 
Sire, de Vostre ItIajestC 
le tres humble et tres obeissant 
neveu et serviteur 
G. Prince <Orange. 
A la Hague, I g. Jan.  I 677. 
En suitte de ce que j'ay  pris la IibertC d'escrire a vostre hlajestC de 
Diren  j'ay  communiqu6  a  mon  retour  icy  a Mes.  les  DeputCs  aux 
affaires estrangeres et  secrettes, la lettre  qu'elle  m'avoit  fait l'honneur 
de m'escrire, sur  quoy  ils m'ont  pnC  d'asseurer  Vostre  MajestC  que 
n'ayant  rien plus a cceur que d'entrer avec Elle dans une tres parfaitte 
liaison,  ils  ont receu  l'asseurance  qu'elle  leur  donne  par  sa  parole 
Royale  de  les  rendre  si  heureus  apres  la  presente  guerre,  avec  un 
respect et satisfaction egale, le temps  ne leur tardant que trop de voir 
la perfection d'un ouvrage tant desirC, qu'ils  considerent comme un des 
plus  puissans  soutiens  de  la  Republique,  et  qu'ils  voudroient  que 
Vostre  MajestC des B  present  eut  la  bontC de les combler de ce  bon- 
heur ;  mais puis qu'elle ne trouve pas a propos de satisfaire maintenant 
a  leurs  desirs, ils  se  rendront  a  sa volont~,  asseurant Vostre  MajestC 
qu'ils n'entreront  cependant en auqu'une liaison qui  pouroit empecher 
en auqu'une maniere l'union estroitte qu'ils  esperent de  voir bien tost 
establie, pourveu que les suittes de la presente  guerre  et les malheurs 
qui l'accompagneroient  infailliblement ne les rend:  incapables  de voir 
l'accomplissement d'une alliance laquelle les pouroit guarantir de toutes 
sortes  d'insultes.  C'est  ce  qu'ils  m'ont  enchargC  de  reprCsenter  a 
Vostre  MajestC, ?i  quoy  je  n'adjouterai  que  de  La  supplier  de  me 
continuer l'honneur de Ses bonnes graces et d'estre asseur6 que je  serai 
toutte ma vie avec un tres profond respect 
Sire, de Vostre RIajest6 
le tres humble et tres obeissant 
neveu et serviteur 
A la Hague, le I 2 Febrier  1677.  G. Prince d'orange. 
What was the  relation between  them even so late  as 1679 is  clear 
from Sunderland's  direction  to the English ambassador at the  Hague 
to  refer  back  to  England  any  instructions  sent  him,  if  the  Prince 
should object to them; because the Prince  understood the interests of 
England and  Holland, and knew that  his own  interest was  the  same 
as the King's.  I add this letter also. 
Whifehall,  March the  7,  1679. 
My Lord 
The king has commanded me to let your Excellency knowe that he 
will have you communicate to his Highness the Prince of Orange what- 
ever instructions  you  shall  receave from  hence  and if  you should be 
directed  to doe any thing which  he  shall judge  not to be for his Ma- 
jesty's  service  you  are  t;  desire  for  their order  before  you  proceed. 
This the king thinkes necessary because  nobody knows so well as the 
Prince the interests of  England and Holland  and that his must be the 
same as the king's.  This is  a11  I have to write to  your Excellency at 
present, 
I am 
your most humble servant 
Sunderland. 
The correspondence after 1688 however is the most important.  If 
brought together in  anything like completeness  and sufficiently  eluci- 
dated, it  would  be  a history of  the  age.  The opportunity I had  of 
consulting it in the Archives of  the House of  Orange was the  second 
great encouragement I received to proceed with my work. 
The value of the king's  correspondence with Heinsius for European 
history  has  already  been  recognised  by  Grovestins,  and I have  laid 
stress on it in the course  of  this  narrative.  It begins in  April  1689 ; 
I  have  already said  on  what  occasion.  It  is  of  a  comprehensive 
character  from  the  first,  and bccomes  ever  more  and  more  impor- 
tant and confidential. 
I will content  myself with  citing one  letter from the earlier part  of 
the Heinsius collection, a letter of William  to  the  Prince of Waldeck, 
describing  his  expedition  to  Ireland;  and  one  of  Heinsius  himself, 
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Exlrait d'une leffre  de  Sa &fajest/ au Przizce de  Waldec, 
e'crife de  Kensingfon, b  2 2 sepl.  I 690. 
J'arrivai  avant-hier  en bonne santC d'Irlande  Ctant  parti  de I'armCe 
auprhs de Limrnericlr, il y aura denlain quinze jours, dont je  resolus de 
faire lever le  siCge, b.  cause que la saison de I'annCe  Ctant fort avancee 
en ce pays-l&, et les pluies venant b. continuer, il  aurait CtC  impossible 
d'emporter  la  place  et  de se  retirer  si  on y  auroit CtC  oblige,  sur- 
tout  la grosse artillerie, de plus  ayant  manquC  de  se loger dans les 
dehors  que l'on  auroit  emportds  par trop  de  chaleur de nos troupes 
qui m&me auroit  emport6  d'assaut la ville, si  l'on  avoit  fait  sa dispo- 
sition pour cela, car la  br&che  se trouva  meilleure que I'on auroit  cru, 
et les  ennemis se retirant  par lh  quand  nos  gens les  chassbrent  du 
chemin couvert et d'une  demi lune, ce qui fut cause qu'ils les suivirent 
et n'observkrent  point l'ordre qui leur Ctoit donnC de nettoyer le chemin 
couvert  et  de  s'y loger et de n'aller pas  plus  loin.  Et comme ils se 
trouvkrent  sur la br&che ils  ne  pousskrent  pas  plus  avant,  trouvant 
quelque mechant retranchement que les assiCgCs  avoient  fait, quoiqu'il 
ait eu divers qui le passerent  et m&me de nos officiers et  soldats pris 
prisonniers dans la ville.  Tout ceci  comme vous  pouvez  juger causa 
beaucoup de confusion et empescha que le logement ne se fit et fit tuer 
et blesser bien de gens mal B propos.  Cet accident devoit necessaire- 
ment retarder le siege et aussi manquant de diverses choses, dont nous 
avions  besoin, je  crus que le  plus  seur Ctoit  de ne  point  continuer, 
puisque I'issue dependoit du beau ou du mauvais temps.  La raison qui 
m'avoit obligC d'attaquer cette place, quoiqu'il y eGt une si forte garnison 
y ayant la plus part de toute l'infanterie  ennemie, qui selon le dire de 
tous les deserteurs de la ville passoit douze mille hommes, Ctoit, qu'em- 
portant cette place, je  mettois fin B toute la  conqubte  d'Irlande,  et les 
autres places  tomboient d'elles meme, si  au  contraire en prenant les 
autres comme Korck et Kingsale, ce que j'aurois  facilement pu  faire, 
les ennemis pouvoient toujours passer l'hyver dans la province de Con- 
naringh, dans les places  de Limmerick, et  encore Galoway et Slego. 
Ainsi ils pouront  faire le m&me  a prdsent  et le  plus  grand mal  est le 
chagrin de n'avoir  pu venir k bout  de  ce  que l'on  avoit  entrepris, ce 
qui  auroit  infailliblement  reussi,  sans  les  petits  accidents  qui  se  ne 
peuvent ecrire.  Mais le bon  Dieu  ne l'a  pas voulu, ainsi il faut avoir 
patience et l'on a assez de sujet de Lui rendre grace des grands suc- 
ces, qu'I1 m'a  donnCs plus  que I'on  n'auroit  pu  attendre, quoique  je 
n'aie pu mettre fin a une affaire qui m'auroit mis en Ctat d'assister  mes 
amis  avec  plus  de  force  au dela  la  rner,  ce qui  a  dtC  la  principale 
raison, pourquoi j'ai  plus hazardC, que je  n'aurois  fait autrement.  J'es- 
pkre pourtant que cet hyver je  pourroi  mettre les affaires  d'Irlande  en 
tel Ctat, qu'&  la campagne prochaine ma presence n'y sera plus requise 
et  que j'aurai  assez  de moyen  d'assister  les allies  avec plus de force 
que je  n'ay  pu  faire jusqu'k  prCsent  et de  passer la mer moi-m&me, 
surquoy  j'espkre  de vous entretenir de bouche au mois de novembre, en 
quel tems je  fais etat d'&tre en Hollande Ctant impossible que j'y vienne 
tost a cause que le parlement ne peut commencer sa session qu'au 
d'octobre. 
Heinsius  an  Wilhelm ZZI,  27  April  1690. 
Sire ! 
De Hr Burgemr Borrel  heeft  my op huyden bekent gemaakt dat de 
Hn  Burgemra van  Amsterdam  hare  gedagten  hebbende  laten  gaan 
over  de  constitutie  van  de Spaanse Nederlanden  eenige  speculation 
gehadt  hadden,  of  by dese  tyts  gelegenheyt  niet we1  dienstigh  ende 
ook  doenlyk soude wesen  dat eenige steden in onse handcn wierden 
gestellt 't sy onder pretext van versekeringe van onse penningen aan de 
Spaanse geleent  ofte andersints;  dat  ook  goet  gevonden hadde  my 
daarover  te laten  spreecken  dogh  alleen  by  wegen  van  consideratie 
de keur 't selve 't eenemal aan Uwe Xlajt ordeel overlieten.  Ik hebbe 
geantnoort dat ik Uwe RIajt daarover we1 soude schrpen, ende dat ik 
albereyts voor  desen  desaangaande  gesproken hadde, maar dat darin 
residerende, heel veel bedenkingen  soo ten  opzigtc van  de lasten  die 
den staat soude  staan  te incurreren, als van, de quade effecten  die 't 
selve, soo uyt  hooften van  jalousie  als vermits  de  diversiteyt van  re- 
ligie, soude  konnen  produceren.  Ik hebbe alvorens  dit discours mit 
den  Heer  Boreel  gehouden  te hebben, op 't vertreck  van  den Heer 
van  Dyckvelt  met  syn  Ed.  desaangaande  gesprooken  ende hebben 
gemeynt  dat  in  de val  men bespeurde  dat de Spaanse continueerden 
in deselve conduite als voorheeren ende dat deselve hier  en  daar  na't 
exempel van  Mans veel  faciliteyt voor  de kransen  mogten  betonen, 
dat men by tyts  op middelen soude  moeten  dencken  om sigh van 't 
gene voor  den  staat  alder  essentsieelst  mogte wesen, te assecureren, 
syn Ed. heeft aangenonlen  op alles een wakent ooge te houden  . . . 
It would be well worth while to have Heinsius'  correspondence also 
printed in full,since theGrand Pensionary was at the same time the King's 
minister for foreign affairs.  I hope the two will be published together 
at the  Hague, and  am not  here  anticipating such a publication, but 
only satisfying a want on the part  of historical students.  I purposely 
select  such  letters  as  Grovestins has not already given an abstract  of 
for  the  use  of  historical  readers,  and  print  them  word  for  word 
from  the  originals.  Their value  increases with  each year;  from  the 280  EXTRACTS FROM THE 
concluding ones we  learn  to  sympathise  with  the  King's  position; 
they end only with his last breath. 
Extraits  des  Zettres  du Roi  GuiZZaume  111 2  Heinsizts. 
Kensington, 2  2 Decemder  I  69  I of  I ,ranuar  I  69  2. 
Ick  kan  my niet  genoegh  verwonderen  hoe  het  mogelyck  is, dat 
tot  Wcenen  sulcken  verkeert  concept  kan werden  opgenommen om 
aenstaende  campagne  defensive  't  ageeren  in  Piemont,  waer  d' 
eenighste  plaets  is  dat  met  hoop  van  succes  yets  notabels  tegens 
Vranck : kan werden ondernomen.  Ick ben verbleyt wegens de Con- 
ferentie  diengaende gehouden met  G. van Winditsgrats  door  U.  Ed. 
eu  Vorst  van  Waldec,  dee  my  omstandigh  heeft  beright  van  syne 
sentimenten  wegens  de verdeelinge  van  trouppes  voor  d'aenstaende 
Canipagne  en 't  geen  daer verber  aen  dependeert, 't welck  tenemael 
conform myn sentiment is, en deent met alle kraght te werden gearbyt 
om het tot effect te brengen  in sonderheyt  tot Weenen, en vooral  dat 
aldaer  alle  gednghten werden aengespannen  om offensive in Piemont 
te  doen  ageeren, tot welke  eynde  ick mede ordres heb gesonden aen 
Mr Paget, en Heemskerck dient te werden  gelast  om neffens hem en 
Amb. van  Spagne doertoe  onophoudelyck 't  arbeyden.  De Chicane 
die  den  keurvorst van  Brandb.  doet megens de dree reg. paerden  te 
doen begrypen  in 't petal van 6000 man  is  onverdragelyck, en dient 
niet te werden geadmitteert, maer getraght te doen redresseren endien 
den tyt  het  kan  leyden  hoe wij sullen  contribueren tot  de  dree batt. 
tot  Luyck, dient  wat  naerder  eclairsicement.  Aengaende 't  geen U. 
Ed.  my scryft  wegens  de  mediatie van  Danemarck  sal met veel om- 
teghtigheyt  moetcn  werden  gentamiert.  Ick havde gaerne evenwel 
willen weeten, wat  conditie van vreede  sy reedelyck  soude  oordeelen 
't  geen  mogelyck  door  het  ministerie van  Brandenb.  soude kunnen 
werden geweeten sonder grot eclat. 
Kensiizgton, 29 Deccinber  I 69  I of  8  januar  ~Ggz. 
Uyt  de  laeste brieven vyt  Spagnie sie  ick  met groot leetwesen, dat 
het  werck  van  't  saiseeren  van  effecten  van  Galionen  geen  goeden 
uytslagh  sal  nemen,  soo  dat  den  Keurvorst  van  Beyeren  weynigh 
assistentie heeft te verwaghten. 
Kensiizgton, 5/15  januar  I  69  2. 
Ick  ben  a1  seer  beltommert  wegens  d'intensie  van  de  Paus  om 
extraord.  besending  over  a1  te  doen tot bevordering van  een vreede, 
dat seeckerlyck seer quade consequcntie  sal hcbben  ende  ick sie niet 
hoehet  te  beletten  sal  syn, ten  minste  niet  van  onse  kant;  als  het 
soude kunnen geschieden sal het door het huys van Oostenrijck moe- 
ten  gedoen werden, waertoe dient te werden gearbeyt.  Ick weet  niet 
meer op het subject van Piemont te schryven als 't geene ick hy myne 
laeste  heb  gescreven, als  mede  aengaende  Beyeren  ende  Spaense. 
De  concerten  diende  seeckerlyck  tijdelyck te werden gemaeckt  ende 
insonderheyt het reguleeren  van de trouppes in die Armeen, maer  het 
geene  in  de  Spaense Nederlande, sal moeten gedaen werden, sal dat 
concert  tot  myn  overkomste secreten werden uytgestellt en middeler- 
weijl  alles  geprepareert, insonderheyt  tot een  defensie, want  daer  sal 
het voor eerst meest op aenkoonien. 
Kensington,  16,126  Fedr.  1692. 
Ick heb gesien een brief van de G. Straetmann  en syn Soon alhier, 
die  den  expressen van Weenen hier hadde gebraght van den 5. deser, 
dat  het  tractaet  tuschen  den  Keyser  en  Hanover was geslooten, dat 
6000 man voor Hungarien soude leveren  en in  de  Alliantie  treeden 
die  tuschen  den  Keyser,  Spagne, den  Staet,  ende  my  is  gemaeckt, 
maer  versoght,  dat  het  moght  werden  gesecreteert  voor  alsnogh. 
Alswede,  dat  Munster  4000 man  soude  leveren.  Ofte  nu  hierin 
eenigh verandering  is  gevallen, weet ick  niet, maer het  is  ongehoort 
jae  belaghelyclz, dat  den  Staet ofte ick  120m  Rx. soude  contribueren 
om  Munster te verobligeeren de 4000 man  naer Ungeren  te senden. 
Indien  dese  tractaeten  met  de  Keyser  tot  offect koomen,  wil  ick 
hoopen dat Saxen wat  traitabelder sal  syn, maer men  dient  hem  niet 
te neglegeeren, maer alle redelycke satisfactie  geven  en ick  hoop dat 
het  geoffreert  pension  aen  Sheoning  van  goet  effect  sal  syn.  Ick 
soude  seer  nodigh  oordeelen  gelyck  ick  voor  dese  aen U. Ed. heb 
gescreven, dat den Keurvorst  van  Beyeren  kont werden  bewogen  om 
nogh  twee  regt  te  voet  die  hy  op de been  heeft,  naer  Piemont  te 
senden, waer  toe  ick  we1  yets  soude  willen  contribueren, maer gans 
niet tot onderhout van de twee  die  hy daer alreede heeft.  Het is my 
nu  oock  onmogelyck  om  eenighe  nieuwe  werving  in  Switserland 
aentestellen,  en den  tyt  van 't jaer  is  mede  al  te verlopen  om voor 
dese Campagne eenigh utilityt daervan te hebben. 
In 't  Leger by Betlehem,  2  juni  16~2  't  Morgens ten 8 uren. 
Den goede Godt sy daerover gedanckt ende  gepreesen (victoire ter 
zee)  ende geve  verders  dat  des  vyants  vloot  tenemael  magh gede- 
strueert  syn  geweest,  en de dat  wij  oock  een  goet  Succes  mogen 
hebben in 't  ontsetten van Namen. 282  EXTRACTS FROM  THE  CORRESPONDENCE OF  WILLZAM 111.  1692.  283 
In  't Leger by  Betlehem,  2 luny 1692. 
Ick  vinde  by  de  brieven  van  gisteren  uyt  Engelandt,  dat  aldaer 
geapre  heerdt  wierdc  dat  van  Duynkercken  eenige  embarquement 
wiert geprojecteert om een desente in Schottlandt te doen, en alhoewel 
dese victorie soo soude dat kunnen werden geexecuteert 't welck light 
soude syn te beletten want daer syn  in  de Maes  twee  fregatten ende 
in  Zeelandt  meen  ick  oock  twee  die  geconjungeert  met  de  Vriese 
scheepen, soude voor Duynkerken  kunnen  kruysen  tot  dat  Capt van 
Zyl met  syn  geprojecteerde  esquadre uyt de vloot war gekoomen, die 
tot dese dienst is geprojecteert. 
In 't Leger to Ramillies,  z  I ]uni  169  2. 
Ick heb doen depescheeren d'ordres  aen Lt Ad1 Almonde  en  Cap. 
van Zyl volgens de concepten van den Secret. de Wildt, en ick  beken 
dat ick  oock  van  syn  sentiment ben dat den tyt van 't jaer te veer is 
in geschooten om een esquadre naer de Middelandsche  Zee te sende 
om ijets van effect te kunnen effectueren.  Den Hr van Dycvelt sal U. 
Ed. informeeren met dese expressen  dat  de  Conventie  met  Hanover 
geslooten is.  Het sal nu ten eersten door den Staet dienen te werden 
geratificeert en de penningen daertoe nodegh gefurneert.  Ick weet niet 
offer eenige promter penningen daertoe soude kunnen werden  gevon- 
den, als die den Gnl Schuylenbourg heeft genegotiert op mynen naem 
die by den Staet soude kunnen werden overgenomen. 
In 't Leger tot Genappe, 28 ]U&  1692. 
Ick approbeere seer de Concepten van Wintervloot en het esquadre 
voor West  Indeen.  Ick sal in  de maand  van  Oct. well  300 landt- 
militie uytvinden  om  in  die  expeditie te werden  gebruyckt, ende ick 
meen dat men alles daertoe in alle secretesse behoorde te vervaerdigen, 
maer ick meen  dat  dat esquadre B part  behoort 't  ageeren  ende  niet 
met de myne te cunjugeeren, waerontrent  den G. van  Portland U. E. 
circumstantielder  sal berighten.  Ick heb het Concept  dat  den Hr de 
Wilde  my  heeft  toegesonden  wegens  een  esquadre voor  de  Midde- 
landsche  Zee  naer Engelandt  gesonden,  deselve  aprobeerende, ende 
niet  twyfelende ofte  hetselve  sal  in  Engelandt  oock  syn  approbatie 
vinden, soodat U.  Ed. deselve naer Spagne kan  doen senden, en daer 
over  met  Castelmoncayo  confereren.  Ick ben 't  enemael oock van 
opinie dat het nu te laet soude syn om het groot Schip van 't  Noorder 
quartier naer  de vloot  te  senden;  maer  dat  men  sigh van dat  volck 
andersints met meerder voordeel soude kunnen bedienen. 
Ick  heb U. Ed. in eenige daghen  niet  kunnen  scryven  by gebreck 
van tyt.  Ick geef U.  Ed. in bedencken  ofte deselve in conversatie met 
~elieroth,  niet soude  kunnen te pas  brengen  dat Vrank:  scheynende 
de  Westfaelse  Vreede  aen  Duytsland  te  willen  geven  ende  niets 
verklaerende  wegens  Spagne,  den  Staet  en  my,  het  op  die  voet 
onmogely~k  soude syn  eenegh mediatie  te  kunnen  accepteeren,  veel 
min  tot  een Congres te  verstaen.  Voor  en  aleer men mede wist de 
Condition  voor  Spagne, want  wat  den  Staet  ende  my  aengaet  wy 
hadde niet de eyschen, ende insonderheyt Vrank.  sigh hebben verklaert 
aengaende  een van  de  parteyen, het oock  reedelyck was, dat  sy sigh 
verlrlaerde in 't reguard  van  anderen, want  andersins  is  het waer dat 
Vranck  niet  als  separatie onder  de  geall. soeckt vreede  dat  Sweden 
interest met en is.  Det syn soo maer myn rouwe gedaghten, die U. Ed. 
beter sal weeten te matureren, want myn  gedaghten  gaen alleen maer 
daer  heen, om is het  mogelyck  te  kunnen  verneemen wat  Frank.  in 
desen tyt aen Spagne soude willen  geven om de vreede te  hebben, en 
ick kan niet seen  als  het  ongeveer op dese manier.  Lelienroth word 
voorgehoude, wat quade intensie  hy oock  magh  hebben, dat  hy daer 
veel  quaets  mede  kan  doen  ofte dencken  dat wy  soo  seer  naer  de 
vreede verlangen, 't  welck seekerlyck  de wegh  niet  en is  om  deselve 
te hebben.  Ende als  de  Franse  maer soude mercken dat  den  Staet 
ofte  ick  daer  toe  inclineerde,  sullen  sy  seeckerlyck  geen  aennem- 
elycke  Conditien voorslaen.  Hoopende in 't  korte U. Ed. te sien, sal 
ick  my  verder  op  dese  importante  Saek  mondeling  beter  kunnen 
expliceeren. 
Kensington, 26 Novenzder  of  6 December  I 692. 
De confirmatie  van de doot van den goeden Vorst van Waldec, be- 
droeft my seer, en is voor de republicq en my een irreparabel verlies 't 
welclr  alle  syne  vyanden  al  te  vroegh  sullen  moete  bekennen,  syne 
trouwe ende goede diensten meriteeren we1 dat den Staet syn versoeck 
op  syn  dootbed  quamen  toe  testaen.  Ick  verneem  met  leetwesen 
datter niet sal vallen van 't  geen  ick  aan  de  C(eurvorst) van Beyeren 
had  voorgeslagen  ende  hoe  het  nu  met  dat  arme  landt  sal  gaen 
weet  Godt.  Ick meen  dat  de bekommernisse voor Coblens we1 syn 
gefondeert.  Ick heb U. Ed. in een van  myne voorgaende  gescreven 
dat ick meende dat den G. van der Lippe behoort  te werden versoght 
om het commendement te nemen,  niet  alleen van de plaets maer van 
allc  de  trouppes  die  daer  ontrcnt  soude  werden  gelegen,  en  dat 
soude dienen te geschieden  door  den  Keyser  en  den  Ceurvorst  van 
Trier selfs.  Ick magh  we1  leyden  dat den Staet  eenigh  geschiet  en EXTRACTS FRON  THE 
amonitie derwaerts  sent, maer  het  dient  yser  canon  te syn, want wy 
het metael niet we1 en kunnen  spaeren,  ende  als  het  sal  geschieden, 
hoe eer hoe beter.  Het is my lief datter aparentie is, dat den Hr Hop 
in syne negotiatie  in Dennemarck soude mogen reuceren.  Ick meen 
dat men dat werck om 5om R. min of meer niet en behoort ongedaen 
te  laeten  en ick  soude  oock  van  den  Hr  Hop sentilnent  syn,  dat 
het  beter  is  aen  de  ministers  pensionen  te  geven  als  een  present 
voor eens. 
Kensington,  29 Novem6er  of  9 Becem6er  I 692. 
De Saecken in 't Parlement gaen seer langsaem voort  ende  werden 
dagbelycks veel onverdragelycke ende impertinente resolutien genomen 
die my niet weynigh en chagrineeren.  Ick men evenwel, dat ten laeste 
sy gelt sullen geven, maer niet genoegh, en te  laet  om op alles  tyde- 
lyck de nodige voorsieninge te doen, t'welck van de uyterste prejuditie 
sal syn. 
1693. 
Kensington, 30 December  1692 ofg]anuar  1693. 
Ik heb eerst huyde ontfangen U.  E.  brief  van  z Jan.,  het  scheynt 
dat men altyt in ongerustheyt moet syn want  nu  dat  ick  ben  bevreyt 
van bekommering  voor  Huy, en heb ick tegenwoordigh niet weyniger 
voor furne en het gevolgh 't geen 'verlies  van de plaets  soude kunnen 
veroorsaeken,  voor my ick en kan voor het tegenwoordigh  daer anders 
niet in doen, als traghten met patientie  oftewaghten  den uytslagh  die 
den Goeden Godt daer in  sal  willen  geven,  ick  en  vindt niet  dat  in 
U. Ed. brief eenige materie is, daer antwoort op wert vereyst,  ick  ben 
dezemael geconvinseert  door U. Ed. reedenen  dat de  negotiatie  van 
Hr Hop dient te werden gecontinueert en nog  niet  afgebroocken,  en 
men sal  ook moeten afwaghten, wat den Hr van Heckeren in Sweden 
sal kunnen doen. 
-  ick blyve onveranderlyck -  - 
Kensington, 4,"  4  Fek. I 693. 
Het is myn  seer  leet  dat ick  U. Ed.  noghmaels moet  seggen  de 
langsaemheyt dat  de  saeken  in 't Parlement mede gaen, dat ick nogh 
niet kan gissen,  wanneer  deze Sessie een eynde sal nemen, en vervol- 
gens niet wanneer ick in Hollandt  sal kunnen  syn, waer  naer  ick  so 
seer verlnag. - 
Kensington,  21 Fe6r.  of 3 Maerf 1693. 
Ik  admireere  de  bereytwilligheyt  die  in  Hollandt  is  om  alles 
op  te  setten  tot  defentie  tegens  den  maghtigen  Vyant,  't  welck 
my  soo  veel  te  meer  chagrineert,  dat  ik  van  myn  kant  so0  veel 
naer  proportie  niet  en  kan  contribueren, ick  weet  niet  hoe  het  my 
rnogelyk  sal  syn  te  contribueren  in  werving  en onderhout van 4000 
Switzers. 
De middelen die het Parlcment my heeft  gegeven fallende so0 veel  - - 
te kort, schieten volgens  de  nootsaekelycke  kosten  die  ick  haer  heb 
opgegeven,  soo dat ick  my in 'grootste vergelegentheyt vinde van de 
weerelt.  U. Ed. kan dencken hoe my dit moet  chagrineeren,  behalve 
de bekommerlycke  constitutie  van  saecken  aen  alle  kanten  daer  ick 
soo weynigh redres in kan sidn. - 
Kensington,  10/2o Maerf I 693. 
Het  Esquadre  Scheepen  dat  ick  had  gesonden de  koopvaerdey- 
scheepen  in d'  Bay van  Biscayen  te  convoyeeren  en met  eenen  het 
Frnnse  Esquadre  optesoecken,  heeft  het  ongeluck  gehadt  aen  het 
landeynde door een vehemente  storm  seer gedevaliseert, weder terugh 
geworpen sijn  in Torbay, synde  eenige  van  myn  oorlogh  scheepen 
die haer groote mast hebben verlooren.  Soo dat ick tot nogh niet we1 
en weet ofte het voors :  Esquadre sal liunnen voort  zeylen als het was 
geprojecteert, 't  geen my  niet weynigh  en chagrineert, want  met  alle 
aparentie  hadt  men  eenigh  goet  succes  de  verwaghten,  maer  den 
goede Godt heeft het voor dese Reyse soo niet belieft. - 
De saecken in 't Parlement syn nu meest  afgedaen, soo dat ick niet 
twyfel of  aenstaende  Maendagh ofte Dynsdagh ten uytersie de Sessie 
een eynde sal  nemen, en  ick dan  sceckerlyck  de week  daer  aen  sal 
vertrecken. 
De Amb. van Spagne alhier heeft my geseyt dat in Portugal nu we1 
eenige  goecle  dispositie soude  syn,  ick  meen  dat  den  Minister  van 
Staet  behorde  te  werden  gelast  om met  die  van  Spagne aldaer  te 
concerteeren  alsmeede  met  de wyse  oftemen  yets tot  adventdge van 
geallieerdens seude kunnen negotieren. 
Loo, 9 Jfay 1693. 
Den G. van Portland  sendt U. Ed. met  deze expressen  de seeckere 
advisen  van  dessynen  van  Denn: en Wolfenb:  daet  kan  nu  geen 
swaregheyt  syn om die declaratie aen  Denn : te doen, maer  naerdien 
den Hr  Hop is vertrocken, heb  ik  aen  myn  illinister  tot  Hambourg 
gelast deselve aen Erenschild te doen, het is  nodigh  dat den Staet het 
doet  aen  Lente door U.  Ed. en van gelycke door Goes in Denn : aen 
de  ministers  selfs.  PIIen  sal  nu  ook  moeten  verdaght  syn  op  het 
Esquadre voor de Oostzee, waerover ik  U. Ed.  naerder sal spreecken, EXTRACTS FROM  THE 
het sal rnyn onmogelyck  zyn  langer  dan  twee  daghen  In  den  Hagh 
et verblyven. - 
In 't  Leger tot Parch,  13  ]U&  1693 
Ick en sle geen aparentle hoe het mogelyck  sal  syn om soo ras de 
groote vloot te kunnen verstercken met Hollandsche Scheepen, als het 
In Engelandt aerdt versoght  en dat  mogelyck we1  nod~gh  soude syn, 
want dle gedestlneerd voor het Esquadre In de Oostzee en kunnen zoo 
ras met gereed zyn en d~e  te nemen van 't Esquadre van Noordzee  zal 
van weyn~gh  effect zyn, en Selve syn op dle post ook we1 van nooden, 
hoe het met de Convoyen staet en weet ~k nlet  Ick sal gaerne wegens 
deze geheele zack de cons~derat~e  van Hr de Wllde verstaen  . . Ick 
meen  da men  In  alle gevallen behoort  voort  te vaeren  met het Equl- 
peeren van 't  Esquadre voor d' Oostzee, om die te kunnen gebruycken, 
daer de  noot  sulcke  soude vereyschen, ~ck  meen  oock dat men be- 
hoorde lndaght~gh  te syn wegens  het rev~ctualleeren  van  de Vloot, tot 
hoe langen tyd, soude ~k selfs n~et  we1 ueeten, maer Meen half  Octo- 
ber voor  groote scheepen genoegh soude syn -  Wegens  het Wlnter 
Esquadre meen lh dat met mlnder  han  zlen  als voorleeden  par, maer 
hoe  de  consenten van  Zeelandt  en Vrleslandt  te  krygen  en weet  lk 
nlet -  Ick refereer my uegens de te~dere  saecken aan 't scryven van 
G.  van Portland en HT  van Dyckvelt - 
In 't Leger tot Lembeck, 26 Azrg  1693 
Ick  heb  met  deze  post  noghmaels  ordre  pos~t~f  gesonden  dat 
de Vloot naer Cadlx zoude gaen en dat men dezelve soude traghten te 
V~ctual~eren  tot den eersten January, het laetste vrees lck dat onmoge- 
lyk sal syn by  geblek van  tyt  en lnsonderheyt van  Gelt  en  oft  het 
eerste  d~en  volgende  sal werden  geoptempereert  en durf lck  U  Ed. 
n~et  verseekeren,  Alhoewel lck nlet seer bekommert ben voor een de- 
sente  tegenwoord~gh  In  Engelandt  soo  meen~ck  evensel  dat  ordre 
aen  't  Esquadre  voor  Duynkerken  kruysende  behorde  te  worden 
gesonden om  te volgen d' ordre  In  cas van  noot d~e  haer van wegens 
de Conlngen soude werden toegesonden en lck  meen das deze ordres 
aen 't voors  Esquadre  behoorde te werden  gesonden door den Staet 
llever als door my 't geen lck \erzoek dat V  N  Wllten spoed~g  te be- 
sorgen, Ick heb aen Commdr  vandr Dussen d' ordre gesonden volgens 
het concept van  HT  de Wllde, en referere  my verdere aen 't geen den 
Hr van Dycvelt en G  van Portland U  Ed zullen schryven. - 
In 't Leger by Lembeck, 27 Aug.  1693. 
Ick  ontfang  soo  aenstonds  U  Ed  brief  van  g~steren,  uyt  twee 
posten,  die  my uyt  Engeland  syn  gekoomen, daer  de tydlng  all was 
dat de Vloot van Vyant In  d' M~ddelandsche  Zee uas, en kan  lck niet 
slen d atter gedachten syn om onse vloot naer Cad~x  te senden, spree- 
bende  all van d' groote  scheepen  op te  leggen.  Ick vrees dat  myn 
ordres met en sullen worden geobedleert  en dat door manquement van 
vlvres en tyt om 't  selve te bestellen, soo dat  ~ck  vrees dat U  Ed  syn 
mesures we1  magh  nemen dat  daer  met van  sal fallen om de geheele 
vloot naer Cadlx  te  zenden  Ick  meen dat  de v~sschery  vooral d~ent 
geprotegeert en de scheepen voor Duj  nkerke daertoe te gebruyken 
In 't  Leger tot St Quentlns Lenneke, 29 Aug  1693 
Ick ben seer bekommert wegens dat Deense werck en ~ck  meen dat 
men nogh alle mlddelen behoorde aentewenden om het 't  accomoderen, 
alhoewel lck geenvoorslagen daer omtrent weet te doen  Brandenb soude 
naer myn oordeel de bequaemste  syn om  mlddelen uyt te dencken  en 
voorslaen,  waer  over  U  Ed  met  den  Hr Smetteau  gelleft  te  con- 
fereren  als  lck oock alh~er  sal doen  met  Brandenb. nilln~ster -  -  - 
en  met  den  Hr Scholten  dle  myn  dunckt  het  werck  soo seer  n~et 
en  aprehendeert  als  ~ck  Als  de  Trouppen van  Deenemark  maer 
d'Elve  nlet  en passeeren soo  soude nogh  m~ddelen  van  accomode- 
ment syn, maer gesch~et  dat, so moet den oorlogh seeker volgen 
In 't  Leger tot S'  Quent~ns-Lenneke,  14 SepfemJer 1693. 
Ick scryve met deze post  nar  Engelandt wegens  hed  Esquad  naer 
Cad~x  volgens het  concept van Secr  de Wllde, maer lck moet U  Ed 
tot myn  leetwezen seggen, dat weetende  hoe  langsaem  m Engelandt 
d~e  Saeken voortgaen  vrees  lck  seer  dat  het  een  langen  tyt  sal  syn 
eer  d~e  Scheepen  gereet  sullen  slen  om Zee  te  k~ezen,  en men  sal 
oock  moeten  bedaght  syn  wat  men  van  dat  Esquad  zal  wlllen 
detacheeren  om  verder  In  de M~ddelandsche  Zee  tee  gaen want  lck 
weet  dat  d'Engelse  Negotlanten  seer  presseren  om  een  Esquad 
aldaer  te hebben, soo dat men  In  Hollandt  syne  Mesures oock daer 
naer  sal  moeten  nemen  Ick  voors~e  seekerlyk  dat  dlt  Esquadre 
met  tydelyh  genoegt tot Cadlr sal kunnen syn om  het  lnkoomen van 
de Gal~oenen  te protegeeren,  soo dat  lck daer  omtrent In de uyterste 
bekommer~ng  ben - 
In 't Leger tot Rlhovey,  21 September  1693 
Ick heb  g~stelen  avont  en deze  Morgen ontfangen U  Ed. br~even 
van  19 en  20  dezer.  Ick  sende  met  dese  post  d' ordres  naer 
Engelandt  volgens  de  Concepten  van  Secret  de Wllde, en  pressere 
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U.  Ed.  noghmaels  tot  myn  groot  leetwezen  seggen,  dat  ick  seer 
vrees  dat  dezelve  seer  laet  sullen  bykoomen.  Ick ben  seer bekom- 
mert  wegens  het  Deense  Weesen,  en  sie  weynigh  aparentie  van 
accomodement, niet  twiefelende  of  se  syn  tenemael  met Vrankeryck 
geengageert. - 
Kensington,  I 4/24 Noz~emder I 69  3. 
U. Ed. sal  der uyt hebben vernomen  myne sentimenten wegens de 
negotiatie  van  Hr  van  Dyckvelt.  Ick  wenste  seer  dat  deselve  tot 
conclusie konte  werden  gebragt  en  voor  a1  dient  te  werden  gepre- 
venicert  dat  de  negotiatie,  is  't  doenlyk,  niet  magh  werden  afge- 
broocken,  want  ick  van  U.  Ed.  sentiment ben,  dat  als  dat  soude 
gebeuren, Vrankr. aenstons publieq  soude  maeken,  de  Conditie  van 
Vreede  't  welck  ons niet  neynigh  soude  embarasseren  en  op  veile 
plaetsen pernitieuse effecter causeeren. - 
Kensington,  I/I I  Decemder  I 693. 
Daer  is  niet  aen  te  twyfelen  of  men  waght  in  Vrankr.  naer  d' 
uytslagh van  eenige  negotiatie om den  man van  den  H'  van Dycvelt 
naerder  orders  te  senden,  die  evenwel  nu  a1  moeten  syn  aenge- 
komen,  en  sal  men  in  patientie  verwaghten  hetselve  te  vernemen, 
wenschende zcer dat  de conditie eenighsins aennemelyck  mogen syn, 
want  naer  de  wereltse  saecken  my  toeschynen,  staet  het  beter  de 
vreede te maecken voor d'aenstaende Campagne als daernae, vreesende 
dat wy  dan  in  geen veel beter  staet sullen  syn als tegenwoordigh, - 
Alhoewel  de saecken alhier in  't  Parlement  sigh wat  beter  schicken 
als  in  't  begin, en  geven my meer  hoop van  een goede  eynde, daer 
is  niet  als den  tyt, die  te  beklagen  is, dat  voorby loopt,  't  welk  niet 
en kan werden geremedieert hoe schadelyk het oock is. - 
Kensington,  2/12. Maerl  1694. 
Ick weet  selfs  niet  was  best  is  ofte &l010 syne Corespondentie in 
Vranckryk  continueert  ofte  niet  U. Ed.  sal  dat  best  lrunnen  van 
oordeelen, koste deselve een  equivalent uytwercken voor Luxembourg 
het  was  we1  te  pyne  waert  dat  hy  een  Reys  deroom  naer  Vrankr. 
maeghde,  sonder  't  welck  onmogelyk  zal  zyn  tot  een  vreede  te 
geraecken.  U.  Ed. kan  we1  begrypen dat ick  hem  unmogelyck  op 
syne brieven kan antwoorden soo dat U. Ed. myne  complimenten sal 
dienen te maeken en hem doen begrypen dat ick  selrs niet we1 en heb 
kunnen antwoorden. -  Ick heb met verwondering gesien de satisfactie 
die Vrieslandt pretendeert, 't  welck onverdrogelyck is, want den Rang 
tegens  den  Heer van  Holstein  te  decideeren  is  ondoenlyk.  Dit syn 
pretensie die men formeert om dat men geen accomodement en soeckt 
en  om  te  voldoen  aen beloften  gedaen  en  Alfeldt,  alsmede  dat  de 
Provintie haer Gedeput hebben gedesadvoueert, wegens het  arresteren 
van Deense sceepen. 
Kensington, 6/16 Maerf 1694. 
'T scheyndt  dat Vrankr. Denemr. in den oorlogh niet  en wil  enga- 
geeren zonder dat Swede daer mede intreedt en ick  sie uyt een relatie 
van Faliteau, dat mogelyk Denem. nu met den Staet en my we1 soude 
willen  concludeeren,  ick  meen  dat  desen  tyt  nu  diende  te  werden 
waergenommen  en dat  Brand  wiert  geautoriseert  om  met  Denem. 
tesluyten in  ons Naem, want den tyt  moet werden waergenomen met 
sulcken veranderlyck volck, en  ick  ben  a1  continueel  bekommert dat 
indien de  G. van Oxenstern  in  Swede quam  de  sterven  in desen tyt, 
soude die croon seeckerlyk andere mesures  nemen en daer  is ons soo 
seer  aengelegen  van  die twee  noordeser  Croonen te  separeeren,  dat 
wy geen occasie moeten laeten voorby gaen om daertoe te geraecken. 
-  Wy venvaghten  alle uer  de brieven  van  ioorleden  vrydagh,  heb- 
bende twee daghen begonnen weder  te vriesen en een stercken Nord- 
Oosten  Wint  gewaeyt. -  Ick heb  eergesteren  de facheuse  tydingen 
ontfangen dat Bart met  8 oorlogh Scheepen en 22 Coopvaerdyschee- 
pen, in  Duynkerken  is  geraeckt  in 't  gesight  van  ons Esquadre  die 
eenige uren jaght op hem hadden gemaekt.  U.  Ed. kan niet gelooven 
hoeseer  my  dit  chagrineert,  vreesende  datter  a1  weder  negligentie 
ofte  quade  conduite  is  geweest,  niet  tegenstaende  a1  de voorsorghe 
die  ick  hadt  genomen.  Ick heb doen  opontbieden  den Officier die 
het  Esquadre heeft gecommandeert  om van syn  doen  rekenschap te 
geven. - 
Kensington,  30 Maert  of  g April  1694. 
Wy  manqueren  nu  allhier  vier  posten  uyt  Hollandt  't  geen  niet 
weynigh  chagrineert  en is,  want  wy  om  buyten  kennis  syn  van  't 
geen  in  d'  werelt  passeert,  soo  dat  ick  seer  naer  brieven  verlang 
en hadt  gehoopt  die nu  a1  te  sullen  hebben,  want  den  dagh  voor 
eergesteren,  is  de wint  favorabel  geweert,  maer  sedert  weer  in  't 
weste  gekomen.-Het  droerigh  ongeval  in the  Straet en  heeft my 
oock  niet weynigh  gechagrineert,  maer  tegens  Godts  handt  is  niet 
te doen  als  deselve om  meerder  genaden  voor  het  tockomende  te 
bidden  en het  verlies  zoo  veel  doenlyk  te  herstellen. -  Ick  hoop 
nogh  in  d'  weeck naer  Paeschen  van  hier  te  vertrecken,  waer  naer 
ik seer verlang. - 
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Kensington, 6/16  Ajrzl I 694 
Op het  Deens  werck  en weet ~ck  voor  het  tegenwoordigh  nlets 
meer te seggen als dat wanneer ick In  den Haagh sal  syn gekoomen, 
dat  men  dan  serieuselyck sal  moeten  overleggen  -at  mesures  men 
sal kunnen nemen  Wegens het groot welck  van  dc Vreede hcb ick 
U  Ed  in myne  laeste geschreven, dat ~k oock  met en weet doerom- 
trent yets meer  te  doen  ofte  te  seggen tot mjne komste  Ick vinde 
het  brieffe een  halft  seer  koel  en ~ck  ben van U  Ed  sentiment  dat 
men op dle manler  oock  moet antwoorden  want het schynt klaar  dat 
sy door dle wegh met meer en willen negotleren - 
Loo,  23 May  'smorgens 
Volgens alle  advisen trecken  den Vyandt  slgh  van  alle  kanten  te 
saemen, in  hen den  Baron van  Heyden In  den Haegh nogh  IS, SO 
gelieft U  Ed  hem seer ernstlgh te presseeren  om de Brand  trouppes 
alle te saemen te trecken  sonder eenlgh  tydverhes -  Het sal onmo- 
gelyk  syn  dat d'hrtlllierie  van  den Staet te velde kan gaen ~ndlen  de 
bedienden  nlet eenigh betaling  ontfangen, ~k versoeck  dat U  Ed  het 
wil besorgen.  Ick sal U  Ed  morgen verder schryven. - 
In 't Leger tot Roosbeeck,  I July  1694 
De saecken  In  Sweeden  en staen my gans nlet  aen en het IS goet 
dat U  Ed  aen  Heeckeren heeft  geschreven  van  eenlge  Ministers  te 
traghten  te  gewinnen, maer  men moet  haer geen  gelt geven voor en 
a1  eer  dat  men  van  haer  verseeckert  IS, gelyck  Vrankr  doet,  want 
andersins  men  zeer  faclel  bedrogen  wert  Men  dlent  oock  een 
wakent oogh te houden op Brandb, het waer goet  dat Ham derwaerts 
ging als hy  syn saecken in Saxen sal hebben verrlght -U  Ed  dlent 
met  Smettau  we1  te  spreecken,  maer  met  circumspectie  want  wert 
daar  yets  met  Brand  gemolleert  hy zal  het  secreet van  de  MIS niet 
weeten  -Den  Sindicus  Piccatd  presseert  my seer  om  een keer by 
m) in 't leger te doen, 't geen lk we1 magh leyden en ick versoeck dat 
U Ed  het hem wl  laeten weeten, volgens zyn schryven moet hy nu In 
den Hagh  syn, hy vrees voor een  affront dat ~k versoeck,  dat U  Ed 
hem wil afweeren, so veel  mogelyck, want  seecherlyck hy dient trouw 
en we1 - 
In t Leger tot Roosbeck, 5 July  1694 
Ick heb dezen morgen ontfangen U  Ed  brlef van den 3  dezer met 
de  facheuse  tynding  van  t  rescontre  van  Hidde  de Vrles met  Jan 
Bart  Hct schynt  of  den  Hemel on5 wll  straffen, want  menschelycker 
weyse  hadt  het  soo met  moeten  afloopen  Het 1s  oock een groote 
onvoorsightigheyt van  Hldde de Vrles geweest, synde Meester van  d' 
Coopvaerdeyscheepen hy dezelve niet  d  eene have ofte  d'  andre niet 
heeft  gesonden  Weetende dat Jan Bart In Zee was, en hoe hy slgh 
heeft  geweert vrees ick maer sleght te syn geweest, naer  dien  hy  soo 
ras  is  gekomen  Ick  kan  met  begrypen  waer  myn  sceepen  syn 
geweest,  alsoo  seeckerlyk  daer  Vier  niet  veer  van  daen  hebben 
gekruyst  en  Ordre  hadden  om  te  conjungeeren,  het  scheynt  een 
fatalityt in dit geheel werck te syn en ick vrees seer voor de gevolgen  -  Ick hadt a1  een  geruymen  tyt  geleeden  ordre  naer  Engeland  ge- 
sonden, om meer van myne Scheepen by dit Esquadre te doen komen, 
maer  myn  ordres werden  langsaem  geobedieret,  ick  twyfele  even- 
we1  nu  niet  dat  de Vloot  er  is  of  sullen  opkoomen  want  het  de 
laet 1s - 
In 't Leger tot Roosbeck, 8 July  1694 
Het chagrineert  my seer  om te  Zlen  dat  de Rescontre  met  Bart 
soo  schandelyck  IS  afgeloopen  Men moet  met  alle  rigueur  doen 
procederen  tegens die Capts die haer devoir nlet hebben gedaen  Het 
IS  my  onmogelyck U  Ed  te  lnformeeren -at  resolutie  in  Engelandt 
sal  syn  genomen wat  verder  met  de Vloot  aldaer  te ondernemen, 
manquerende  twee  posten  Ick hadt  oidre  gesonden  ofte het  mo- 
gelyck  was  nogh  yets  te  ondernemen  dat  sy de Mil~tle  aen  boordt 
soude houden want  ~ndien  de Franse  kust  niet  en wert  ten  minste 
geallarmeert  soo krygen  alhler a1  dat  Volck op ons hals  Dit is het 
eemghste ooghmerck  dle ick  daer In heb, want sy hebben geen landt 
Mllltle genoegh om yets groots de kunnen  ondernemen.  Ick en sle 
nlet  datter  veel  scheepen van  nooden  svn, om  uyt  de Vloot te de- 
tacheren  om een suffisente Esquadre In d Noordze te  hebben, inson- 
derheyt als myn  Scheepen  daer  by sullen syn, Dat IS oock de Reede 
waerom Wlllem  Bastianse dat  Esquadre niet en kan  Commandeeren 
en hed een slmple Capt sal moeten syn  Ick twjfele  seer  ofter  150 
Man in d' vier Compe in den Hagh sullen syn en ick vrees dat het  In 
't weerelt wat gerught sal maecken ofte men soo benoot was om volck, 
anderslns ben ick daer we1 mede te vryede - 
In 't  Leger tot Roosbeck, 9 ]U&  1694  Smiddaghs 
Naer het afgaen van rnyn  brief  van  glsteren  avond, heb  ~k  U  Ed 
brief van  7  ontvangen alsmede twee posten uyt Engelandt waer uyt IS 
verneem,  dat  alhoewel  nogh  met  positlf  was  geresolveert  hoeveel 
Landmilltle op de Vloot te laeten, de resolutie lagh  om  dat Esquadre 
weder te senden op te Franse kust  om deselve  to  alarmeeren,  en te 
U  2 292  EXTRACTS FROM  THE  CORRESPONDENCE OF WZLLIAM 111.  1694.  293 
sien  ofter  yets  soude kunnen werden  getenteert  soo  dat  ick  niet  en 
twyfel of  die Vloot sal met de eerste goede windt weder in ze steeken. 
Ick sende U.  Ed. hiernevens d' Ordres voor  de Visschery volgens de 
Concepten, maer ik geef U. Ed. in bedencken ofte het nogh nodigh sal 
zyn om die aftesenden, alsoo my uyt Engelandt wert versekert dat den 
shout by Naght Hopson met  I 2  o I 3 Scheepen tegenwoordigh  op de 
breede veerteen is, die alleen suffisent is Bart  aentetassen,  hebben  de 
by  sigh dree o vier Scheepen van d' derde Rang, de vier o vyf  scheepen 
van myn die op de Breede Veertien hadden gecruyst  en met  de Hol- 
landse soude conjungeeren  waeren  naer  de  Gon  Vliet  geloopen  by 
abuys van Ordres in deselven tyt als Hidde  de Vries die  ongelukkige 
Rancontre heeft gehadt gelyck ik uyt de Engelsche brieven  verneem, 
het scheynt een Fatalityt in dit geheele werck te syn geweest ende het 
is om  alle  patientie te  verliezen datter  altydt  in  Engelandt  soo  veel 
abuysen en negligentie in ordres syn. 
In 't  Leger tot Roosbeck,  I z  ]U&  1694. 
Ick vrees dat  myn  Esquadr.  nogh  niet  in  zee  sal  syn  volgens de 
laetste brieven uyt Engelandt, den Voorslagh  om Mariniers te werven 
en soude my niet  qualyck  aenstaen, maer  haet  project van Seers Sas 
in alleen particulier interest.-Ick  hen gans niet te vreede  wegens  de 
komste van Heekeren, alsoo deselve ons alseer sal embarasseeren, ick 
en kan niet begrypen hoe hy dat durft doen directelyk tegens  Ordres. 
U. Ed. siet door het raport van  Secret. de Wilde met wat voor een on- 
beschaemtheyt  de Prins van Nassau  de waerheyt negeert en wat men 
vervolgens te verwaghten heeft. - 
In 't  Leger tot Mont St AndrC, 5 Aug. 1694. 
Ick  had  we1  gewenst  U.  Ed.  sentiment en  die  van  d'Secretr  de 
Wilde  te  weeten  wegens het  verblyt van het Esquadr of een gedeelte 
in d'  RIiddenlandsche  Zee,  om myn  Scryven  naer  Engelandt  eenig- 
sins  te  reguleeren.  Voor  my  ik  soude  we1  van  sentiment  syn  dat 
een seer considerabel Esquad'  aldaer dese winter behoovde te bleyven 
maer  ick voor sie  seeckerlyck dat in  Engelandt  groote  difficulteyten 
sal werden  gemaeckt  soo  dat  ick U. Ed.  niet positif  en kan  seggen 
wat daer van  sal vallen,  Ick scryf daer over  naer  Engelandt  en  sal 
antwoort  moeten  verwaghten,  want  ik  niet  gaerne  by myn  Selfs in 
een Saeck  van  die  nateur  soude resolveeren,  sonder  haer te hooren 
gelyck U. Ed. we1  kan  oordeelen, Het waer  seer reedelyk dat Spagne 
tot de onkosten  contribueerde  maer  daer  heb  ick  geen  verwaghting 
van. 
In 't Leger tot Montf. St AndrC,  16  August  1624. 
Met  de brieven  die ick deze morgen uyt Engelandt heb ontfangen 
sie  ick  dat men seer inclineert om het  geheele  Esquadr  in d'  Pllidd. 
Zee  tot  Cadix  te  doen  overwinteren en alhoewel men  my scryft  dat 
ick  met de  naeste  post  positif  haer  sentimenten  sal  weeten  soe kan 
ick  we1  vooraf sien dat het daer  op  uyt  sal loopen.  Soo dat U. Ed. 
van nu af  aen syn mesures daer naer kan nemen, Sy meenen niet dat 
een gedeelte van 't Esquadr  suffisent soude  syn,  maer  dat het geheel 
moet syn. 
In 't Leger tot Sombref, 19  Aug. 1694. 
Ick heh  met  de laetste  post  het  advies uyt  Engelandt  ontfangen 
wegens  het  verblyf  van  't  geheele Esquad'  in d'  Middellandsche Zee 
en  om  de  selve  te  doen  overwinteren  tot  Cadix,  welcke  Ordre  ick 
dien  volgende  aen  Adm.  Russell  heb  gesonden  door  verscheyden 
wegen, soo dat het nodigh sal syn dat den Hr de Wilde daer van  wert 
verwittigt, om syne mesures daer nar te nemen en hoe veer het verder 
dient gecommuniceert laet ik aen U.  Ed. oordeel.  Ick soude meenen 
dat men het soo veel mogelyk behoorde  te  secretteeren,  insonderheyt 
voor Spaense en Franse. 
In 't Leger tot Wanneghem, 29 Aug.  1694. 
De continueele  marchen  die  wy  hebben  gedaen  hebben  my belet 
U. Ed. eerder te scryven en op syne successive brieven 't  antwoorden. 
Ick heb evenwel aenstonde  op den receptie d' ordres afgesonden vol- 
gens de Concepten  naer  Oostende voor  de  Scheepen  tot  Rescontre 
van  d'  Oost.  Ind.  Retourscheepen  en  met  dese  post  zal  U.  Ed. 
ontfangen  d'  Orders aen  Schoonenberg volgens  de  Concepten  van 
d' Hr de Wildt,  hiernevens gaet oock den brief  van Quiros,  die  maer 
in generale termen  en daer  niet veel staet  op is  te maeken,  ick  kan 
oock  niet gelooven  dat  Spagnie in  staet is om veel te  contribueeren 
tot het onderhout van  ons Esquad* in  de  Middeland-Zee,  want  het 
onbegrypelyck  is den miserable  constitutie  van  haer  finantie  sonder 
eenigh hoop  van  redres.  Ick  ben  seer  bekommert  dat  d'  Orders 
die ick  aen Adm.  Russel  heb  gesonden  door  de wegh  van  Italien 
met duplicaten, als  mede  over  de  Courognes  om in  de Middels  Zee 
te verblyven en tot Cadix 't  overwinteren  te laet  sullen  komen,  want 
uyt een brief van hem aan my geschreven van omtrent Cartagena  van 
14/24. July sie  dat hy geen  spoet maeckte  om in  die  Zeen  lang te 
vertouven, behalve dat  d'  ordres die  aen  hem  uyt  Engelandt  direct 
syn  gesonden,  hem  eenighsins  de  liberteyt  laeten  om  't  huys  te 
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dencken  wat  hy sal  kiesen,  als  hy het  maer  eenighsins  kan  verant- 
woorden,  soo  dat  ick  het  aprehendeer  dat  wy  het  effect  van  onse 
Expeditie  niet  sullen  hebben  't geen aen 't gemeen seer prejuditiabel 
soude  syn,  want  ik  oordeel  het  een  Coup de  partie  te  syn  indien 
wy  die  vloot  tot  Cadix  kunnen  doen  overwinteren  en  dat  deselve. 
vroegh in 't  Voorjaar in  staet  is  om  in  zee  te  gaen. -  Konte  men 
Denem.  tegenwoordigh  engageeren, het aaer een  goede saek,  maen 
het moet  door  Brandb geschieden, en  men  moet seeker zyn,  want ik 
niet en sie hoe den Staet en ick d~rectelyk  daer in  yets  kunnen  doen. 
Als Ples maer Aken kompt  sal  het  een goede  gelegentheyt  syn  om 
met hem  te  spreecken,  een  expedient  te  vinden  wegens  de To1 op 
d'Elve sal seer dificiel syn. - 
In 't  Leger  tot  Ronselaar,  9 Sept.  1694. 
Alhoewel dat d' ordres aen Adm. Russel  a1  seer positief  zyn om in 
de  Straet  te  blyven en tot Cadix  te  overwinteren, soo vrees  ick  seer 
dat hy die niet en sel  ontfangen ofte dezelve  soo niet expliceeren, be- 
halve dat hy scryft van 3/13  Aug. van Barcelone dat hy in dien daghen 
soude van daer seylen direct  naer Engelandt  sonder eenigh have  ofte 
plaets  aen  te  doen 't  geen  my  ten  uytersten  bekommerd  dat  hy de 
ordres niet  en sal ontvangen.  Het is  seeker dat wy  geen groote af- 
breuk  aen d' viant  soude kunnen  doen, als  die vloot  aldaer te  doen 
overwinteren, soo dat het een groote fataliteit sal syn zoo deselve weder 
't huys comt.-Ick  meen  dat men niet  beter en kan  doen als d'Equi- 
pagie voor het aenstaende Jaer op deselve voet te nemen als het voor- 
gaende; Ick heb gisteren weder terugh doen marcheren de trouppes die 
ick uyt Maestright en Luyck hadde getrocken met intensie om Huy te 
doen belegeren en tot dien eynde is den Hart. van Ploen denvaerts ver- 
trocken, het  sal nodigh  syn  dat U. Ed. aenstonds besorght  by  de HT 
Gecomm.  Raeden, dat tot Maastright  ofte Luyck by wissel ofte credit 
werdt  gemaeckt by provisie  eene  somme van vyftigh  duysent G1  Be- 
halve het geen niet aen Heer van Nortwyck moet werden gesonden en 
de dat tot dispositie van Hart. van  Ploen tot d' onkosten van  Beleger- 
ing als  transport  van  Ant  van  Maestright  en  Luyk,  het  soude  een 
treffelyck eynde van Campagne syn, konte dit dessyn reuceeren 't welck 
den goeden Godt wil geben.  Ick sal hier traghten den Vyant 't amu- 
seeren  en in  dien  dezelve  detachementen  naer  de maes doen,  van 
gelyck te doen.- 
Tot Canterberg, 9/19 Novemd.  1694. 
Ick heb het geluck gehadt om deze middagh tot Marigett te Londen, 
hebben  de de  gemackelyckste  en beste  passage gehadt  die ick hadt 
kunnen wenschen, ick ben hier van avont gekoomen om te vernaghten 
en Morgen met Godts hulp tot Kensington te syn.- 
Kensington,  7/17  Decemb.  1694. 
Het  geeft  my geen wonder dat  de  Fransen debiteeren  dat  ick  de 
vreede  niet  en soeck, seeckerlyck  niet  op haer  manier  maer we1  op 
redelycke conditien, 't geen ick meen dat den Heer van Dycveld indien 
deselve de Franse HT  Wedersiet  klaerlyk  genoegh  kan  aenweysen, 't 
geen  ick  oock  meen  niet  ondienstigh  te  syn  om haer  daer  van  te 
traghten te persuaderen.  Ick ben we1 tenemael van het Sentiment van 
Pr. van Vaudemont,  dat deze voorslagh die de Ceurvorst van  Beyeren 
in 'S  Haghe heeft gedaen sal verhinderen het effectueren van 't project 
aen  Quiros  ter handt gestelt, maer aen d' andre kant en sie ick  niet 
mogelyck hoe den Staet en ick ons soude kunnen chargeeren  met het 
senden en embarqueren van  aght duysent  man van Trouppes  die wy 
in de Spaense Nederlanden hebben, soo det ick geen expedient overigh 
en weet als dat de Ceurvorst van  Beyeren gepermoveert wert  om syn 
Infanterie  Neffens  de  Ses  Naturelle  Spaense Regimt  daertoe  te  ge- 
bruycken 't geen door de Hr Quiros moet geschieden, want den Pr van 
Vaudemont en kan daer in niet werden  gebruyckt want  syn persuasie 
soude daer in meer quaet als goet doen.  Ick sende U. Ed. hiernevens 
een Memorie  die  den  ambassadeur  Van  Spagne my alhier  heeft  ter 
handt gesteld wegens het ageeren van onse Vloot  aenstaende soomer, 
in d' Extensien en kan oock we1 werden geseyt maer het ander art, en 
kan  niet  werden  verandert.-Den  voorslagh  die  Rdrits  aen  U.  Ed. 
heeft  gedaen  om  Saxissche  Trouppes  aenstaende  Campagne  te  ge- 
bruycken  in de  Spaense  Nederld, is  naer myn  oordeel impracticabel, 
want  men  soude een  Nieuw Tractaet moeten  maecken  over welckers 
condition  men  seeckerlyck  niet  eens  soude werden, soo dat men  op 
andere expedienten moet syn bedaght.- 
Kensington,  14/24 Decemd.  1694. 
Ick  twyfele  niet  of  den  Heer Van  Dyckvelt  sal  teghenwoordigh 
alweder in den Hagh syn gekomen en dat U. Ed. te saemen sal hebben 
geresolveert hoe de bewuste negotiatie voortestellen alhoewel Ick moet 
bekennen datter veel difficulteyten syn om de  geallieerdens  geen  om- 
brage te geven en dat het  seer delicaet  sal moeten werden  gehandelt, 
maer  ick  en kan van  myn  voorigh  Sentiment  niet  afgaen,  dat  dese 
negotiatie  moet werden voortgeset  en aen 'd  handt  gehouden.  Den 
G. Caunitz val oock U. Ed. spreecken wegens het gehele werck van de 
aegotiatie van Vreede  als  den G. van  Arentsberg aen my alhier doet, 
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dat hy my van dagh positif heeft geseyt dat de nIarq, de Bourgameneto 
tot Weenen een volkomen plain pouvoir heeft van Spagne om weegens 
de Vreede te negotieren.  Indien dat so is, soude men haest  kunnen 
geeclairciseert  syn op wat  voet  Spagne soude willen  handelen  en  of 
dezelve  genegentheyt  teegenwoordigh  heeft  tot  een  Vreede. -  Ick 
ben tenemael van U. Ed. opinie dat de propositien van Munster enkel 
bedrogh  en  amusementen  zyn  en U.  Ed. heeft  daerop  uytermaeten 
we1 geantwoordt, men sal nu hart zyn  of  hy het regt meent of niet en 
in  cas van Jae, sal men ten eersten met hem dienen te sluyten op den 
voet  als U.  Ed.  heeft  gesproocken, men  sal  oock  nu  haest  gewaer 
werden  ofte  het  Denem. ernst  is met  ons  de  sluyten  naardien  den 
G. van  Auersberg  my oock heeft  geseyt, dat  den  Keyser den to1  op 
d'  Elve  inwillight indien  Denn.  effecteerelyck  met  geallieerdens  wil 
traiteren en afstaen van pretensie tot de mediatie. - 
Mdmoire pour former l'lnstrucabn pour  le Baron de  GoriLz, allant 
d  Vienne. 
De  rCgler  les  trouppes  pour  composer  deux  armges  au 
Rhyn pour la Campagne prochaine. 
Que les  armCes  soyent  effectivement  en Campagne B la 
fin  d'avril  au  commencement  de  May, et  que  des  maga- 
zyns  soient bien  pourveus  pour  cet  effet. - 
Que le  Prince  Louis  de  Baden  reste  en I'empire  et  ne 
soit point employ4 en Hongrie. 
Que l'Empereur recrute de bonne heure son infanterie en 
Piemont  jusqu'au  nombre  de  rzooo hommes  comme  il  a 
offert. 
Qu'il  negotie  le  transport  de deux milles curassiers pour 
venir au service de l'Etat  sous les conditions, etc. -  -  - 
Que les  6000 de pied  que l'Etat  et  moy faisons  fournir 
en Piemont en place  de ces  zooo  curassiers, soyent  pay6s 
ou entretenus par 1'Empereur. 
Que l'on  donne des ordres bien  precis que les trouppes 
de 1'Empereur en Piemont  entrent  en  campagne  au  com- 
mencement  de May et  point  b  la fin  de Juillet  comme  ils 
ont fait deux ans de suitte. 
Que s'il  y a moien que l'on  conclue la paix avec le Turc 
m&me  en cedant quelque chose. 
1695. 
Kensington,  25  Dec.  1694  of  4 Jan.  1695. 
Het  heeft  Godt  Almaghtigh  gelieft  drie  daghen  geleeden  de 
Coningin  met eene swaere sieckte te besoecken, men heeft eergisteren 
en  gisteren  gemeynt  dat  het  de  kindere  pocken  waeren,  maer van 
dagh syn de doctoren van opinie dat het de maselen syn.  Sy is Godt 
danck naer  den  tyt  seer we1  en men  heeft redenen om alles goets te 
hoopen, U. Ed. kan  dencken hoe  my dit  ontstelt  en my onbequaem 
maekt om veel te kunnen scryven. 
Kensington,  22 Jan.  of  I Febr.  1695. 
Itet  irreparabel verlies  daer den goeden Godt my mede heeft gelie- 
ven te straffen heeft my buyten staet gestel tom aen U.  Ed. te kunnen 
scryven en tot  nogh  toe weynigh  affaires te  kunnen  doen en het  is 
niet sonder veel moeyte  dat ick nu kan  scryven.  Ick heb  door den 
G. van Portland  soo veel doenlyck U.  Ed, doen  antwoorden op syne 
brieven.  Ick heb  huyde  die  van  den.  Januar  ontfangen.  Neffens 
het project van Tractaet met Denem. aentegaen, ick approbeere 'tene- 
mael U. Ed. consideratien  die  aen  Lente tot  antwoort voor my oock 
sal  kunnen  dienen, U.  Ed.  versoeckende  die  te  geven,  myn  dunckt 
evenwel uyt  de projecten  te kunnen sien  als  of  het  Denn:  ernst was 
te  traiteeren 't geen  sigh haest sal openbaeren. -  De Proceduren tot 
Weenen  koomen  my oock  vreemt voor, en  de  wegh  die  daer  inge- 
slagen wert  is niet  om  tot een promte  vreede  te geraecken  die  ick 
U. Ed.  moet bekennen, meer  te wenschen  als  dit, en daerom  soude 
ick geerne  sien  dat  de negotiatie van Molo wiert voortgeset  soo veel 
doenlyck, alhoewel ik we1 vrees dat Vranckryck  in dit myn groot onge- 
luck difficielder sal syn als van  te vooren, t'  geen we1  dient  gemenag- 
eert, maer  ick  moet U. Ed. in  confidentie  seggen dat ick my nu niet 
meer  bequaem  en vindt  om  den  oorlogh  te voeren,  ick  sal  evenwel 
traghten soo yeel als  in  my is  om myn devoir te doen, hoopende dat 
den grooten Godt my daer sterckte toe sal geven. - 
Kensington,  29 Jan.  of  8 Febr.  16y 5. 
'T geen in  deesen  tyt  seer fachens is, maer  insonderheyt  dat men 
hier en nogh minder in Hollandt in  dit weer  #Equipage  te water kan 
voorsetten, soo dat  ick  bekommert  ben  dat hetselve  seer  laet sal by 
koomen wat devoiren dat oock  sullen werden  angewendt, 't geen van 
seer pernitieuse consequentie soude kunnen syn in dien het waer is dat 
de Fransen in  sin hebben om een effort ter zee te doen gelyck sy de- 
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om soo  spredigh als mogelyk is de waerheyt daervan te weeten.  Ick 
aghte niemend a1  het  contraproject tot Weenen geformeert, en gelove 
niet  dat  het in Swede sal  kunnen werden overgelevert, om dat Vrank. 
seeckerlyk niet in d'preliminarien sal  concenteren 't  geen klaer genoegh 
te sien is uyt de decouverte, altoos het is naer myn opinie seecker dat 
op die manier van negotieren, de vreede niet en sal  werden gemaeckt, 
ende  daerom  meen  ick  noghmaels dat  men door de wegh van Molo 
het  naerder  moet  soecken  te  brengen  en indien de  Fransen niet en 
kunnen werden bewogen tot een naerder conferentie tot  Brussel  met 
den  Heer van Dycvelt, soo  sal  men Molo wat  naeder moeten instru- 
eren om te  scryven hoe  wy  van beyde  seyde  ons  ultimatums soude 
kunnen weeten  en vervolgens sien  ofte men  tot  een besluyt  soude 
kunnen koomen, U. Ed.  sal  best weeten 't  overleggen hoe het op de 
voorsightighste manier  sal  kunnen geschieden.  Ick  en sie  niet hoe 
het  doenlyck  sal  syn voor  de Keyser en negotiatie van Penningen  in 
Hollandt te doen, altoos hier  is het  onmogelyck.  Ick  en vindt  gans 
niet  dienstigh dat  den  Staet  de  schult van  Spaense  onkoste  van  de 
Genue  te  overnemen, maer  we1  dat  deselve  haer  assisteeren gelyck 
ick oock we1 mede wil  doen om tot haer betaling te geraecken. - 
Kensington,  I 2/22 Februar  r 695. 
Ick soude niet veel swarigheyt maecken, omte verklaeren dat wy in 
een secrete conferentie ons  ultimatum  soude  seggen  mits  dat  sy  het 
haeren oock uyten, en dat meen ick dat Molo  soude  kunnen scryven 
want aen hem ons ulsimatum te confieren soude bedenckelyck syn, ick 
beken dat ick al  veel speculatie heb oft men de  negotiatie met Daguera 
niet facielder en tot onse meerder adventage en insonderheyt secretesse 
soude  kunnen voortsetten, 't is  seecker  dat  die  man met  veel  meer 
voorsightigheyt als Molo heeft gehandelt en mogelyck oock met meer 
der  sincerityt, daerom soo  meen  ick  dat  U.  Ed. aan  den  Heer  van 
Dyckvelt behoorde te scryven omte traghten  die  man in Brabandt  te 
doen komen, want den tyt begint seer  te presseren  als  men yets voor 
de  Campagne  soude  doen.  Ick  beken  dat  ick  voor  de  someren 
bekommert ben insonderheyt  in Catalonien, dat  ick  niet  en sie, hoe 
het mogelyck is nu te salveeren in 't abondonnement daer de  Spaense 
in syn,  want  de  vier  Regemt  die  ick  naer  Cadix  sent,  schynt  het 
eenighste secours te syn dat  aldaer tydigh  soude  kunnen arriveren, t' 
welk  evenwel  onsecker  is  en  seer  gering  om Barcelone  alleen  te 
defenderen, het waere te wenschen dat het transport van die Trouppes, 
die  in  Vlzenderen  gereet  werden  gemaeckt, in d'  selve  tyd  konte 
geschieden, want  andersins sullen  deselve  niet  alleen  te  laet  komen, 
maer uyt mankement van Convoy sal  haer transport onmogelyck syn, 
soo dat  U. Ed. dat werck so0 veel doenlyck dient te faciliteeren, maer 
ick  kan we1  dencken  dat  de  Secret de Wilde niets  sal  doen  sonder 
verseeckert te syn van 't  geldt ofte den Staet moete aghterborgh syn. - 
Richmond, 2a Feb. of  4  Maert  1695. 
.  - 
'T geen  my meest  embarasseert  in 't werck  van  de  Vreede is  de 
restit~tie  van Straesbourg want ick  en sie  niet dat de Franse voor als 
nogh daertoe  te  brengen sullen syn, en ik geloof niet  dat  dc  Keyser, 
aIs d' ander syen  daer voor, eenigh  Equivalent  sal  nillen  admitteren. 
Konte  het  daertoe  werden  gebraght,  dat  sy  beyde  gecontenteert 
waeren,  dat  die  Stadt  wierd  gedemolieert  en  gerestitueerd  aen  d' 
Bischop,  soo  meen  ick  dat  ick  kans  soude  sien  om heest  tot  een 
eynde van 't werck te geraeken, daer naer ick daghelyks meer wensch 
en de nootsaecklyckhelt van sie, ick meen niet dat het mogelyck is, door 
een Publicque negotiatie voor de  Campagne eenighsints de  saeck  van 
d'  vreede 't advanceeren, daerom approbeere ick tenemael  het  middel 
dat  U.  Ed. voorslaet van te doen insinueren aen d' Fransen  dat  den 
Hr van Dyckvelt van my is geautoriseert om myn ultimatum te seggen, 
ick soude aleen meenen, dat dese insinuatie mogelyck beter d'  Agenta 
als door de wegh van Molo soude kunnen geschieden. - 
Richmond, I/I  I  Maert  1695. 
Naer  dat  ick  uyt de brieven  aen  Molo  geschreven  kan  oordeelen 
geloof ick niet dat de  Franse tot em naeder conferentie  sullen  syn  te 
bewegen waer van U.  Ed. nu apareret  a1  sal  syn  geeclairciceert, maer 
ingevalle sy daer toe niet soude syn te bewegen weet ick niet ofte men 
niet sal  syn geobligeert het ultimatum aan Molo te doen seggen als  de 
Franse, van 'S gelycke willen doen, als deselve  scheynen  te belooven. 
Ick  sie daarin soo veel te minder swarigheyt dat men het  op soo  een 
manier soude kunnen seggen dat  men hem soude kunnen desavoueren 
als het noodegh was want  hy is we1  gewent wat  't adverteeren daer hy 
geen last toe en heeft, en een man van syn  sooit  is  het van  die  con- 
sequentie  niet  om gedesavoueert te werden als  ymandt van  meerder 
caracter.-Het  geen  my murt  embarasseert  in dit  geheel  werck  is 
Straesborgh.  Want daarin en kunnen wy niet treeden maer het  aen 
den  Keyser laeten, uyt  alle  decouvertes sien  ick, dat  konten wy de 
negotiatie  tot  Stockholm  voortsetten  het  d'  apparentsie  is  om tot 
favorabeler  Conditie  te  geraecken,  maer  de  distantie  van  d'  plaets 
maeckt  het  onmogelyck  om een korte  eynde  van  die  negotiatie te 
hebben, 't geen ick soo noodigh oordeele. - 
Kensington  12/22  Maert  I 695. 
U.  Ed. oordeelt  seer  we1  dat  he  tons van d'  uyterste  aengeleghen- 
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voorsigtigh gemanieert, ick meen dat het niet ondienstigh sal syn, indien 
den tyt et kan leyden dat den Hr van Dycvelt een Keer in  den Hagh 
doet  om  met  U.  Ed.  te  aboucheeren,  synde  seeckerlyck  dat  men 
saecken  van  die  teere  natuer  beter  mondeling  als  scriftelyck  kan 
handelen.  Den  Heer van  Dycvelt heeft  my gescreven om een  acte 
of  autorisatie om die negotiatie voortesetten, ick en weet  niet we1  hoe 
ick  die  sal  instellen  en  daerom  soo  versoeck  ick  U.  Ed.  om  my 
daervon een concept  te  willen  toe  senden  indien  deselve  di  nodigh 
oordeelt. 
Kensington, 19/29 Maerf,  1695. 
Ick voorsie  seeckerlyck  dat  het  een  necessityt  zal  zyn  dat  tot 
Weenen den Hr van  Heekeren  eerst  een eysch doet voor  den  Staet 
in 't  reguard van  d'  conditie van Vreede, die  dan  naer  Swede  soude 
werden  gesonden,  als  mede  van  mynent  wegen  waer  ick  niet  veel 
sie  byte doen, 't  geen  alreede  in myn  reguard  is  geschiet,  het  was 
seecker best  geweest  had  men kunnen vast  stellen een  seecker voet 
van negotiatie als een preliminair, maer daer en sie ick tegenwoordigh 
geen  aparentie  toe, naer  de pas  die  te Weenen  is  geschiet  en man 
sal noodsaeckelycck  tot  een contre  project  moeten  koomen, 't geen 
ick  meerck  door  den  Graaf  van  Arenbergh,  dat  van  't  Hof  van 
Weenen van  Niews  sal worden geinsisteert, maer  om een  eynde van 
de negotiatie  te  sien  is  my  onbegrypelyck.  Middelerweyl  sal  het 
seer goet syn dat de  secrete negotiatie syn voortganck  magh hebben,  -. 
maer  ick  moet  bekennen  dat  my  gans  niet  aen  en  Staet  te  sien 
uyt  U. Ed. laetzte  dat  seeckerlyck  d'  intentie van  Vrankr. is  den Hr 
van  Dycvelt buyten  die  negotiatie  te houden, dat een  seecker tyken 
is van  geen opreghte intensie  om tot  een conclusie  te  komen, maer 
alleen  tweespalt  en  confusie  in  de  Republieq  trachten  te  veroor- 
saeken. - 
Kensington, 19/29 April  I 695. 
Ick oordeel, datter geen andere expedient  teegenwoordigh is  als de 
secrete  negotiatie  tot  Uytreght  syn  voortganck  te  doen  hebben, 
maer vooral sal dienen te werden gesorght, dat  het den alder uyterste 
wert  gesecreteert,  en ick  ben  meest  bekommert  dat  de Fransen  de 
secretesse soo seer niet  en soecken, te willen pretendeeren paspoorten 
en sauf conduits voor een Heer en  syne Domestiquen, is  seer suspect 
of  sy een  eclat  soghten, voor  de Naerburigheyt  van  Amsterdam  en 
ben  ick  soo  seer  niet  bekommerd,  om  reedenen  die  ick  U.  Ed. 
mondelingh hoop te  seggen. -  Voor  soo veel de generale Negotiatie 
aengaet meen ick absolut dat in  Sweden op die secrete weyse behoort 
te continueren  en ick  soude  soo  avers  niet  syn  om een Voorslagh 
voor  Spagnie te  doen tuschen de  Pyrenesse en Nimweghse Vreeden. 
maer  het  soude  niet  we1  kunnen  geschieden  voor  en -a1  eer  ick  in 
den  Hagh  sal  syn,  gelyck  ick  oock  aen  G.  van  Arembergh  alhier 
heb geseyt, die  my  heeft gecommuniceert,  dese  nevensgaende  copie 
van  een  brief van  J. Kinsky, 't  geen een antwoort  is  op 't  geen ick 
eenigen  tyt  geleeden  aen  G. van  Arensberg  had  geseyt,  U. Ed.  sal 
daeruyt  sien in 't  reguard  van dat  important point van Strasbourg  a1 
seer naerby koomen,  Ick  heb aen  Mr  Lesington ordre  gesonden om 
te  insiteren  op het  preliminair  point  in  myn  reguard, daer  ick  niet 
we1 en kan afgaen in 't  Publieq. - 
Kensington, 30 Apnl of  10 May  1695. 
Ick  hoop  dat  de saecken  met  den Heer  van  Dycvelt  soodanigh 
sullen  syn  geadjusteert  dat  de  Negotiatie  tot  Uytreght  ten  spoe- 
dighste syn voortganck magh hebben  en  dat  ick  op myn  aenkomste 
in  Hollandt,  die  daertoe  sullen  werden  afgesonden,  tot  Uytreght 
sullen syn  gearriveert.  Het Parlement  heeft  voorleede  weeck  niet 
kunnen  scheyden  en  ick twyfele even we1  niet ofte  overmorgen daer 
van een eynde te maecken, en aenstaende Saturdagh te Vertrecken. 
In 't Leger tot Besselaer, 2oJuni  1695. 
Ick vinde, dat  de  Hr van  Dycvelt de Negotiatie  seer voorsightigh 
heeft  begont  maer  indien  la  Roche  soo  fier  bleyft  en  niet  nader 
en wil  koomen soo isser niet  te doen.  Ick voorsie oock  dat  als  het 
op een  plaets  soude  aenkommen, dat  wy  met Amsterdam sullen  syn 
geembarasseert,  maer  dat  is  niet  te  helpen  en  men  sal  daer  met 
voorsightigheyt en evenwel vigeur moeten  tegengaen.  Ick ben meest 
bekommert  voor  de  secretesse,  daerin  men  alle  mogelycken  pre- 
cautien dient te gebruycken, maer willen de Franse selfs het debiteren 
en publieq maeken, is het niet te beletten. - 
Loo, 29 Sept. 1695. 
Het sal  ten alder  uyterste  nootsaeckelyck  syn dat  het  gelt  tot  de 
fortificatie van  Namen  aenstonds  wert  gefurneert  en  U.  Ed.  kan 
het  lighten  uyt  het  gelt voor  my genegotieert  rents dat  het aenstons 
wert  geramplaceert,  dan  sal  still  geen  advance  behoeve  te  doen 't 
welck  hy  beswaerlyck  soude  kunnen  doen,  behalve  dat  hetselve 
maer  tot  een  middel  was  voorgeslaegen  tot  dat  by  den  Staet  gelt 
konte  worden  gevonden.  Want  U.  Ed.  weet  we1  dat  ick  my  een 
quade affaire in  Engelandt soude maecken  indien het  aldaer bekend 
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maer  door  dit  expedient,  kan  alles  werden  gevonde  sonde  tyt 
verlies. - 
Altrop,  I Nouemd. of  21  Oclob.  1695. 
Het verlies van dese  laeste drie  oostindise  Retourscheepen  sal hier 
te lande  groote  ongemack veroorsaecken  en ick vreis  seer  dat  dese 
compagnie  daer  door  tenemael  sal  syn  geruineert  un  banqueroet, 
wat quaet  effect  dit  in 't  aenstaende Parlement  sal doen kan U. Ed. 
light begrypen ; ick beken, dat  dese twee verliesen groote ongelucker 
syn  en men oock we1  reeden heeft  te suspecteeren  datter verraderey 
onder loopt 't  welck  by veel  alhier oock wert  gelooft  en  seeckerlyck 
ondersock op sal volgen.  U. Ed. sal uyt  myne laetste hebben gesien 
dat  ick  meen  vooral noodigh  dat  de Trouppes tot  de Armeen  vor 
d'aenstaende  Campagne  werde  besorght  en  dat  men  naederhandt 
lightelyck  d'  operatien  sal  kunnen  concerteeren,  soo  dat  ick  seer 
aprobeere  't  geen  U. Ed.  met  Gorits  en Frise  heeft  besogneert  en 
men sal dienen door alle middelen traghten  hetselve tot een spoedige 
effect te brengen. 
Ick ben we1  te vreeden van  Nieuw  Jaer  af  aen  te contribueren 't 
geen ick voorleden Jaer aen Subsidie aen d' Ceurvorst van Saxen heb 
gegeven, mits dat effectivelyck het totael van de trouppes wert  geaug- 
menteert;  konte de cercles het doen het waer we1 het  beste, maer ick 
vrees-etc. 
Kensington, 29 Nov. of 9  Dec.  1695. 
Ick beken aen U. Ed. dat ick  nogh  seer wenste  naer en redelycke 
vreede, want ick bekommert ben dat wy  't aenstaende  Campagne met 
weynigh  adventaege  sullen  kunnen  doen.  Indien  den vyant  haere 
Trouppes  soo merckelyck  vermeerderen  als d'  advisen medebrengen, 
ende ick  en sie niet hoe wy  het van onse  kant  sullen kunnen doen, 
soo dat naer alle aparentie den vyant  ons weder superieur aenstaende 
Campagne sal syn. 
Kensington,  3/13 Dec.  1695. 
De saecken in 't  Parlement  alhier  gaen  tamelyck we1  voort, maer 
ick vrees altyt dat de difficulteyten van  saecken selfs het  seer lang sal 
doen traineren, alhoewel daer genegentheyt scheynt om soo veel doen- 
lyck  eene  korte  sessie  te  maecken.  Insonderheyt  het werck van  d' 
Munt is seer intricaet en heeft seer veel difficulteyten waer in d'  opinie 
wonderlyck differeeren en seer beswaerlyck tot een conclusie sal kunnen 
werden gebraght en evenwel daer hanckt alles aen. 
Ick  ben  seer  bekommert  dat  de  Negotiatien  van  penningen  in 
Hollandt soo sleeght voortgaet,  en dat men van  alle kanten scryft dat 
d' oorsaeck  voornamentkyck  daer van  soude weesen  de quantityt van 
Loteryen  die  voorhanden  syn,  dat  de particulieren  geen  gelt  meer 
leegh hebben.  Dat soo synde soude van d' alder uyterste gevolge syn, 
en ick  en sie  niet  hoe  het  mogelyck  soude  syn om in  den Staet de 
saecken gaende te houden en ick  en weet geen prompt remedie voor 
sulcken eminent quaet en sal seer gaerne van U. Ed. doeromtrent wer- 
den geeclairsiceert.  Ick send U. Ed. hier nevens  een project die ick 
heb obgestelt voor d'aenstaende  Campagne, waer in U. Ed. sal remar- 
queeren, dat om de bewuste vier Legers te formeren soude manqueeren 
zo Battail : en 30 Esquadrons, waer die te vinden sal de swarigheyt syn 
en daerop dient te werden  gearbyt, ick versoeck  dat U.  Ed. copie van 
dit  project  aen  G.  Frise  wil  sendell  om uyt  mynen  naem  aen  Pr. 
van  Baden  te werden  gecommuniceert om  syn sentiment  daer op te 
weeten en lot Weenen het werck  soo veel  doenlyck tot effect te doen 
bringens-- 
Kensington,  17/27  Decemb.  1695. 
Ick  approbeere het  provisioneel  antwoort  den  Heer Boreel  aen la 
Lieres  gegeven, maer  ick  sie we1  dat sonder  men  tegenwordigh  van 
Tournay afsiet, dat van die negotiatie niet en sal vallen, en ben 't  ene- 
mael van U. Ed. sontiment dat, als men Vrank. soude kunnen brengen 
om  de vier  bewuste  Steeden tot  een Equivalent  't  offreren, dat  men 
dan  het  werck  seer  aparent  in  syn hande  soude  hebben  ende  toot 
een vyfde  plaels  soude  men  kunnen  eyschen  Furnes  gefortificeert 
indien den Hr van Dycvelt het niet  ongefortificeert  heeft geeyst, waer 
omtrent  U. Ed. sigh by  hem  dient  't  informeeren, ofte  Phillippeville 
dat seer wee1 tot de barrikre soude dienen ende ick meen dat men op 
die voet een eysch soude behooren te  doen om daer door te  traghten 
Frank. 'te ngageren de vier eerste plaetsen t' offreren.  Hoe dese saeck 
nu op het beste te manieren, laet ick aen U. Ed. voorsightige  directie 
die daerover oock de sentimente van den Hr Dycveld soude kunnen in 
nemen. 
Kensington,  7/17  ]an.  1696. 
Ick meen dat men gelyck heeft om wat bekommert te seyn wegens 
het werck in Holsteyn en soude my tenemael conformeeren met U. Ed. 
sentiment om die Trouppes over te nemen met  gevende een  subsidie 
aen Cell  en Hanover 't  geen ick  oock  aen  Schutte heb  geseght, het 
sal nu  daerop aenkomen  om  d'  selve  soo goed  koop te krygen  als 
mogelyck. 
Ick  hoop  dat  Sweden  sigh  dat  werck  van  Holsteyn  Gottp  wat 
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maer ick vrees dat  Heekeren in  die  saeck  gelyck  heeft, dat  om  dat 
werck in Sweden geen paert en sal werden gesadelt en vervolgens aen 
Denm. de faculteyt gelaeten om doer in  te  doen wat  deselve goet  sal 
vinden.- 
Ick en ben gans niet gestight in het antwoort dat  Kinsky heeft ge- 
geven in reguard van secrete Negotiatie, want  die en beduyt  niet met 
al en his opgestelt met soo danige reserve, dat  daervan  altyt kunnen 
resilieren als sullen goetvinden en  selfs vreese ick  noyt tot  sulcke ne- 
gotiatie sullen willen  koomen  en  d' evenwel en  sie  ick  niet  dat men 
beter kan  doen voor als  nogh  om 't  antworden  soo als U.  Ed. heeft 
geconcipieert, cn vervolgens versoecke  dat  het  selve  aen L. Lexing- 
ton en  Heekeren  magh  werden  gesonden  indien  het  nogh  niet  is 
afgegaen.- 
Ick  sal met verlangen te gemoet  sien  het antwoort dat Boreel  op 
syn laeste scryvens sal ontfangen, 't welk ick seer aprobeere, want ick 
U.  Ed. nogmaels moet bekennen seer te verlangen om tot een eynde te 
geraecken van dat groot werck, seer bekommert  synde voor successen 
van d' aenstaende Campagne soo te landt als te waetter. 
He't is nu maer a1  te  seecker dat  den vyant van  intensie is om syn 
Esquadre Scheepen van Toulon in dese Zeen te brengen en U. Ed. sal 
hebben gesien uyt het  scryven van  Rooke hoe weynigh aparentie het 
is dat wy  het sullen kunnen beletten, en ick bekenne dat ick de conse- 
quentie daervan insonderheyt voor ons alhier seer apprehendeere.- 
Kensington,  4/14 Fe6r. 1696. 
Ick  met  groot  leetweesen heb vernomen  de groote  desordre  tot 
Amsterdam voorgevallen.  Godt sy gedanckt dat deselve soo spoedigh 
is  geeyndigt,  waervan  ick  de  confirmatie  met  d'eerste  post  met 
verlangen  te  gemoet  sie ; hadt  men in 't  eerste  met  meerder  vigeur 
geprocedeert, men  soude  lightelyck  het  hebben kunnen voorkomen, 
maer naerderhandt  heeft de Magestraet seer wyslyck en rigoureuslyck 
geprocedeert waervan  ick  seer verbleyt ben, sullende seeckerlyck een 
goed Exempel syn voor het toekomende, a1  hoewel ick vrees dat deze 
desordres  de  Regeeiing  meer  en  meer  sal doen alteveel pencheeren 
naer een vreede. - 
Kensington,  I 1/2  I Febr.  I  696. 
Ick moet U. Ed. noghmaels seggen  dat  ick  seer  verlang  naer-een 
promte conclusie, maer ben tenemael  van U.  Ed.  sentiment  dat men 
met  alle  voorsightigheyt  moet  procederen,  dat  wy  niet  en  mogen 
werden  misleyt  ofte  bedrogen.  Ick  ben  oock  van  U.  Ed.  gevoelen 
dat  men  die  saeck niet te  hardt  tot Weenen moet dryven om niet te 
veel  suspitie te  veroorsaecken,  alhoewel  ick  seeckerlyck' voorsie  dat 
men  ten  laeste  klaer  sal  moeten  spreecken, als de voorseyde Nego- 
tiatie wat verder sal syn geadvanceert. - 
Ick en geloof niet dat de Franse in 't eerste een Voorslagh van een 
Stilstandt  van  wapenen  sullen  doen  en in  cas  dat  sy het deeden en 
ben  ick  nogh  niet  gedetermineert  by  my selven ofte het  voordeligh 
ofte nadeligh  voor  ons soude syn, want  daer valt veel  voor  en tegen 
te seggen.  Hebben sy een dessyn om in myne rycken eenigh desente 
te tenteeren als  d'  advysen van  alle kanten  nogh scheynen te seggen, 
en geloof ick niet dat sy een  stilstand sullen proponeren, en wy  synde 
voor  als  nogh in geen staet in eenig quartier on1 offensif  te  ageeren, 
soude mogelyck sulcken Stilstand voor een korten tyt soo prejuditiabel 
niet syn als we1 in voorige conjuncture. - 
Kensington,  24 B'eJr.  of  4 Maert  1696. 
Ick heb gisteren een Expresse ontfangen van den Hart van Witten- 
berg van  Nieupoort van  d'  eersten  Maert  en huyde een duplicaet van 
2 Maert,  by  de  welcke  hy  my  adviseert  dat  de  groote  preparatie 
van  den  vyant  tot  Duynkercke  en  op  die  kusten  tot  het  embar- 
queeren  van  trouppes  tot  een  desente  alhier  soude  syn,  aangesien 
dat  C. Jacobus a1 tot Cales soude syn aengekoomen, dat  de  trouppes 
wierden  geembarqueert  en  dat  de  Mars  de  Boufflers  met  hem 
overquam. - 
U. Ed. kan light  begrypen  wat  opschudding  sulcke  tyding  alhier 
heeft veroorsaekt  neffens  de  ondecking van  een  dessyn  tegens  myn 
perssoon, waer van Keppel U. Ed. met dese expressen sal informeren, 
daertoe tegenwoordigh geen  tyt  hebbende, synde  besigh om ordre te 
stellen tot a1 het geene mogelyck  is  tot  een  defentie, ick  heb  gistere 
avont ordre  gesonden  aen  Scheepen  van  Staet  en van  my  tot  spit- 
haed  om naer  Duyns  te  zeylen, en den Admir. Russel is van  Dagh 
vertrocken  om  het  Esquadr  dat ick aldaer  heb  doen  versaemelen te 
commanderen,  het  geene  a1  seer  considerabel  sal  syn,  om met  alle 
spoet  over  te  steecken  op  de kust  van  Vrankr.  en  aldaer  trachten 
de scheepen die daer versammelen aen te doen en te destrueeren. 
De goede Godt wil geven dat het een tweede  werck van La Hogue 
magh syn en  uytvallen. - 
Ick  hebbe  aen  Hart.  van  Wittemberg  ordre  gesonden  om  zo 
Batt. soo ras  doenlyck te doen embarqueeren en herwaerts te senden 
te  saemen  ofte  soo  veel  te gelyck  als  hy  scheepen  sal  kunnen 
vinden  tot  haer  transport,  het  convoy  daertoe  noodigh  sal  uyt 
Hollandt  ofte  Zeelandt  moeten  komen  dat  ick  versoek  dat  U.  Ed. 
daer  voor  sorgh  wil  dragen  als  mede  sooveel transport  scheepen in 
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Goeree ofte  de  Maes  te  doen  versorgen  als  mogelyck,  want  indien 
wy  ge'invadeert werden  soo  sal  ick  verobligeert  syn  nogh  a1  meer 
trouppes te doen overkomen. - 
Kensington, 25 Febr. of 6 Maeri  1696. 
U. Ed. sal  daer  uyt hebben vernomen  den grooten  alarm  die  hier 
is, wy  syn  besigh  om alles by te  brengen  dat  eenigsins doenlyck  is 
tot onse defentie, ick hoop dat ons Esquad. van dagh by den anderen 
sal  syn in Duyns  en  dan  sullen  ny buyte  groote  bekommering syn. 
U.  Ed.  sal  door  andere  geinformeert  werden  van  't  geen  gisteren 
in  het  Parlement is  gedaen, 't  nelck  my  veel  reede  van  satisfactie 
geeft  en ick hoop dat deselve soo sullen voortgaen. - 
Ick  heb  gisteren  ontfangen  U.  Ed. brief  van  28.  Febr.,  met  d' 
advisen  uyt  Vlaenderen,  die  soo  veel  ouder  syn,  als  van  U,  Ed. 
sal  hebben  vernomen, als  die  ick  directelyk  uyt  Niewpoort  had 
ontfangen. - 
Als  men  den  uytslagh  van  dit  dessyn  van  den  vyant  sal  hebben 
gesien 't welck  in  korte  daghen  sal moeten  syn, soo sal men naeder- 
handt  een  considerabel  Esquadre  moeten  reguleeren  tegens  die van 
Duynkerke  ende  rest  van  de  vloot  soo spoedigh  byeenbrengen  als 
mogelyck  om  't  opponeeren  aen  schepen  van  den  vyandt,  die  van 
Brest ofte Toulon soude kunnen koomen. - 
Kensington, 28  Febr. of  9 Maerf 1696. 
Ick heb  sedert gisteren  Middagh ontfangen  U. Ed, brieven  van  2, 
4, 5 en 6 Maert.  Ick bedancke U.  Ed. van herte voor  de sorghe  die 
deselve neemt van my  soo exactelyk te informeren van 't geene aldaer 
voorvalt  en oock de vleyt die daer wert  aengewent  om  my te  secon- 
teren.  Ick hoop dat in die goeden yver sal werden gecontinueert, en 
insonderheyt inhet voortsetten van Equipage daer aen alles aengelegen 
is.  Volgens het scryven van Pr van Vaudemont uyt Ostende van d. 7. 
die ick gisteren avont heb ontfangen soo soude de Regten soo 't  Oost- 
ende  als in Zeeland, als  gisteren  alle  geembarqueert syn ende indien 
de wint  favorabel  wert,  dat  den  Adm  Culemburg  uyt  Goeree  kan 
loopen  om  deselve te  escorteeren,  soo kann  ick dezelve  alle dagh 
alhier verwaghten. - 
Den ~dmir.  Russel is gisteren uyt Duyns gezeylt met een favorabele 
wint  naer  de franse  kust, soo dat ick  alle  moment  tydingh venvacht 
van  het  geen  hy  sal hebben  kunnen  uytrighten.  Ick beken dat ick 
daer van onder Godes Seegen een goede verwaghtingh van heb, synde 
seeckerlyck veel  stercker als den vyant kan  syn, hebbende omtrent de 
vyftigh  goede  scheepen  by  sich,  het  sal  daerop  aenkomen  of  hy de 
vyants oorlogh scheepen sal kunnen aentreffen, volgens het oordeel van 
zeeluyden alhier, als die wint seedert agh daghen heeft gewaeyt, datter 
groote apparentie daertoe soude syn.  Mogelyck sal U. Ed. in Hollandt 
eerder  geinformeert  syn van  het  geenes  als wy  hier, het  heele werck 
dependeert  daer  aen,  want  kunnen wy  den  vyant  maer  verstroyen, 
sonder  meer te doen, soo is het dessyn om hler  te  landen  naer  myn 
opinie geavorteerd, voor het tegenwoordigh.  Maer  men  sal dan  met 
alle vlyt moeten arbeyden om de groote scheepen tot de schooner vloot 
in gereetheyt te krygen, want indien het Esquadre van Toulon ons op 
den hals quam met de scheepen die tot Brest en Rochefort gereet ge- 
maeckt  werden,  soude sy  ons  overlegen  syn.  U.  Ed.  kan  dan  light 
considereeren van wat  importantie het is dat  de  admiralityten werden 
aengemaent  tot  voortsetting  van  Equipage,  maer  vooral  sal  moeten 
sorgh werden  gedragen, dat  de penninge  daer toe noodigh aen  haer 
werde gefurneert, andersins en sullen sy in geen staet syn om het met 
de nodighe promptitude  te kunnen doen. - 
Kensington,  3/13 Maerf I 696. 
Nae  d'advisen die ick uyt  myn vloot  heb vrees  ick dat deselve de 
vyants  oorloghschoepen  voor  Duynkercke  niet  sullen  kunnen  atta- 
queren. - 
-  Wy syn beesigh om met  alle vleyt  bombardeer  scheepen uytte- 
setten  om de transport  scheepen  te Calais te  sien  te verbranden, ick 
hoop in Godt dat wy tegenwoordigh geen invasie in Engelandt meer te 
vreesen hebben. - 
Kensington, 6/16 Maert  1696. 
Ick ben  den  Staet  ten  hooghste verobligeert voor de  groote voor- 
sorghe die  deselve hebben  in 't werck  gestelt tot  myn  assistentie, en 
bedancke U. Ed. ten alder uyterste voor het geene deselve dartoe heeft 
gecontribueert. -  De  wint  heeft  seedert  eergisteren  avont  hoogh 
noorden begunnen te wayen, en gisteren en van dagh heeft deselve veel 
van het oosten, soo dat wy alle moment naerdere brieven uyt Hollandt 
verwaghten, alsmede dat  de geembarquerde  Regimt tot  Oostende en 
in Zeelandt  sullen  aenkoomen. -  Ick heb van dese  morgen  brieven 
gehad van Adm. Russel van 4/14. voor Greeveling, meldende dat heb- 
bende  doen recognosseeren  de vyants  scheepen voor Duynkerke,  dat 
alle officiers  en  de  Piloten van  sentiment waeren, dat  deselve  aldaer 
niet en kunte werden  geattaqueert  noghte  branders  aengebraght soo 
dat een suffisent Esquadre soude laeten om deselve te observeeren en 
het uytloopen te  beletten  en met de rest van  swaere  scheepen weder 
in  Duyns  komen, seggende  nogh dat  door  bombardeerscheepen  het 
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laeten  koomen, om  het werck  van  d' Negotiatie verder  met  den  Hr 
van  Dycvelt  aftedoen.  Ick beken  noghmals  dat ick gaerne daervan 
een spoedige afkomste van sagh. - 
Kensington, 21 April of I  M;zy  1696. 
Wy syn hier seor bekommert van geen tyding van Rooke te hebben 
maer  de wint seedert twee  daghen  naer  de westelycke  kant  geweest 
synde,  sullen  aparentelyk  haevt  van  hem  hooren.  Godt  geve  ten 
goede, voor 8n aleet  dat  de  meeste  Hollandsche scheepen die nogh 
manqueeren  sullen  syn gekoomen  en nogh  eenige van  d' myne  die 
nogh  in  de revier  leggen,  de vloot  sullen  syn  geconjungeert, vinde 
ick  dat  de meeste  Zeeluyden  alhier van gevoelen  syn dat onse vloot 
niet behoorde uytteloopen, maer  ick hoop dat in weynigh  daghen alle 
die scheepen  op het  randevous  sullen  syn  en middelerwyl sullen wy 
oock  naer  alle  aparentie tyding van  Rooke  hebben  soo datter geen 
swarigheyt  meer  sal syn, om de gecombineerde  vloot  te  doen  Zee 
kiesen, en alle  de coopvaerdy scheepen  to  doen  convoyeeren voorby 
Brest, 't  welck  dan  oock securityt  sal  geven  aen retourscheepen van 
Indien, daer de  HT  van Amsterdam U. Ed. hebben over gesproocken, 
want nu een Esquader voor Brest te senden om Namour in te houden 
is belaghelyck  ofte impracticabel en soude het reghte middel  syn  om 
d' selve in des vyants handen te  doen vallen, ofte ten  minste  deselve 
aen 't uyterste perickel 't exponeeren. - 
Ick hoop  dat U.  Ed. voor  de  receptie  dezes  a1  raport  sal hebben 
gehadt 'van  het  wedevaeren van  d'  Hr van  Boreel  met  Calieres, ick 
ben  nogh van sentiment, als ick in eene van myne voorgaende aen U. 
Ed.  heb  gescreven  dat  men  geobligeert  sal  syn  om  Calieres  tot 
Uytreght  te doen koomen  om  met  den H'  Dycvelt  te  confereren, en 
is  het  doenlyck  dat  groot  werck  tot  conclusie  te  brengen. -  Ick 
voorsie  oock  dat  men  a1  eenighsins  de geallierdens  sal  moeten ver- 
vangen ofte daer sal niet te doen syn. - 
Ick ben seer bekommert wegens  de negotiatie van  penningen voor 
Brandb. want  indien  daer  geen  expedient  te vinden is om deselve  te 
helpen vrees  ick  seer  dat haer Trouppes  onbeweeghelyk  sullen syn, 
waeraen  soo veel  is gelegen want  sonder  deselve kunnen  de Legers 
niet werden geformeert. - 
In 't  Leger tot Waveren,  I 5 Juni  I 696. 
Ick kan  we1  sien uyt  het  scryven van Weenen  dat  men  van  daer 
niets positiefs vooreerst heeft  te verwaghten  wegens  de  secrete  nego- 
tiatie, we1  dat  ich  meen  dat  sy  we1  tot  de  secrete  negotiatie  sullen 
resolveeren naer wegens  de conditie selfs sal men haer ultimatum niet 
weeten, ende ick beken dat ick hoe meer en meer verlang om een spoe- 
digh  afkomste van  dat groot  werck  te  hebben  en  naer  myn  opinie 
sal het op Straesburg aenkomen. - 
Ick en sie geen swarigheyt om met  Swede  te  convenieren  als  Le- 
lienroth  voorslaet,  mits dat  het  niet  en belet  dat wy  met  de  secrete 
negotiatie voort  en gaen, dat  ick  niet  en kan  sien  alhoewel ick we1 
gepersuadeert ben dat Lelienroth syn heele speculatie daerop loopt om 
die negotiatie te breecken  dat vooral niet en moet  geschieden,  en op 
dien voet ben ick we1 te vreeden, dat U. Ed. van mynentwegen belooft 
het geen hy pretendeert. - 
In 't Leger tot Corbay,  25]~ni  1696. 
Het ongeluck  aen  d'  Oosterse  Vloot  wedervaeren  smerte my  aen 
myn Ziel, naerdien het soo light was geweest te prevenieeren, alhoewel 
ick niet en kan sien dat de Hr van Amsterdam reeden hebben van aen 
UEd. en  aen  my  te  verweyten als deselve scheynen  in  haer  missive 
aen  UEd. te doen,  als  of  wy  yets  daer in hadde  genegligeert,  niet 
beter weetende of  dat wy  daeromtrent alle orders hebben gegeven die 
in  ons vermogen  waeren.  Ick  hoop  dat  voor  de  protectie  van  d' 
Visschery goede sorghe sal werden gedragen. - 
Het  geen  Calieres  in  de  laeste  Conferentie aen  Boreel  heeft  ge- 
seyt weghens  Straesburg  begint  alwat  te  geleykenen  en  soude men 
we1 daer door  hoop  krygen dat  men  van dat groot werck  in 't  korte 
we1 een  afkomste soude  mogen sien.  In 't  reguard van Lotheringen 
is het we1  seecker dat de Keyser sigh geensins sal contenteeren met de 
restitutie als het by de Nimweeghse  vreede  was  voorgeslaen,  soo  dat 
daeromtrent  de  franse  oock  a1 naerder sullen moeten  koomen.  Ick 
voorsie we1 om een promte afkomste van die sack te hebben,  dat men 
eenigh  middel  sal  moeten  uytvinden,  om  ons 't  expliceeren  wat  wy 
redelyck vinden, want  van 't  Hof van  Weenen  heeft  men  noyt  yets 
positifs  te  verwaghten.  Ick weet  seer  we1  hoe  delicaet  het  is,  dat 
wy  ons  soo  veer  uytlaeten  maer  ick  sie  geen  ander  afkomste van 
saecken, het sal we1 dienen overleyt te werden. 
In 't  Leger tot Corbay,  zg]uni  1696. 
Ick heb gisteren  avont  we1  ontfangen  U.  Ed.  brief  van  27 dezes, 
en  heb  dien  conform  gescreven  aen  d'Hartogh  van  Savoyen  en 
Ld Gallway  door  een extr. courier.  Ick hoop  dat  de  Hr de la Tour 
00%  sal hebben gescreven volgens  het  geene  hy U. Ed. heeft beloofd, 
ick heb my gerefereert aen  Mr  Gallway aen 't  geene  U. Ed.  hem  sal 
informeeren van het gepasserde in  d'  conferentien  in  den  Hagh  met 
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nogh  a1  seer  bekommert  ben  wegens  die  separate  negotiatie  in 
Piemont, het sal my verlangen wat  Calieres daer  omtrent  sal hebben 
geseyt. - 
In 't  Leger tot Corbay,  2 ]uli  1696. 
Ick heb  gisteren  avont  ontfangen  U. Ed.  brief  van  30. Juny  en 
gelesen  de  depeches  van  Weenen,  het  antwoort  by  G.  Kinsky 
opgestelt  is  de wonderlyckst  olypodrigo  dat ick  van  myn  leve  heb 
gelesen, naer  ick  het  kan  begrypen  soo tendeert het voornamentlyck 
om  niet  directelyck  voor  als  nogh  in  d'  secrete  negotiatie  te  con- 
senteeren,  maer  we1  te  mogen  leyden  dat  men  met  deselve  voort- 
gaet,  dat  is  voor  so  veel  het  forme1  aengaet  om  in  G.  Kinsky's 
woorden  te  spreecken  en  wat  het  Materieel  belanckt  so0  is  het 
positief  in  de  restitutie  Straesburg en Lotheringen,  op welcke  twee 
saecken  het  geheel werck  sal  rouleeren.  Om  dit nu soo plotselyck 
aan  Calieres  te  communiceeren  vrees  ick  dat  mogelyck  occasie 
soude  kunnen  geven,  om  de  geheele  negotiatie  af  te  breecken, 
dat  vooral  in  desen  tyt  niet  en moet  geschieden,  soo  dat  men 
met  vorsightigheyt  daer  van  kennis  sal  moeten  geeven  aen 
Calieres. - 
Onse  afspraeck  tot  Breda  was  dat  den Hr van Dycvelt  my  soude 
koomen  vinde  als  den  Courier  van  Weenen  weder  terugh  soude 
syn gekoomen, ick  meen  nu  dat  het  seer nootsaekelyck  sal  syn  dat 
den  HT van  Dycvelt  te  spoedighste  by  my  komt  en  dat  U.Ed. 
hem  wil instrueeren van  syne  sentimenten op dit  geheele  important 
werck. - 
In 't  Leger te Atteren,  2  August  1696. 
Den G. van  Portland is eergisteren vertrocken  naer  Engeland,  ick 
versoeck  dat U. Ed. hem van tyt tot tyt wil  informeeren hoe het  met 
de secrete negotiatie staet. 
Loo,  27  Sepfember 1696. 
Ick  magh  we1  leyden  dat  U. Ed. myn  Naem  gebruyckt  om  aen 
Hr Boreel  en  Dycvelt  pouvoirs  te  doen  hebben  en het  equivalent 
voor  Luxenbourg  soude  ick  meenen  dat men  behoorde  te  nemen 
de bewuste vier Steeden en Philippeville ofte liever Furnes gefortifieert 
met  het  ambaght,  ick  weet  dat  het  voor  dese  aen  de  Franse  is 
geweest. -Wegens  de fortificatien van Luxemburgs weet U.  Ed. myn 
sentiment,  het  sal myn  seer  lief  syn  dat  het  getal  van  dlMinisters 
wert afgesneden  maer ick sal my niet kunnen  dispenseeren  om  nogh 
een  ofte  twee by M'  Villiers te voegen.  Men sal in  Engeland  oock 
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sterck  insisteren  om  een  tractaet  vm  Cornertie  te  sluyten  neffens 
de vrrede.  Wegens het behouden  ofte restitueeren  't  geen in 'd  west 
Ind. is genomen, kan  ick  U. Ed. niets positief  seggen voor  en aleer 
ick  de  sentimenren  uyt  Engeland  sal  hebben  vernomen,  ick 
meen  ook  niet  dat  dit  point  seer  presseert  om  gedetermineerd  te 
werden. - 
Hoe meer ick op de plaets van 't  Congres denck, hoe ick vinde dat 
den Hagh het werck uyttermaeten  moet verkorten en daerom ben  ick 
aUeen d~ervoor. - 
Kensington  1oi20 November  1696. 
Wegens  het  groot werck  d'  Negotiatie  van  Vreede,  en hoe  meer 
ick op deselve  dencke  hoe  meer  ick  my  geembarasseert vinde door 
de manier  van procederen  van  Calieres, want aen d' eene  kant is het 
onmogelyck  manier van Vrankr. 't  ontfangen,  't geen U. Ed weet dat 
ick altyt  vooral  heb  geaprehendeert,  en aen  d'  andre kant  sien  ick 
groote difficulteyten die daer syn om die  negotiatie  afiebreecken,  hoe 
een expedient daer tusschen  beyde te vinden  sal U.  Ed. best  kunnen 
van oordeelen die op de plaets is. 
Kensington  24 November  of 4 December  1696. 
Ick heb U.  Ed. met de post van voorlede Vrydagh  niet gescreeven, 
daertoe geen  materie hebbende noghte brieven 't  antwoorden, seedert 
heb ick ontfangen U. Ed. brieven van  27 en 30 November. - 
Ick heb U. Ed. in myne voorgaende in 't breede gescreeven, dat ick 
niet konde relacheeren  in 't geene  Calieres voor dese hadt toegestaen 
om  my  't  erkennen.  Waerin  ick  nogh  volkomen  persisteere,  maer 
ben tenemael van opinie met U. Ed. dat wy  die negotiatie niet moeten 
afbreecken  om  de reedenen  in  U. Ed.  brieven  gementioneert,  maer 
blyvende  persisteeren  by  ons  gesustineerde,  sal  Calieres  moeten 
toegeven ofte self's  de negotiatie  afbreecken, 't  geen veel  beter is als 
het moet geschieden  als dat het van onse kant quam. - 
Ick moet U. Ed. seggen, dat ick nog van  sentiment  ben dat ons de 
vreede  seer  nodigh  is, maer aen d' anderkant weet  ick  oock we1  dat 
indien Vrankr.  die  niet  en  begeert  op draghelycke  conditie,  dat wy 
den oorlogh dan we1 moeten  continueeren, alhoewel ick niet als quade 
successen voorsie, daerom soude ick meenen dat men op een  geringe 
formaliteyt ofte een klyne somme gelts niet behoorde te sien, als  men 
verseeckert was om dat groot werck tot een eynde te brengen. 
Hadt men kunnen komen tot het formeeren van  een  generale  plan 
Van  Vreede  met  Calieres  het  soude  seeckerlyk  de  beste  en  korste 
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narien  eens kann werden, want met de Keyserse Ministers en sal niet te 
doen syn, sy soecken geen korte afkomste en wie weet waerheenen sy 
de saecken soecken te dirigeeren.  Ick heb nogh huyde met de G. van 
Aversberg  daer  over  gesproocken  en  hem  rondt  uyt  geseyt  de 
gerughten die daer liepen, dat sy door de Geestelycke onder de handt 
negotieerden  en Engelandt en Hollandt daer buyten woude sluyten en 
een werck van  Religie maecken, hy heeft  geprotesteert  daer van  niet 
te gelooven maer soude daer over scryven. - 
Kensington,  I/I I  December  I 696. 
Ick beken dat ick de  Negotiatie  niet  gaerne sagh afgebroocken en 
dat ick  seer naer  de  vreede  wensche;  want  indien  wy  den  oorlogh 
moeten  continueren  ben  ick  seer  bekommert  vor  quade  successen 
van alle kanten,'t welck onbegrj~pelyck  is, dat by het huys van Oosten- 
ryck niet en nert geconsidereert naer behooren. - 
Kensington, 8/18 December  1696. 
Ick heb met aengenaemheyt vernomen dat Calieres  het  preliminair 
in myn reguardt heeft toegestaen  op eene  manier de ick oock oordeel 
aventageuser te syn als het in 't eerste was voorgeslagen, ick weet niet 
nat dese schielycke verandering  van  d'  Franse  beduyt, maer ick  ben 
bedught  dat  het  op eenigh  quat  dessyn  is  aengeleyt, gelyck U.  Ed. 
mogelyck nogh we1 indaghtig sal syn  dat voorleden voorsoomer even 
voor het eclateeren van  d'  Conspiratie  tegens  my  en d'  intensie  van 
dit Ryck t' invadeeren, sy  dae  oock verklaerden  Luxemburg te willen 
siedeeren. - 
Ick meen evenwel dat men nu  niet  een  moment  tyt moet verliesen 
om  die  voorslagh  aentenemen  en alle  verdere  praeliminarien  't  ad- 
justeeren  en de negotiatie  met  alle vigeur voorttesetten.  Ick  sie we1 
neffens U. Ed. de groote difficulteyten die daer seyn on1 een generale 
plan te maecken, maer aen d' ander kant sien ick niet  hoe het moge- 
lyck  is  sonder  hetselve  een  afkomste  van  saecken  te  hebben  soo 
spoedigh als het voor ons interest  nodigh  is.  Kan het  evenwel niet 
geschieden  soo ben  ick oock van U. Ed. sentiment dat men hoe  eer 
hoe  beter  tot  een  General  Congres  moet  koomen.  U.  Ed.  moet 
seecker staet macken dat de  Keyserse  Ministers  geen  facilityt sullen 
toebrengen  nogh  tot het  een  nogh  tot  het  ander maer tot contrarie 
alle soorten van Difficulteyten en longeurs, soo dat men nootsaekelyck 
haer  wat  cavalierement  sal  moeten  tracteeren,  jae  selfs  vervangen 
indien  men  tot  een  generale  plan  van  vreede  met  Calieres  kan 
koomen  en  ick  ben  gepersuadeert,  indien  Calieres  was  verseeckert 
dat  wy  ons  soude  willen  engageeren  om  sulcken  plan  aen  onse 
geallieerden~  smaeckelyck te maeclren dat hy daertoe soude koomen, 
want ick nict en weet dat tot nogh toe hem daer omtrent eenigh hoop 
is gegeven dat wy  sulcken pas soude willen doen. - 
Kensington, 25 Becemb~r  1696 of 4jan. 1697. 
Door  dese  fest  daghen  is  her  interruptie  in  de  besognes  van  't 
Parlement, 't welk  niet  soo  ras voort  en gaet als  ick we1 wenste  en 
de noot het vereyste ;  ick  hoop  evenwel datter nogh  aparentie is, dat 
~ie  al haer werck in ses weecken soude kunnen hebben  gedaen, maer 
seeckerlyck  niet  eerder.  De  difficulteyten syn  in  haer  selven  seer 
groot en men heeft met wonderlycke menschen te doen. - 
Kensington,  z I  December  I 696 of 8 Jan.  I 697. 
Het is my  seer leet te sien dat  het  groot werck van  Negotiatie  van 
Vreede soo langsaem voortgaet, indien men sigh attacheert aen alle de 
difficulteyten  en  scrupeles  van  d'  Keyserse  Ministers  en  sal  men 
seeckerlyck  daer  noyt  een  eynde  van  sien.  Het  werck  van  Lot- 
theringen  weet  U. Ed.  dat iclt  altyt  voor  het  difficielste  point  heb 
aengesien, maer  ofte  van  den  Staet  en  my  soude  kunnen  verwoght 
werden, alleen  daerom  den  oorlogh  te  continueeren  en weit  ick niet 
ofte redelyck  soude  syn, alhoewel het  niet  kan  worden  ontkent  dat 
de  groote Alliantie ons daertoe verbindt, het  geen  my meest bekom- 
mert  is,  dat  als  de  Keyserse  de  overmaght  van  Franse  den  Rhyn 
sullen sien gepasseerdt, dat sy daer alles sullen willen toegeven gelyck 
ons  d'  Experientie leert  van 't  gepasseerde in  Italien en de Creytsen 
haer seecker voor  ooghen  siende  van  'S  gelyck  sullen  doen  als  den 
Hart. van  Savoyen en met Vrank. tot een neutraliteyt treeden, U.  Ed. 
wil  considereren  in  wat  Staet  ~vy  dan  sullen  syn  om  den  oorlogh 
te continueren ofte een Vreede  te  maecken, ende  daerom moeten wy 
ons  precautioneeren  soo  veel  mogelyck  tot  onse eygen  behoudenis, 
ick  en twyfele oock geensines ofte  daer wert  onder de  handt op een 
manier ofte het ander door de Keyserse met de Franse genegotiert. - 
Ick  kan  by  my  selve geene  andere  gedaghten  krygen  om  een 
korte afkomste van dese  saeck  te  hebben  als een plan van  't geheele 
werck  met  Calieres  te  maecken  daer wy  ons soude  engageeren  om 
het  aen  d'  geallieerden  smaeckelyck  te maeken ofte om in klaerder 
termen  te  spreecken, te  doen  aenneemen,  maer  naer  dien  Calieres 
niets wil relacheeren  van Lottheringen daer de groote swarigheyt leyt, 
so  soude ick  neffens  U. Ed. meenen,  dat  wy  een  Voorslagh  van  't 
geheele  werck  souden  kunnen  doen, en indien Vrank. dat aenneemt 
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men  evenwel  tot  het  general  Congres  koomen,  waer  ick  dan  we1 
geen  goets in sie, maer  ter Contrarie veel  quats, evenwel de saecken 
syn soo seer geadvanceert en meen  ick  niet  mogelyck dat wy  nu een 
generale en publique Negotiatie  kunnen eviteeren, men  magh hoopen 
dat  door  de  wegh  van  mediateur,  Vrank.  soude  kunnen  werden 
gepersuadeert  om favorabelder  conditien  voor  bottheringen  intewel- 
ligen  als  nu  schynen  te  doen,  in  dien  voor  den  aenvanck  van  d' 
Campagne  niets  positiefs  wert  geconcludeert  ofte  in  alle  gevalle 
geconvenieert  wegens  een  stilstand  van  wapenen,  so sal  het  werck 
soodanigh  werden  geembroulliert,  dat  geen  mensch  kan  oordeelen 
tegenwoordigh,  wat  daeruyt  sal  werden, voor  ons  naer  menschelyck 
aparentie niets als quat. 
Wegens de plaets van 't Congres weet U. Ed. dat my altyt indifferent 
is geweest, maer  ick  soude  nu  tenemael voor  die  voorslagh  syn, om 
de  Franse  ambass.  tot  Delft  te  doen  koomen,  en  dat  die  van  d' 
geallieerdens in den Hagh bleven en dat men tot Ryswyck negotierde, 
't geen  ick  meen  dat  aen  d'  Keyserse  smaeckelyck  behoorde  ge- 
maeckt  te  werden,  indien  de  saeck  nogh  in  syn  geheel  is,  want 
seeckerlyck  het  sal den  tyt  seer  menageeren, jae  meer  als  men  we1 
kan voorsien. - 
Kensington, I/I I Januar  I 697. 
Ick  meen  dat U. Ed. seer  we1  heeft  gedaen  van  d'  Heer  Boreel 
alleen  te employeren  om te sien  ofte  het  mogelyck  is  van  Calieres 
favorabelder  declaratie  te  ontfangen  in  't  reguard  van  Lottheringen, 
want  ick  oock  gepersuadeert ben  indien  Vrank. yets  toe  wil  geven, 
dat  deselve  het  ter  genoeghe van Amsterdam  eerder  sullen doen  als 
voor  ymant,  maer  ick  vrees  seer  dat  in  dese  Saeck  niet  en sullen 
relacheeren,  op hoop  dat  sy  Straesburg van  d'  Keyser  nogh  sullen 
extorqueren,  't  geen  my  niet  weynigh  en  bekommert,  siende  de 
insurmontable  difficulteyten  om  den  oorlogh  te  continueren,  met 
eenigh  hoop  van  succes,  ende  aen  d'  andre  kant sie  ick  oock  de 
uytermaete  groote  Swarigheeden  die  daer  syn  om  de  vreede  te 
maecken  sonder  dat  het  werck  van  Lottheringen  wert  ingeschickt, 
soo dat  ick  met  verlangen  sal  verwaghten  te  vernemen,  wat  den 
Heer  Boreel  sal  hebben  kunnen  uytrighten,  mogelyck  sal  die 
wegh  oock  niet  onbequaem syn, om tot  een  Stilstand van Wapenen 
te geraecken. - 
Kensington, 15/z5/anuar  I 697. 
Het is unmogelyck  op die  manier  te  kunnen continueeren, en als 
ick U. Ed. in myne laeste heb gescreeven, men sal haer in veel saecken 
moeten  vervangen  ofte  daer  en  is  geen  afkomste  van  Saecken  te 
verwaghten.  Want  soude  men  genootsaeckt  syn  om  over  yder 
incident  een  Courier  naer  Weenen  te  moeten  senden  en  antwoort 
verwaghten, sonder met het werck middelerweyl voortegaen, kan men 
in geen Jaer en dagh een eynde van  Saecken maecken. - 
Ick hoop  in  Godt, dat  de  tydingh  die  U.Ed.  uyt  Vranckr.  heeft 
ontfangen  van  d'  doot  van  d' C. van  Spagne en van  het  declareren 
van  syn  Erfgenaem niet  waer  sal  werden  bevonden,  want andersints 
sal  alles weder  in  d' uyterste Confusie  sgn  en geen apparentie altoos 
tot een Vreede. 
Ick  hoop  dat  ick  met  de naeste  post  sal  kunnen  vernemen  wat 
antwoort Calieres  uyt Vrank. sal  hebben  ontfangen op de conversatie 
met  den  Heer  Boreel  gehouden, alhoewel  ick  weynigh  verwaghting 
daer van  hebbe, ick wil  oock hoopen dat  men dar  mede  sal  kunnen 
vernemen  wat  Antwoort  van  Weenen  sal  syn  gekoomen  wegens 
de Preliminarien, ick soude  meenen dat  in cas de  Keyserse haer niet 
en conformeerde, dat  men evenwel met  de  negotiatie behoorde voort 
te gaen. 
Het  geconvenieerde  tot  securityt  van  Bon  ofte  Nederrhyn  voor 
dese Winter  gevalt  my we1  en  ick  maeck  geen  swarigheyt, dat voor 
deze  expeditie  in  't  Landt  van  Ceulen,  de  Ceurv.  van  Ceulen  het 
Commando  voert,  mits  dat  de  Ceurv.  van  Brandenburgh  daer  in 
consenteert  en  dat  het  is  sonder  verdere  Consequentie  voor  het 
toekoomende. - 
Kensington,  ~g/zgjanuar  1697. 
Verneme met leetweesen dat courier van Weenen, wegens de Prae- 
liminarien  nogh  niet  terugh  was  gekoomen. -  Det  traineere  van  't 
Keyserse Hof  is niet  langer te verdragen  en wat antwoort die Courier 
oock soude medebrengen, be ick absoluut van sentiment dat men met 
de Negotiatie  moet voortgaen  ende  U. Ed. weet  dat ick  a1  lang heb 
voorsien dat men ten laeste verobligeert  syn soude om de Keyserse te 
vervangen en nu meen ick niet dat men langer kan waghten, want ick 
ronduyt  moet  verklaeren,  dat  ick  my  selfs  noghte  de  Saecken  van 
Europe pretendeer  te  laeten  ruineeren  om  de  lanksaemheyt van  het 
keyserlycke Ministerie, synde gepersuadeert, dat indien wy  de Vreede 
niet  seecker syn voor het aengaen van d' Campagne, dat wy  in sulcke 
confusie  sullen vervallen  dat Vrankr. ons de wett tenemael sal geven, 
ende den sullen de Keyserse d' eerste syn om alles aen Vrankr. toete- 
staen  om  een Vreede te hebben 't  welck sy nu weygeren en dan  niet 
sullen  kunnen verkrygen.  Ick ben te  meerder  in dese bekommering 
Om  dat  ick  klaer  sie  uyt  het  geene  Calieres  aen  Molo  heeft  ge- 
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Den  tydt  van  't  Jaer  nu  synde  soo  geadvanceert  kan  men  niet 
langer waghten  om  ten  eerst een  plan  van  d'  generale  Preede met 
Calieres soo veer doenlyk  te adjusteeren en dat wy  ons dan soude en- 
gageeren om die aen de geallieerdens te doen agreeren, en dan  twyfel 
ick niet ofte soude we1 tot een stilstandt van wapenen koomen als men 
over de conditie eens soude syn. - 
Ick heb van  dagh  den GT  Arensberg  seer  resolut  aengesproocken 
wegens  het  werck  van  d'  Vreede  en  hem  genoeghsaem  te  kennen 
gegeven, dat ick niet langer pretendeerde te waghten  naer de lenteurs 
van  syn hof  maer  tot  de negotiatie van vreede  soude treeden, enge- 
volgen  van  't  exempel  dat  sy  ons  in  Italien  hadden  gegeven  in  't 
reguard van d' Neutraliteit ick meen dat  men op die voet oock a1  be- 
hoorde te beginnen te spreecken met de Ministers van den Keyser in 
den Hagh. 
Kensington, 26jan. of 5 Feb~.  1697. 
Ick ben  blyde  te vernemen  dat  ten  laeste  het werck van  d' prae- 
liminarien  soo veer  syn  geadjusteert  dat  men  met  de  negotiatie  ten 
principale  sal  kunnen  voortgaen  en  d'  alhoewel  geen  mentie  wert 
gemaeckt in 't geen my concerneert in het praeliminair soo en twyfele 
ick niet of daer sal we1 sorgh voorgedragen werden want dat dient niet 
te worden uytgestelt. - 
Het is  my seer  leet dat Vrank. soo opiniater  schynt te syn op het 
werck  van  Lottheringen  en de dat  dien  volgende  oock  men  heeft 
moeten  abandonnieren  die  gedaghten  om  een  plan van  generale  d' 
Generale vreede  met  Calieres  de  maecken  't  welck  seeckerlyck  het 
kortste  syn  geweest  om een  korte afkomste  van  saecken  gehadt  te 
hebben, nu is het gebraght op de lange baen, van een ordinarisse train 
van Negotiatie, den goede Godt weet wanneer daer een eynde van de 
verwaghten sal syn. - 
Ick ben  we1  te vreede  dat  men  met  het  werck  van  Lottheringen 
begint, maer en kan gans niet toestaen dat indien Vrank. daer op geen 
favorabel verlrlaering sal doen, gelyck we1 seeckerlyck te verwaghten is, 
dat men dan de Negotiatie  soude afbreecken ofte daermede stil staen, 
mogelyck sal de mediateur  in  het werck van  Lottheringen wat faciltyt 
kunnen  toebrengen  want  dat  blyft  alsnogh  het  groot  obstaeckel  tot 
Vreede,  alhoewel ick  vrees  dat  Vrank.  daer  van  niet  sal  resilieren, 
indien  den  mediateur  oock  ons  niet  in  't  korte  een  stilstandt  van 
wapenen procurert soo is het onmogelyck  een Vreede  te  sluyten voor 
de Campagne, en die eens begonnen  synde soo syn  alle mesures  ge- 
broocken  en het werck  in d' uyterste  onseeckerheyt  gebraght, indien 
dit  aen d' mediateur  indirect wiert  geinsinueert, het  soude  naer  myn 
opinie seer dienstigh syn. -  Ick meen oock dat men  nu behoorde  te 
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*@ten  Lelienroth tenemael te gewinnen, waertoe ick versoeck U. Ed. 
syn best  te willen doen  en dit  groot werck van d' negotiatie  soo veel 
eenigh~in~  mogelyck te verhaesten en voortesetten. - 
Kensington,  16/26 Fedr.  1697. 
Ick wert  hoe  langer  hoe  meer geconfirmeert dat den mediateur de 
negotiatie van d'Vreede  seer  langsaem  sal voortsetten 't  geen  my ten 
uytterste bekommert, en te meer dat het  klaer  genoegh is te besluyten 
uyt  het  geene Calieres aen  Boreel heeft  geseyt dat Vrank. niet en sal 
inwilligen een  stilstant  van wapenen 't geen ick oock moet bekennen 
haer interest niet te syn aen d' andre kant moet ick oock we1 bekennen 
hoe  meer wy  het werck van vreede  pousseeren  hoe  minder  aparentie 
daer is, dat Vrank.  daer in  sal  geven aen Wen het  seeckerlyck maer 
al te veel dependeert en hoe ons empressiment grooter sal syn, hoe  sy 
meer  terugh  sullen  gaen  en'  fierder werden,  evenwel  onse  saecken 
alhier  sien in  die quaden  staet  en d'  ongereetheyt,  als  meede van  d' 
meerste van d' geallieerdens om vroegh  in Campagne te koomen, dat 
ick scrick  voor  de  consequentie  ende  dit  is  by  den Vyant  al  te we1 
bekent, soo dat het  geen  wonder  is  dat sy  in  alle  saecken soo  fier 
spreecken als U.Ed.  scryft. 
Kensington, 23 Febr. of 5 Maerf 1697. 
Ick voorsie  neffens U. Ed. tot  myn  groot  leetwesen dat indien wy 
de vreede  willen  hebben,  dat wy  die in weerwil  van  het  huys  van 
Oostenryck  sullen  moeten  maecken, waerin  oneyndige swarigheeden 
in syn, maer  om den  oorlogh te  continueeren  en  sie ick geen  mo- 
gelyckheyt, met hoop van in beter conditie te geraecken, om daer door 
den Vyant  tot  adventageeuser  conditie te brengen  en het  is  seecker 
indien den Vyant groote advantages dese Campagne op het Huis van 
Oostenryck  erlanckt, dat  sy den de vreede  sullen willen  maecken  als 
het te laet is. - 
Ick had we1 g-wenst dat men met  het werck  van  Lottheringen  de 
negotiatie  niet  hadt  begont,  (ick wet  we1  dat  U. Ed.  het  niet  heeft 
kunnen beletten) want ick vrees dat de Keyserse aenstons sullen willen 
afbreecken als de Franse daerop quat bescheyt sullen geeven ende in- 
dien men dan de  negotiatie wiI  voortsetten  gelyck  ick  meen van Jae, 
soo sal men gedwongen syn in 't  begin van 't werck met de  Keyserse 
te breecken, 't  geen in 't laeste beter hadt geweest als alle de  pointen 
waeren geadjusteert  op Lottheringen nae daer dogh  tegenwordigh  de 
heele  saeck  op draeyt.  Ick wert  van  alle  kanten  gewaerschout  dat 
de Franse seeckerlyck my soecken te bedriegen  soo dat a1  het  geene 
my raeckt met seer groote circumspectie sal moeten werden gehandelt, 
meyn eysch in 't generael  sal in weynigh  aiticulen  bestaen.  Wegens 3 20  EXTRACTS FROM  THE 
een tractaet van commertie meent men hier dat  ick  niet  en  behoorde 
daer van  te  spreecken  als  naer  dat  de vreede  sal  syn  gemackt, ten 
aaere de  Franse  daer selfs van  mentie  maeckte, ick  sal  het vertreck 
van myn Plenipt van hier soo veel doenlyck doen verhaesten.-- 
Kensington,  12/22 Maert, 1697. 
Ick ben niet weynigh gesurpreneert van d' onverdragelycke conduite 
van 't  Keysershof, het geen den G. Straetman aen U. Ed. in  de  con- 
ferentie  heeft voorgehouden is klaer genoegh om te doen  sien  dat  sy 
de negotiatie van Vreede niet willen voorstellen maer hinderen, 't geen 
rnogelyck in 't  vervolgh voor ons niet quat sal syn  als wy  verobligeert 
sullen  syn  om haer te vervangen  in 't maecken van Vreede, want het 
seecker is dat wy  daer toe  ten  laeste  sullen geforceert werden  indien 
wy  daer een willen hebben, als U.  Ed. we1  considereert, end' als ick a1 
voor lang tot myn groot leetwesen heb voorsien.  Ick meen  dat  dese 
extravagante  conduite  van  't  Hof van  Weenen  eerst  spruyt uyt  het 
humeur  van  G.  Kinsky,  maer  voornamentlyck  daerop reflecteert  op 
het geen G  Straetman aen U. Ed. heft  gesproocken en G. Aversberg 
aen my alhier in selve termen aegens de successie van Spagne, U.  Ed. 
heeft  daerop  seer  we1  geantwoort  en'  ick  heb  ten  naestenby  op d' 
selve manier aen G. Aversberg gesproocken ende geseyt wat aparentie 
in d' weerelt teegenwordigh soude syn om Vrank. te doen renuntieren 
aen  een  Successie  daerom  sy  alleen  mogelyck  twintigh  Jaeren  den 
oorlogh  soude willen voeren, dat wy  godt  beter in  geen  staet waeren 
om Vrank. wetten voorteschryven.--Dit  is  een seer delicate  saeck  en 
daer men niet dient van te spreecken.  U. Ed. weet wat pretensie den 
C. van Beyeren heeft, waervan  ick U. Ed. naerder sal van  informeren 
als ick het geluck sal hebben van U. Ed. te sien. - 
Alhoewel ick  weynigh  hoop  schep van 't geen  Molo  heeft  geseyt 
van het werck van Lottheringen, in cas men eens konte werden wegens 
een  equivalent voor  Luxemburg, soo meen  ick  evenwel  niet  dat  het 
tenemael moet werden  genegligeert, en dat  men  daerop  hehoorde  te 
arbeyden, want  tot  nogh  toe  soo dependeert  alles op het werck van 
Lottheringen.-De  franse Plenip. moeten nu a1 te  Delft  syn, maer ick 
en sie niet  hoe  dat  men  met  haer  direct  sal  kunnen  negotieren  als 
door den Mediateur, want andersins soude het aen d' werelt  aenstond 
doen  sien  dat  wy  een  separate  ofte  een  gedwongen  vreede  aan  de 
geallierdens soude willen procureeren, ende de Hr Lelienroth heeft aen 
U. Ed. genoegh getoont syn avertie dat iets buyten hem soude worden 
genegotiCert 't  geen natuerlyck genoegh is een seeckerlyck de interest 
van Sueden, ende ick wil oock we1  gelooven indien men  tyt  hadt, dat 
door die wegh beter  conditien  van  Vrank.  't  obtineeren  soude  syn, 
maer  om  eel1  promte vreede 't  erlangen isser naer myn  oordeel  geen 
ander wegh  als  met  de.Franse  Plenipt  te  convenieeren  uregens een 
oenerale plan van vreede, en ick  ben  nogh  niet  buyten  hoop, dat  als 
ieselve benomen  sal syn alie hoop tot een equivalent voor Straesburg, 
sy in  het  aerck van  Lottheringen  naeder sullen  koomen, en dat de 
vreede daerom  niet  sal  aghter  bleyven.  Ick soude gaerne  sien  dat 
alle  pointen wierden  geadjusteert  en  dat  soude  men  bequamen  syn 
om  te  kunnen  oordeelen  ofte men  op het  werck  van  Lottheringen 
Soude  afbreecken  ofte  niet;  want  om  sigh  daer op van te voor ente 
~erklaeren  kan ick niet dienstigh oordeelen nogh  te gelooven  dat het 
werck daer door soude werden verhaest. 
Kensington, 23 Maerf of  2  April  I 697. 
De bekommeringe die ick U. Ed. in myne  laeste  heb  getoont voor 
een  Neutraliteyt voor Catalonien  blykt  nu  maer  a1  te  klaer, want de 
instantie die Quiros en Tiremont aen U. Ed. hebben  gedaen voor een 
Esquadre scheepen tot secours van die provintie welcke  offitien  oock 
by  my syn gedaen, soo door den Ceurvorst van Beyeren als  mete den 
Envoye van  d' Keyser alhier en geschiet tot geen ander eynde als om 
daer door te willen excuseeren de nootsaeckelyckheyt  om  tot  sulcken 
neutraliteyt  te  koomen  want  de  Spaense maer  a1  te we1 weeten, dat 
den tyt van 't jaer soo veer is verloopen dat sulcken Esquadre scheepen 
Barcelone en' vervolgens heel Catalonien niet soude kunnen salveeren 
alschoon sy tyts genoegh quamen, want die Stadt by landt geattaqueert 
werdende  kunnen  de  scheepen van  wegnigh  utilityt  syn.-Ick  heb 
evenwel gemeent beste te syn haer sulcken Esquadre scheepen te be- 
loven met alle spoet in de Middelandsche Zee te sullen senden, gelyck 
ick meen dat men in Hollandt  oock  behoorde te  doen  om  haer alle 
pretexten  wegh  te  nemen, alhoewel  ick  tenemael  gepersuadeert  ben 
dat die negotiatie van Neutraliteyt  soo veer geadvanceert is dat deselve 
syn voortganck sal hebben en dat men van nu af aen syn staet daerop 
kan  maecken  ende  vervolgens  syne  mesures  nemen,  daerom  soude 
ick meenen dat  men verder niet  behoorde  de  balanseeren, om, is het 
mogelyck, onder de handt met de Franse  Plenip. alles  te adjusteeren 
soo we1 voor  ons als  de  geallieerdens,  tot  een  generale vreede, want 
dat wy  nu geen consideratie  altoos meer van  nooden hebben voor het 
huys  van  Oostenryck  naer deselve  de neutraliteyt  in  Italien  hebben 
geslooten  tegens  onse  sin,  en 't  selve nu  in  Catalonien  en'  aen  de 
andre syde van PirenCe staen te doen 't geen ick nu meest vrees is dat 
de Fransen nu  soo fier sullen werden, dat  met  haer niet  te  traiteeren 
sal syn als op ondragelycke conditien. 
Ick  beken  dat  het  Equivalent  voor  Straesburg  waerop  de  Franse 
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sigh  nu  hebben  geuyt  soo  considerabel  is, dat ick we1 soude vreesen 
dat  de  Keyser  als  het  daerop aen quam  mogelyck  soude  prefereren 
voor  Straesburg selfs, ick  heb  niet  we1 uyt U. Ed.  brief begrepen  of 
het fort van Keyl aen 't  Ryck soude blyven gefortificeert ofte geraseert, 
waeromtrent  ick  versoek  geerclairsiseert  te syn, niet  om dat ick voor 
een Equivalent  ben, maer alleen om het te weeten. - 
Ick soude meenen  dat het nu een bequame  occasie  soude  syn  om 
den  Mediateur  te  doen  spreecken  om  de  Fransen  tot  een  generale 
stilstandt van wapenen  te bewegen, nu  dat  men  weet  dat  getracteert 
wert wegens een neutralityt  ofte stilstandt van wapenen in Catalonien, 
't  geen  aenleydinge  daer  toe  kan  geven  sonder  dat wy  paresseeren 
hetselve soo seer te verlangen. - 
Kensington,  2/12  April 1697. 
Ick moet U. Ed. in confidentie seggen, dat de menschen alhier geen 
uytgesondert  soo  seer verlangen  naer vreede, ten  minsten  als  de  HI 
van Amsterdam, ick hadt noyt kunnen gelooven dat het soo universeel 
soude syn geworden 't  geen evenwel niet goed en is, maer U. Ed. kan 
light  oordeelen  hoe  het  my moet  obligeeren  om  daer een te sluyten 
als men deselve maer eenighsins opdragelycke conditien kan erlangen, 
ende dat soo spoedigh als doenlyck sal syn. 
Breda,  23 May  1697. 
Ick ben  niet verwondert  dat  de  Franse persisteren om geen provi- 
sionael  stilstandt van Wapenen toetestaen, voor dat men op,een  gene- 
rael plan was  geconvenieert, maer  ick hadt gemeent dat men hetselve 
in twee conferentie hadt  kunnen formeeren  insonderheyt van  d' voor- 
naemste articulen, en dan soude ick meenen dat de Franse we1 tot een 
stilstand soude koomen, ende ick weet niet olte het nogh niet en soude 
kunnen geschieden in twee daghen te weeten Frydaghs en Saturdagh, 
en'  dan  soude  ick  daer  van  tydingh  kunnen  liebben  Sondagh  ofte 
Maendagh  morgen, voor welcken tyt ick den Vyant niet we1  sal kun- 
nen  attaqueeren, soo  dat  het  nogh  niet  onmogelyck  is  om  soo veel 
bloedstortens voor  te  komen, als  de  Franse  maer  eenighsins willen ; 
Ick vertrek soo aenstons. - 
Breda, 21 May  1697. 
Het is my leet dat de Franse tot  geen stilstand van wapenen willen 
koomen, ick vrees  dat  de  operatien van  d' oorlogh  het  geheel werck 
van  d' negotiatie  van Vreede  sal  doen  veranderen, want  ick  niet  en 
sie hoe  het  mogelyck  is,  in  twee  daghen  een  plan  van  het  geheele 
werck  te  formeeren;  konte  dat  geschieden  soude  ick  nogh  hoop 
hebben dat men soude kunnen prevenieeren  een seer sanglant geveght 
ofte  het  verlies van  Ath, synde  geresolveert  om te traghten  't  selve 
te  secondeeren  ende vertreck  tot  dien  eynde  overmorgen  naer  het 
leger. - 
Ick  geloof  oock  niet  dat  het  d' intensie van  de Franse  is om soo 
spoedigh  eerl  afkomste van  saecken  te maecken  als het  wert  voor- 
geven, want  ick gepersuadeert ben, dat  op het geen den Hr van Dyc- 
velt  haer  heeft  voorgehouden  sy  meer  empressement  soude hebben 
getoond  om een  plan  spoedigh te formeren om het bloeivergieten  te 
prevenieeren  en' so0  koel  niet  hebben  geseyt  dat  het  succes van  d' 
wapenen  haer voortganck most hebben 't geen my  meer en meer per- 
suadeert,  dat geresolveert  syn  te  sien  de  uytslagh  van  d'campagne, 
ten minste van het begin, soo dat ick daerom meen soo veel te nodiger 
dat den  Heer van  Dycvelt haer  noghmaels presseert  tot het aenstons 
formeren  van  de voornaemste  articulien  van  het  generaele  plan  van 
vreede, en'  dan een Stilstandt by provisie toetestaen, tot het geheel kan 
werden  geadjusteert  want  dat  kan  seeckerlyck  in  geen  maent  ofte 
veertien  daghen  geschieden  indien  sy  op  dien  voet  geen  stilstandt 
willen  toestaen  synde verseeckert van  d'  Vreede  op de manier  als sy 
het selve hebben voorgeslaghen, want pretendeerende te moeten wagh- 
ten  om een stilstandt 't  accordeeren tot alles is geadjusteert, dat noot- 
saeckelyck  nog  een lange tyt  moet  vereyschen, soo  is  het  klaer  dat 
haer  intensie  om het  werck  slepende  te  houden  en  dan  en  sie  ick 
niet  wat  adventagie wy  soude  hebben  met  de  negotiatie  voortegaen, 
maer  tegens  haer  een  resolute  toe1  behoorde  te voeren  en'  de  se- 
creete  onderhandelinge aftebreeken en' de publique op syn beloop te 
laeten. 
In 't  Leger tot Ysering,  27 My  1697. 
Verneme met veel leetwesen dat de Franse soo seer erselen 't geen 
seeckerlyck spruyt vooreerst dat sy hebben gesien dat wy soo vorbaerig 
syn  geweest  ende dat  sy groote verwaghtinge  hebben van  successen 
van  haer wapenen.  Ick  beken  dat  ick  seer  heb  gewerckt  om een 
stilstandt  van  wapenen, meenende  dat  deselve  ons  seer  diensti:  was 
om verdere  onheylen voor  te  komen en tot  een Vreede te geraecken, 
maer ick sie nu we1  by experientie dat  onse voorbaerigheyt  de Franse 
de  fierder  hebben  gemaeckt  en'  terugh  doen  gaen.  Ick  heb  altyt 
gemeent dat de  Franse Ambass.  positif hadden  geseyt maght  te  heb- 
ben  om  haer  Generaels  stil te  doen  staen als sy met ons eens soude 
syn wegens de couditie van  vreede, maer daer gaen sy nu mede  af  en 
referere alles  op een  onseeckerheyt  aen haer Hof, 't  welck klaer  doet 
sien dat sy het werck niet en meenen, het hadt  te  wenschen  geweest, 
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dat  men  sigh van  dat point  hadt verseeckert eer  men  tot particulari- 
teyten van  conditie van vreede  hadt  geltoomen, voor  my ick  ben  nu 
tenemael  gepersuadeert dat de Franse de vreede selfs niet en begeeren 
te  sluyten, als  naer  het  eynde van  8  Campagne  om  te  sien wat ad- 
ventage sy daer in sullen kunnen erlangen.  Ick soude we1 van senti- 
ment syn om dese secrete negotiatie nu tenemael  af  te breecken, maer 
ick vrees  dat  de Hen van Amsterdam  geen resolute tael sullen aillen 
spreecken, siende hoe veer  ick my nu heb geengageert, behalve  oock 
dat  onse  resolute  tael  tegenwoordigh  weynigh  effect op de  Franse 
soude  doen,  insonderheyt  indien  sy  de  vreede  niet  willen  maecken, 
gelyck  ick  geloof,  als  naer  dat  sy  den  uytslagh  van  d'  Campagne 
sullen hebben gesien, maer ick geloaf  dat  dese  secrete  negotiatie  nu 
van  selfs sal verfallen ofte ten minste in longeur traineeren, want veel 
van de conditien  syn  niet aennemelyck  en' ick ben gepersuadeert  dat 
sy tegenwoordigh  niet een stip sullen relacheeren, men  sal haer even- 
we1  moeten  aepweysen, met  den  eerste  d'  onredelyckheyt van  haer 
systemen,  De  remarques  die U. Ed. heeft gemaeckt  op de articulen 
die  sy hebben  opgegeven  aprobire  ick  tenemael.  Ick  soude  noyt 
kunnen  toestaen, dat  in  't  gescrift  dat  geteykent  soude werden,  dat 
de Inleyding soude  syn  dat wy  Frankr. hadden versoght, maer  dat sy 
ons het  hadde  gepresenteert, ofte  ten  minste  tot  een  expedient, dat 
men hadt geconvenieert etca sonder eenighe verdere inleyding. 
Wat de  Conditien  selfs aengaen, in  't  reguard  van  den  Staet  weet 
U. Ed. selfs best  haer interest, ende wat my belanckt  soude men  duy- 
delyck  in  't  tractaet  moeten  setten  dat  de  Franse  de  Con.  Jacob 
niet en soude assisteeren directelyck nogh indirectelyck, ofte mogclyck 
beter  in  generale  termen  ymant  die  pretensie  op  de  Croon  van 
Engelandt  hadt  dan  soude  de  gepretendeerde  Pr,  van  Wales  in 
begrepen syn. - 
De reciproque  belofte  van  yders  Vyant  niet  't  assisteeren,  wee\ 
ick  niet  dat  gewoonlyck  in  een  Tractaet  van  Vreede  wert  gestelt 
en  de  tegenwoordigh  geval  tusschen  my  en  Vrankr.  is  heel 
different,  wegens  het  pension  voor  Coning0  Marie  is  sulcke  saeck 
piet  geweest  maer  we1  een  Douarie  naer  de doot  van  Con.  Jacob, 
daer  in  ick  geen  groote  swaerigheyt  soude  maecken  als  de  saeck 
daerop aenquam. - 
Wegens  het  tractaet  van  Breda  heb  ick  geen  grondige  kennisse, 
Waer  geloof  niet  dat  dacr  swarigheyt  in  is.  U.  Ed.  sal  daerover 
dienen  met rnyn Ambass. te spreecken, alo mede wegens het Tractaet 
van neutraliteyt van d' Colonien, die ick we1 weet dat  voor Engslandt: 
seer desadvantageu~  is. - 
Wegens  een tractaet van Commertie dat kan niet  gemaeckt werden 
ala naer de elpyte van d'  vreede, - 
Het is  onmogelyclt toetestaen  de restitutie  van  goeGeren en con2 
demnatien  van die geen die in rebellie 9yn  geweest  in  Engelandt  ofte 
Irland en' dser gecondemneert. - 
In 't reguard van  Spagnie geloof  ick  dat  in  't  reguard  van  de  reA 
union  dat  we1  geen  swarigheyt  sullen maecken  om te  blyven by de 
lyste;  maer wat de restitutie van 't fort  en eylant  Pordsa  aen 't  Hof 
"an  Parma beianckt, is een gans nieuve saeck  daer  ick geen  kennisse 
van heb  en  daerover  U.  Ed. met de  spaense Ambass.  sal  dienen  te 
spreecken. - 
Wegens  de  saecken  van  't  Ryck  heb  ick  U.Ed.  in  myne 
sentimenten  geschreven.  Ick  sie  het  voor  seer  difficiel  aen  dat 
wy  voor  af  alle  particuliarityten  kunnen  adjusteeren,  maer  dat  het 
soude moeten geschieden  als de  Franse ten  laeste  met  de  Keyserse 
selfs  sullen  negotieeren,  en  dat  sy  met  ons engagement  te  vreede 
behoorde  te  syn,  alleen  op  de  principaelste  articulen,  en  indien 
sy  het  reght  meende  soude  sy  seeckerlyck  soo  veel  aen  d'  reeden 
differere. - 
Dat  Savoyen  mede  in  d'  Vreede  wert  gecomprehendeert  kan  nu 
niet we1 worden geweygert, nu hy tot het congres is  geadmitteert,  al- 
hoewel den Hartogh het niet en meriteert. - 
Ick  meen  als  de  saecken  nu  staen,  dat  de  Hr  Boreel  en 
Dycveld  het  werck  soo naer  met  de  Franse  adjusteeren  als  deselbe 
sullen kunnen, alhoewel ick  daer tegenwoordigh wepnigh verwaghting 
van heb. - 
In het Leger tot Y'sering, 30 May  1697. 
Iclt sie by  continuatie dat de Franse tegenwoordigh  geen vreede  en 
begeeren, want het klaer is dat het onmogeiyck is gedurende de Cam- 
pagne een Vreede te sluyten sonder alvoorens  een  stilstandt van Wa- 
penen, want hoe  kunnen  syn  de  geallieerdens  verobligeeren  tot  het 
aennemen van d' geoffreerde conditie sonder daer  tyt  toe  te  hebben, 
ende  en  hebben  de  Franse  geen  volkomen  securityt  dat  de  vreede 
gesloten  sal werden  als wy  ons verbinden  de geallieerdens  daertoe te 
obligeeren  soo dat sulcke voorgevens  niet  anders als  pretexten  syn 
om  de  negotiatie  te  verschuyven  en  ick  kan  niet  begrypen  hoe  sy 
in  het  raisonneeren  sulcke  saeclten staende  kunnen houden,  sonder 
rondt uyt de verklaeren van tegenwoordigh niet te willen handelen ofte 
sluyten. 
Wy  hebben  tot  myn  groote  leetweesen  moeten  resolveeren  van 
het secours van  Ath  niet  te  tenteeren,  soo  dat  sy  in  korte  dagheh 
meester van die plaets  sullen  syn,  of  dat  haer  facielder  sal  maecken 
twyfele ick  seer, men  sal  daerop evenwel met  voor~ighiighey~  dienen 
de  arbyden  want  ick  we1  gcpersuadeert  ben  hoe  mwr  incn  haer EXTRACTS  FROM  THE 
presseert hoe meer sy terugh sullen gaen, maer aen' aendre kant is het 
oock seecker dat onse saecken alle dagh sullen  verslimmeren,  en ver- 
volgens  erger  conditie  van  vreede  hebben  te  verwaghten,  indien  de 
negotiatie moet  afbreecken,  soo  hndt  ick  het  liefst,  dat  het  op het 
mindst was van Con.  Jacob  direct  nogh  indirect 't  assisteeren;  want 
sonder dat is het voor my onmogelyck een vreede te sluyten, het geen 
in den staet klaer kan nerden gedemonstreert,  en' ick ben verseeckert 
dat Engelandt noyt anders tot  een  vreede  soude  consenteeren,  want 
het  in  der  daet  geen  vreede  voor  ons  soude  syn  maer  alleen  een 
separatie van alle onse geallieerdens, om  soo  facielder  geinvadeert  te 
weerden,  soo  dat  indien  het  werck  daer  op breeckt  soe  heb  ick 
seeckerlyck alle assistentie  tot  continuatie  van  den  oorlogh  van  een 
Parlement te verwaghten. - 
In 't Leger tot Promelle,  3 juni 1697. 
Ick ben we1 tenemael van U. Ed, sentiment hoe meer advances wy 
aen de Franse sullen doen hoe meer sy sullen reculeeren ; maer naer- 
dien wy  den vreede  soo nootsaeckelyck  van  doen  hebben,  soo sullen 
wy  we1 met haer moeten negodeeren. 
Ick ben volkomen met  U. Ed. eens wegens de  metode  I, dat  men 
met de Franse adjusteere alle de pointen soo voor ons als de geallieer- 
dens distinctelyck en sien hoe veer men het kan brengen, en ten  z. de 
oueffene met de geallieerdens over spreecken en overleggen wat expe- 
dienten te vinden syn.  Ick meen dat men van nu af  aen a1 heel reso- 
lut met de Keyserse behoorde te spreecken wegens de nootsaeckelyck- 
heyt van den vreede en dat wy  niet langer en kunnen oorloghen, want 
sy syn  d' eenighste daer het dogh op aen sal koomen, want  Spagne 
weet U. Ed. dat  tenemael voor d' vreede  syn.  Ick en twyfele niet  dat 
soo ras Ath over sal syn ofte de Fransen sullen een termyn stellen tot 
acceptatie  van  d'  geoffreerde  conditie.  Palmquist  scryft  het  oock 't 
welck ons niet weynigh  sal embarasseeren, want die  manier is onver- 
dragelyck  en toont  deselfde superioriteyt  als van  te vooren  tot  Nim- 
wegen, mner  dit  is  niet  te  prevenieren, ick  oordeel  daerom  oock  te 
nodiger, dat men hoe eer hoe liever de negotiatie voortset, het fascheuste 
is, dat het alles van  haer dependeert.-Ick  ben oock  van U. Ed. sen- 
timent dat men  aen  d' andre kant vigoureuse  resolution  behoorde  te 
nemen en alles soo veel doenlyck prepareerde  tot continuatie van den 
oorlogh,  maer  ick  vrees  seer  dat  de  Franse  onse  swackheyt  te  we1 
kennen on1 haer daer door facielder te doen werden, evenwel moet het 
werden gedaen.- 
Indien de Fransen niet willen beloven, Con. Jacob direct of indirect 
't  assisteeren,  is  het  voor  my  onmogelyck  de vreede  te maecken, 't 
welk oock we1 met den eerste dient geweeten te werden. 
Het  werck  van  Holsteyn  bekommert  my  seer,  want  indien  dat 
Denem. hostilityten daer begint is alles in  confusie. 
In 't Leger tot Promelle, 6Juni  1697. 
Ick sie  met  leetmesen uyt  de  copie van  het geen aen Molo is ge- 
screven dat het de  Franse  de vreede  nu  niet  ernst is en' het is onbe- 
grypely~k  dat  sy soo geeffronteert  de waerheyt  ontkennen, ick  moet 
nogh  seggen  dat  indien  sy  tot  geen  stilstandt  van  wapenen  willen 
koomen als wy  met haer eens syn en  sy dan  immers verseeckert  syn 
van vreede, dat  ick  niet  en  kan  begrypen  hoe  het  mogelyck  sal syn 
om tot  een vreede  te  koomen  hoe  genegen wy  daer toe  oock  soude 
syn. 
Ick  approbeere  U.  Ed.  gedaghten  dat  alle  te  geinteresseerde  een 
tractaet opstellen  en'  sien hoe veer men deselve kann brengen.  Wat 
Engeland  aengaet  dat kan  haest  geschieden, bestaende  in  seer wey- 
nighen articulen.  U. Ed. wil uyt mynen naem daerover met myne Am- 
bass. spreecken, dat  deselve  ten  eerste  magh  werden  opgestelt,  men 
heeft  maer  al  te veel  reedenen  te gelooven,  dat  de  Franse intentie 
hebben  om  my  te  bedriegen,  waerop  vooral  dient  gelet  te  worden, 
Indien de Keyserse en Spaense niet voorsightigh en antwoorden op het 
pampier  van  d'  Franse,  soo sullen  sy  seeckerlyck  teruggaen  van  d' 
praeliminarien, 't  geen  in  maniere  de  heele  negotiatie niet alleen 10s 
soude maecken, maer verlooren. 
Het is  seer  remarckabel  't  geen  Colliers U. Ed. van  Constantino- 
polen scryft.  U. Ed. weet dat  ick altyt van opinie ben geweest dat de 
Franse geen intensie hadden de vreede maecken als naer de campagne, 
waerin  ick nu  meer  en meer wert  geconfirmeert, allhoewel ick hoop 
soude hebben  dat indien ick tydigh  genoegh kan  krygen de trouppes 
die ick op de Maes  verwaght, dat sy behalven  Ath niet veelmeer pro- 
gressen hier sullen kunnen doen en aen den Rhyn nogh minder, maer 
het geen meest  to  aprehendeeren  is, in  Catalonien en het  nemen van 
Gallioenen, daer ick seer voorbekommert  ben.- 
In 't  Leger tot Promelle,  ~ojuni  1697. 
Voor soo veel  ick  tegen~voordigh  kan  begrypen  de  staet van 't  ne- 
gotiatie van  vreede  soo scheynen  de geallieerdens nu wel genegen tot 
het  aenneemen van  geoffreerde  conditien, maer  de Fransen  soecken 
de negotiatie uyt te stellen maer niet tenemael aftebreecken gelyck het 
we1 blyckt uyt het  antmoort voorlede  Saturdagh  gegeven, men  sal  nu 
soo voort moeten  negotieren, maer Godt weet wan daer een eynde van 328  EXTRA CTS FROJ4  THE 
sal werden.  De Keyserse  moeten  we1  toesien  van  aen  Franse  gee11 
occasie  te  geven  omte  recilieren  van  't  geen  sy  geoffreert  hebber~, 
want  nu  betere  conditien  te  verwaghten  als  de  preliminarien  is  be- 
laghelyck en daer staen onse saecken God weet niet toe.  Ick verwaght 
seer weynigh  van  d'  conferentie  die  U.  Ed. my  scryft  dat  den  Heer 
Boreel  met  de  franse  Ambass. hadt  afgesproocken; het is naer myn 
opinie  klaer  dat  sy geen  vreede  begeeren  als  naer het  eynde van  d' 
campagne. 
In 't Leger tot Promelle,  17juni  1697. 
1ck meen  dat U. Ed. op de  reghte wegh  heeft  gebraght  de  nego- 
tiatie tusschen de Franse en my en dat men op die voet moet voorgaen 
ende afwaghten wat expedient by haer sal werden voorgeslaen om ver- 
seeckert te  syn  dat naer den vreede sy Con. Jacob nogh  direct  nogh 
indirect  sullen  assisteeren.  Want  sonder  dat  weet  U. Ed.  dat  met 
Engeland  geen vreede  is  te  maecken, Ick  ben volkoorne van  U. Ed. 
sentiment dat d' expediente van haer kant moet koomen, want alle die 
ay  sullen voorslaen en sullen heer niet gevallen. 
Het is onbegrypelyck dat de Keyserse  nogh in hoop  ofte verwagh- 
tinge pretendeeren  te syn om meer van  de  Franse tegenwoordigh  te 
krygen,  als  de  praeliminarien,  indien  sy  daer  verder  by  persisteeren 
soo is het  klaer dat sy de vreede niet  en  begeeren,  waer in  de Franse 
vrees ick tegenwoordigh  eens met  haer  sullen  syn.  Ick en kan niet 
sien  dat  op die  manier  als  de  negotiatie  tegenwoordigh  voortgaet, 
diier een eynde van is te verwghten in Jaer en dagh en ick kan oock 
niet sien dat met  uytstellen  onse  saecken  sullen  verbeteren  maer  ter 
contrarie  verslimmeren,  behalve  dat ick  meen dat  het voor  ons een 
necessiteyt  is om in 't  korte te weeten ofte de Franse de vreede nogh 
willen ofte niet.  Want  indien sy die nu  niet en  begeeren, gelyck  ick 
presumeer, soo is het  seeckerlyclc ons interest dat  de negotiatie mert 
afgebroocken hoe eer hoe liever, want daer kan voor ons niet ruineuser 
syn als de negotiatie  te continueeren  als en geen aparentie is tot een 
conclusie te komen, want  de hoop  tot een vreede  in  d' mensche  ge- 
daghten, soo we1 in Hollandt als in Engelandt doet alles verslappen en 
heeft het quatste effect van de weerelt, daerom is het ten alder uyterste 
nootsaeckelyck dat men op middelen en expedienten bedaght magh syn 
om dese negotiatie sonder verder uytstel tot een  conclusie te brengen 
ofte aftebreecken. - 
In 't  Leger tot Promelle, zo  jz~ni  I 697 
Ick ben tenemael van U. Ed. opinie als men verobligeert sal syn de 
negotiatie  aftebreecken,  dat  het  niet  alleen geschiet  op het point dat 
my raeckt niaer op alle d' andre  te  saemen, het  is seecker  dat wy  in 
die onseeckerheyt of  \VJ'  een  vreede  sullen hebben  ofte  den  oorlogh 
moeten continueeren  niet veel  langer  behoorde  te  blyven, ick wenste 
seer dat de Franse een goet expedient konte voorslaen daer men eedigh 
seeckerheyt  in  hadt  dat  sy  direct  noghte  ind~rect  Co.  Jacob  sullen 
assisteeren, sonder daervon specialyck  in 't tractaet van vreede mentie 
te maecken ; maer ick beken dat het seer dificiel sal syn uyttedencken, 
in  alle  gevalle wy  kunnen  geen voorslaen, synde seecker dat alles dat 
van  onse kant quam niet en soude werden geadmitteert. - 
In 't  Leger by  131usse1, 27  junt'  1697. 
Het concept van tractaet  tusschen-vranck.  en  my  en heb ick geen 
remarques en kan op die manier werden overgelevert, mits het art. van 
Orange daer bykomt, maer wat het separaet art. aenga.et raeckende Co. 
Jacob meen ick niet dat dienstigh is op die manier overteleveren, naer 
dat de Franse haer soo positif  en verscheyde maelen  hebben verklaert 
op die voet niet te willen tracteeren, ende gelyck men dogh geobligeert 
sal syn om eenigh expedient 't admitteeren indien men de vreede tegen. 
woordigh  wil  maecken  soo oordeel  ick  het  best  te  syn  de  boogh 
soo hoogh niet te spannen om dat  men  naederhandt  a1  te veel  soude 
moete toegeven,  dat  naer  myn  opinie geen goede metode van  nego- 
tieeren is. - 
De  constitutie  van  saecken  van  d'  werelt  syn  soodanigh,  dat  ick 
meen  ten  uyterste  noodigh  is, dat  ick  ten  eersten  met U. Ed. magh 
spreecken;  daerom  moet  ick  U. Ed.  de  moeyte  vergen  van  hier  te 
willen  koomen soo ras doenlyck U.  Ed, Iian  met  het Yaght tot Wille- 
broeck koomen. 
I11  't Leger by  Brussel, I I juli I 697. 
Ick verstae  met  bl~tschap  uyt U. Ed. brief van  10.  dat deselve  ge- 
luckigh  in  den  Hagh  was  gereverteert, ick  ben  oock  bleyde  te  ver- 
nemen de protestatie die de franse Amb. doen van haer cinc2re intentie 
tot de vreede en een korte eynde van  negotiatie te willen maecken, aeri 
het 1;reste en geef ick gans geen  geloof  n~aer  het is goet dat men soo 
claer siet dat sy het afbreecken van d' negotiatie aprkhendeeren  't geen 
het,eenighste  exempel is die wy  overigh heeben om haer tot een korte 
conclusie te brengen. -  Daerom is het nogh te  nodiger  om de nego- 
tiatie te presseeren en daer is geen  middel  bequaemer als door de se- 
c#te  negotiatie  met de Amb. van de Staet, want door  den  Mediateur 
die soeckt seeckerlyck niet  als longueurs.  Het komt  my onbegrype- 
l#ck voor dat wy  op alle d'  ecetltieele pointen  met de Franse eens syn 
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suspitie, dat het ons van beyde syde niet ernst is.  My dunckt dat men 
dat in 't korte soude kunnen eclairsiseeren ende tot het  eene of  andre 
eynde brengen. 
De G. van Portland heeft U. Ed. geinformeert van  t'  geen  tusschen 
den Mr  de Boufflers en hem  is gepasseerd  daer ick weynigh verwagh- 
ting van  heb en seeckerlyck het ant~voort  dat hy sal ontfangen, sal in 
generale termen  syn,  soo dat  het  geheele  werck  in  den  Hagh moet 
wertlen gedaen als ick altyt van opinie ben geweest. - 
In het Leger by Brussel, 18]ult'  1697. 
Ick ben we1 van U. Ed. sentiment dat het beter was dat d'  engage- 
ment ofte belofte die Vrank. soude doen van  geen van  myne vyanden 
't  assisteren ofte diergelyck waer Co. Jacob soude werden in begrepen 
niet reciproque  was maer daertoe sal men de  Franse niet brengen so0 
dat  alleen  in  d' Extensie  van  dat  artiquel  meest  sal  moeten werden 
gelet dat Co. Jacob daerin vooral wert begrepen, sonder dat hy genoemt 
wert, nu dat het schynt  als of  het  de  Franse ernst was  die  negotiatie 
voort te setten, soo dient men geen tyt te verliesen, maer als men seyt 
het eyser smeeden terweyl het heet is. - 
In 't  Leger by  Brussel, 2 2 juli  I 697. 
Het  en heeft  my  niet  gesurpreneert,  dat  de  Franse  een  termyn 
hebben  gestelt tot acceptatie van haer  offres, want  om de waerheit te 
seggen het en soude  niet reedelyck  syn dat  sy altyt soude verbonden 
syn om die goet  te  maecken, siende hoe  lang de  negotiatie heeft ge- 
deurt en de weynigh inclinatie die de Keyserse toonen om die te willen 
aenneemen, behalve  als  men  haer  superioriteyt  considereert, soo kan 
men het soo onredelyck niet vinden en het  komt my niet voor dat het 
tegenwoordigh kan werden aengesien te geschieden met deselve hauteur 
als voor dese. -  Het is vreemt dat den  Mediateur daervan geen ope- 
ning heeft gedaen aen  d'  geallieerdens.  Want het is we1  seecker dat 
de franse Ambas.  die denuntiatie sullen  hebben  gedaen, het  geen  my 
gans niet aen en  staet is, dat op de vraegh die den  Heer van  Dycvelt 
heeft gedaen, dat  Barcelone verlooren  synde  hoe dat  sy het  dan be- 
grepen  en het antwoordt  synde, daer niet  op te syn gelast, vrees  ick 
seer dat alles nogh seer onseecker is. - 
&Ten sal  nu  moeten de  Keyserse en  d'  Spaensse presseeren  om de 
conditie  aentenemen  binnen den  tyt,  alhoewel  ick  beken dat  se wat 
kort  is  genomen, maer  mogelyck soo veel  te  beter  om een spoedige 
eynde  van  't  werck  te  hebben,  ick  geloof  men  sal  daertoe  ordres 
moeten  senden  aen  Mr  Lexington  en  Heemskerck  om  hetselve  tot 
Weenen  te  presseeren  en  te  denuntieren,  dat  wy  den  oorlogh  niet 
langer kunnen voeren. - 
Den G. van  Portland  sal  sigh  aen U.  Ed. justificeeren van  d' valse 
raporten  van  hem  gedden,  ick  geloof  hy  overmorgen  weder  een 
entrevue, voor de laeste mael  met den nlr de Eoufflers sal hebben. - 
Loo, 27 Ocfo6. 1697. 
Het  bekommert  my  seer  te  vernemen  met wat  voor  een  hauteur 
de  Franse  haeres  onredelycke  pretensien  sustineeren,  ttgens  den 
Keyser en het  Ryck.  Ick en  sie evenwel tegenwoordigh  geen ander 
remedie voor  haer  als  de vreede  te  sluyten  op soodanighe conditien 
als  sy  kunnen  erlangen,  want  indien  den  termyn  elabeert  een  dat 
sy  hebben  geteykent,  soo  is  het  klaer  te  sien  in  wat  confuse  en 
desolate staet het Ryck sal worden gebraght, 't  welck my  niet weynigh 
chagrineert,  den  tyt  synde  soo kort  sal  ick  met  groote  impatience 
verwaghten te vernemen wat daer van sal koomen. - 
Kensington,  13 Nover~zb.  of  3 Decern6.  1697. 
Ick  ben  bleyde  dat de  frnnse  Amb.  sulcken  civilen  tael  hebben 
gevoert, alhoewel  daer weynigh  goets  voor  het werck van  Religie  te 
verwaghten  is,  ick  hoop  dat  voor  al  die  Princen  geen  verder  dif- 
ficulteyt  sullen  maecken  om  het  gemaeckte  tractaet  van  vreede 
wegens  het  Ryck  te  ratificeeren,  welcken  termyn  in  korte  daghen 
staet 't expireren. 
Ick  ben  nogh  al  bekommert voor  de  evacuatie  van  Luxembourg, 
't geen de franse Ambass.  aen U.  Ed. daeromtrent hebben geantwoort 
schynt  my toe  seer  equivoque, ende  het geen  my meest aghterdoght 
van  alles geeft, is, dat de  Franse tot nogh toe  haer Trouppes niet en 
reduceeren  altoos  seer  inconsiderabel, ende U. Ed. weet  hoe  seer  sy 
op de menage syn gestelt. 
Het is  my  leet  dat  het  werck  van  d'  guarantie  en assotiatie  soo 
weynigh voortganck heeft; men sal  daerop naer  myn  oordeel harder 
moeten dringen, als de evacuatie van alle de plaetsen  sal syn geschiet, 
want ick dat de eenighste securityt van vreede aghte. - 
Nu dat de Deense Amb. ordres hebben ontfangen om te tracteeren, 
sal  men  we1  dienen  met  den  eerste  hetselve  voorttesetten  soo  veel 
doenlyck. - 
De confusie tot  Luyck  bekommeren  a1  seer, ick  meen dat wy  ons 
daermede behoorde  te moeyen, ende  tot  dien  eynde aenstons ymont 
naer Lyck senden om verder quaet voor  te koomen, en de differenten 
tusschen den Prins en Staten te associeeren. - 
Die drie  groote  saecken die  ick oordeel dat  van  d'  meeste  impor- tantie  syn, om in  den  Staet  te werden  geregleert  eil  geresolveert, is 
het  werck  van d'  restanten van  schulden, de  geprojecteerde  fons  tot 
de fortificatie ende het aenneemen van mariniers volgens het concept ; 
ick  sie  met  leetweesen d' obstaculen die  het  collegie van  admirt van 
Amsterdam  daeromtrent  bybrenght  volgens  U,  Ed.  scryvens,  dat 
onverdragelyck is. - 
Kensington, 16,  20 Dec.  169r 
Het  is  my  seer  leet  dat  ick  aen  U.  Ed.  moet  berighten  dat  de 
saecken  van  daegh  in  het  F'arlement  seer  qualyck  syn  afgeloopen 
synde in het committe van het legerhuqfs gevoteert, dat alle de Troup- 
pes die seedert het Jaer 1680  syn geworvefi sullen werden afgedanckt, 
soo dat  icli dan  geen meer  Trouppes  in dienst  soude  houdcn als in 
Coninck  Carels tyt,  't  welck  qualyck  Sooo  man  kan  uytmaecken, 
hoe dit te redresseren  sal syn enweet  ick  niet maer vrees voor groote 
desordres en confusie. - 
Kensington,  17/27 Bee. t 694. 
Het is  my  leet,  dat de  ~ergadering  van  Hollandt  gescheyden  is 
sonder dat  U. Ed. heeft  kunnen concludeeren het consent voor forti- 
ficatien,  ick  hoop  dat  op  haer  weder  komste  U.  Ed.  dat  nodigh 
\verck  tot  conclusie  sal  kunnen  brengen,  als  mede  het  aennemen 
van  mariniers,  daer  aen  ick  my  soo veel  laet  gelegen  syn, ick  ben 
bleyde dat het consent is  gedragen, wegens de restante, indien U. Ed. 
oordeelt  dat  ick  aen  d' vier  Provintie  dien  te  scryven, soo versoeck 
ick  U.  Ed,  van  my  te  willen  toesenden  een  concept  van  een 
brief. 
Kensington,  4/17 Januar  1698. 
Doen  ick  voorlede  dynsdagh  besigh  was  aen  U, Ed.  te  scryven 
ontstack den brandt  in Whythall, 't welck het  geheele huys te weeten 
het principaelste in d' asche heeft geleyt, het soude een grooter verlies 
syn  voor  anderen  als voor  my, want  ick daerin  niet  konde woonen, 
evenwel het verlies  is  groot, daer nu  niets tegens  is te doen als Godt 
te  bidden  voorhet  toekomende  van  diergelycke  ongelucken  ons  te 
willen bevryden, - 
Kensington,  I t/a  i fdnllar  I 698. 
Het is  my  seer  leet  dat  de  Hr  van  Amsterdam  haer  so0 sterck 
kanten tegens  de mariniers, U. Ed. heeft haer reedenen soo klaer ge- 
debateert dat ick nogh hoope  heb  dat  sy veel  light tot eenigh tempe- 
rament 6oude kunnen werden gebraght,  alhoewel ick  het  humeur van 
d' Hr Hudde in dese occasie seer vrces, weetende dat hy niet light van 
syn opinie in sulcke saecken afgaet.  Ick versoeck evenwel dat U. Ed. 
daerop onophoudelyck  wil  arbeyden. -  Ick ben seer bleyde  dat con- 
sent is gedragen in het werck  van d' fortificatien, ick  sal  van  U.  Ed. 
verwaghten  wat  devoiren  ick  by  de  andere  Provintie  daer  van  ick 
Stadthouder ben sal aenwenden, om mede desclfde consenten te dragen 
als Hollandt heeft gedaen. 
Kensington,  r,/r r  Fedruar  r 698. 
Stepney was al vertrocken en'  sal  aparent  nu  in  Hollandt  syn  en' 
heeft ordre om U. Ed, directie te volgen.  Ick  meen  dat het goed sal 
syn dat U.  Ed. hem seyt dat hy pretexeert syne voornacrnste commissie 
tot Berlin te syn, om wegens he1 werck van Neufchastel  te  spreecken. 
Ick ben oock van sentiment dat hy  derwaerts een reys moet  doen om 
myne pretensien te pousseren,  alhoewel  ick  moet  bekennen  dat  ick 
geen  groote  opinie  van  die  geheele  saeck  heb  en  datter  weynigh 
aparentie  is,  dat  ick  oyt  in  possessie  van  dat  landt  soude  kunnen 
koomen sonder aen Vrank. den oorlogh  aentedoen.  EIen  sal a1  met 
veel  voorsightigheyt  in  die  saeck  rnoeten  procederen  om  sigh  met 
Vrank. niet  al  te  seer  te  comitteeren,  't  geen  in  dezen  tyt  niet 
raedsaem is. - 
Kensington, ar Maeri  of  I  April  1698. 
Heb ick ontfangen  U.  Ed.  brieven  zr  en  2a Maert neffens  copie 
van  den  brief  die  U. Ed. aen d' Gr. van  Portland  heeft  geschreven, 
waer  in  ick  meen  dat U. Ed. die importante  materie  tenemael  heeft 
geopent en d' seeckerlyck alles geseght dat daerin  kan werden gecon- 
sidereert.  Men sal nu moeten afwaghten ofte de Franse tot particulia- 
rityten sullen willen  koomen  waeraen  ick  twyfele,  en' nogh meer hoe 
het mogelyck sal syn om expieramenten  uyttevinden om die importante 
negotiatie tot een  goede  conclusie  te  brengen,  want  onse  interessen 
syn so0 different dat ick qualeyck eie hoe het mogelyck sal syn om die 
te kunnen concilieren. -  Behalve dat de grooste swarigheyt die my in 
dit geheel werck  vorkomt dat men soo weynigh staet kan maecken op 
d' engagementen die  men  met  Vrank: neemt  en,  ende  haer  maght 
soude dan nogh  soo  veel te  considerabelder  syn,  dat  sy  nogh  meer 
vryheyt soude hebben om de tractaten 't observeeren soo veer  als  het 
met haer convenientie soude overeenkomen, waer van wy  maer alteveel 
experientie  hebben. -  Aen  d'  andre kant  sie  ick  niet,  hoe  het  one 
mogelyck sal  syn  in  cas  den  Co.  van  Spagne  i~  't  korte  komt  te 
sterven, om te beletten dat Vrank. sigh aenstonfi in possessie stelt  van 
die monarchie. - 
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die U.  Ed. van  mentioneert,  vooral  dient  men  te  arbeyden  dat  den 
Keyser  enden  C.  van  Beyeren  haer met den anderen wilde veraccor- 
deeren wegens de  successie, andersins is het voor ons onmogelyck om 
reghte mesures te kunnen nemen. - 
Kensington,  I/I I  April  1698. 
Ick vinde dat de menschen  alhier  meer  en meer beginncn te apre- 
hendeereu de doot van  den Co. van Spagnie, synde gepersuadeert dat 
deselve den oorlogh soude naerslepen.  Daertoe sy we1  scheynen  ge- 
resolveert te syri in  sulcken geval, maer soude niets ofte weynigh willen 
contribueren, als het  geen de zee raeckt, en de  oorlogh  te  lande  be- 
voolen  laeten syn  aen den Staet  en d'  andre geall~erdens  't  geen  by 
haer niet uitte~oeren  soude syn, maer aen d' andre kant sien ick  oock 
geen aparentie altoos dat  ick  het  Parlement  oyt  sal  kunnen  persua- 
deeren om soo veel gelt te geven om soo een  considerabel aental van 
Trouppes te onderhouden in d' spaense  Nederlanden,  als ick in  dese 
voorlede oorlogh heb gedaen, en' evenwel sonder dat en sie  ick  geen 
possibilityt om d~e  te defenderen. 
Den  G. van  Tallard  heeft van  dagh  by my gelveest  in  een  parti- 
culiere audientie en heeft  my  geproponeert  hetselve  dat Pompone en 
Torey -  aen  G.  van  Portland  hebben  gedaen,  waer  van  U.  Ed. 
sonder twyfel kennisse  sal hebben.  Ick  heb  daerop  geseyt  dat  die 
saeck van te groote delicatesse en  importantie  was  om op die propo- 
sitie te  kunnen antwoorden, noghte eenighe  maecken  gelyck  hy ver- 
soght,  geconsidereert  dat  ick  en  den  Staet in  Alliantie  waeren  met 
Princen die in  die  successie  geinteresseert  waeren,  maer  dat  ick  we1 
met hem in raisonement sonder eenighe engagement wilde treeden soo 
dat  wy  dan  een  seer  lange  conversatie  op die  importante  matelie 
hebben gehadt en' veel raisonnementen aen wederseytslyck syn gevallen 
en'  ick  heb  doen  blycken  dat  ick  geen  accomodement  en  koste 
voorsien  ofte ten  minste  aen  d'  Beyser soude moeten werden  gece- 
deert alles het geene Spagne nu in Italien besit, aen d' C, van Beyeren 
de Spaense Nederlanden, niet in  d'  staet  daer  hy  nu  syn,  maer  een 
stercker en'  grooter  Barrikre,  daer  men  naederhandt  soude  kunnen 
overspreecken,  ende aens onse eenige Havens in'  RIiddelandsclie Zee 
en in 't West Indisch, tot  verseeckering  van  onse  commertie, neffens 
een reglement van commertie voor byde natie. -  Dit  is in 't korte  't 
geen in die conversatie  is gepassert, waer van hy  niet  manqueren  sal 
raport te doen, en'  ick  en  twyfel  niet  of  sal  my  naerder  spreecken. 
Ick heb daervan kennisse gegeven  aen  G.  van  Portland.  Ick meen 
dat ick  my  niet  te  veer  heb  uyt  gelaeten,  seeckerlyck  niet  in  yets 
gfengageert. - 
Ne~rnarkett,  6/16 April  1698. 
U.  Ed. sal uyt myne voorgaende hebben gesien 't  geen ick hier kan 
doen  in  cas van  het  subiet  overleyden van  Co. van  Spagne waer  by 
iclr niets verder weet te voegen. - 
Ick sie dat  volgen sy genie met veel finesse met U. Ed. 
wil procedeeren, want Tallard heeft veel resoluter met my gesproocken, 
waer van ick U.  Ed. in t' korte by myn  laeste brief  reeckenschap heb 
van gegeven, ick en twyfele niet op meyn wederkomste te Kensington 
naerder van  hem  te  hooren,  als  mede  in weynigh  daghen.  Van G. 
van  Portland van Wien ick  gisteren een brief van'  heb ontfangen 
daghs naer dat hy van syn reys weder was gekomen, van Pr. van Vau- 
demont te hebben  gesien  in  syne  doorreyse door Vrank.  soo dat hy 
niemandt van  d'  Ministers  nogh  hadt  gesien,  maer  meende 't  selve 
daghs daer  aen de toen  soo dat  ick  alle  euren van  syn  brieven ver- 
waghte, alhoewel ick seer gepersuadert  syn dat de Franse niet verder 
sullen  uytkoomen  ofte  presenteeren  als  gedaen  hebben  en'  gans 
niet  aenstaen  de  conversatie  die  ick  met  den  G.  van  Tallard  heb 
gehadt. - 
Windsor, 3/13  ikfq  1698. 
Heb ick  alhier  ontfangen U.  Ed.  brieven van  6.  en  9.  deser,  ick 
devier gans niet van U. Ed. sentimenten op dat geheel important werck, 
het  sal a1  seer difficiel syn die  negotiatie  te manieren op deselve ma- 
nier als de secrete wiert gedaen voor het maecken van d' Vreede, also0 
ick  qualyck  kan gelooven dat  Vranck.  daertoe  sal willen  verstaen  't 
welck men haest sal  sien  als den G. van Tallard antwoort sal hebben 
ontvangen. - 
Kensington, 3/13 juni  1698. 
Men hoort tegenwoordigh  alhier  van niets anders spreecken als het 
werck van het lighten van  twee Millioenen op de negotiatie van  Oost- 
Indien, het eyndige van d' sessie van het Parlement dependeert gehee- 
lyck  daer aen, ende U.  Ed. kan  niet  gelooven  hoe dit  een intricaete 
saeck is. - 
Kensington, I/I I juti  I 698. 
Den  G.  van  Portland  sal  met  den  G.  van  Tallard  op dien  voet 
spreecken  als U. Ed. my heeft  gescreven, synde verobligeert  geweest 
seer assidue te syn in het Parlement is oorsaeck dat  het nogh niet en 
is geschiet. - 
Den  G. van  Portland  sal U.  Ed._reckenschap geven van  het  geen 
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diensda;h  ofte woensdagh naer den Hagh te gaen om met U. Ed. verdcr 
daer omtrent mondel~ng  te conferercn, ende alles soo veel doenlyclr 't 
ndjustseren, - 
Kensington, 6/16 Beeemb.  r 698. 
Ick ben voorleden Sondagh avont alhier gearriveert in goede geson- 
theyt,  hebbende  een  gemaekelycke  passage  gehadt  alhoewel  twee 
daghen en twee naghten op Zee  ben  geweest  met  een  contrarie wint 
dre seer slap was, maer seer goet weer. - 
Huyde  heeft  het  Parlement  voor  d'  eerstemael  geseeten  en  het 
Lagerhuys  een  speeker genomineert  te  ceeten S'  Tom3  Littleton  't 
welck een  seer eerlyck  man  is, en vervolgens  een  seer  goede saeck, 
deselve sal myn  aenstaende  vrydagh  merden  gepresenteer  tom  myn 
ppprobat~e,  als  wanncer  irk myn  aenspraeck  aen  het  Parlement sal 
docn 't welck iclr  tot dien tyt heb gediffereert.  Het is  onmogelyclr 't 
oordeelen  wat  her  succes  van  deze  sesvle  sal  syn,  maer  naer  de 
ko~theyt  des  tyts  die  ick  hier ben  geweest soo  sie  ick  klaerlyck  dat 
de  grootste  dificul~yt  sal  syn   he^  aenhonden  van  trouppes,  tegens 
het welcke  een  u70ntlerlyck vooroordeel  is, dat  icli  niet  en weet  hoe 
gesurmoptecrt sal kunnen nerden. - 
'S  IIage, q Fed.  1698, 
Sire ! 
Ick hebbe  huyden  sntfangen Uwe  hInjes  Hoogst gedagte missive 
van den  zr.  January laest leden. - 
Une Majest sal na  het  scryven van  deselve uyt de Inyne nader ver- 
fitaen hebben 't gene omtrent het corps mariniers en het Regiment voor 
de ChUrpr~ns  van  Brantlenhg is voorgevallen, het  eerste is by provisie 
gevonden maer op het tweede syn die in Amsterdam nogh seer dificyl, 
ick  sal  moeten  uytvorschen  waer  het  hen  eygentlyck  schort, om die 
ombrage die sy hebben is 't  doenlyck wegtenemen, maer het sal mede 
seer difficyl syn.  Men segt  dat het  Regimt van  Brantienburg alreede 
geformeert  is  en  tot  Cleve  synde  seer  schoon  en  uytgelese  Volck. 
De  Priris  van  Nassau  Saerbruck  daer  van  geadverteert  synde  heeft 
daerover  alrede  geschreven om hetselve  in  dienst  te neemen, ick  sal 
sien hoe ick het by  haer Hoog. Mog. stelle, middelerwyl dat d'  andere 
Provintie~  daerop resolveeren. 
Wat de consenten tot de fortificatien  belangt, daer omtrent doe ick 
by provisie myn best by d'  andere  provintien  om  de consenten  uytte- 
werken en a18  ick het so0 verre gebragt sal hebben  als ick kan  sal ick 
Uwe  hIajesteyt  een  project  missive  senden  om  het  tot  perfectie  te 
brengen valgens Uwe Majeste!  t orders, 
Ick hebbe het proces  neffens  de  quartieren  van  Gelderland  door- 
gelopen  en sal so0 ras doenlyck  Uwe  Majesteyt  daerover een  advys 
laten toekomen, maer hetselve is so volimineus en van sulcken estendue 
dat ick vindt we1  syn kan  dat  het  so0  sal  kunnen werden  afgedaen, 
dat de tegenwoordige  staet van  oorlogh  daer na  soude worden  gere- 
partieert,  oock vindde ick uyt de lecture van de stucken geene  groote 
swarigheyt, dat de voorgaende repartitie nogh dit jaer plaets hebbe.- 
Het geen Uwe Majesteyt  scryft wegens 't  gene  altans  in  het  Par- 
lement passeert smert my in myn  hard, als  ick  overdencke de quaede 
effecten die 't  selve sal doen onder de geallieerden, d'onsekerheyt waer 
in  sulk  sal  stellen  de  saeke van  Engeland en den voet  die  het  sal 
geven  aen  de  Koning  van  Vranckryck  en  de  partisans  van  Kon. 
Jacob, om grote, te voren onbedagte  desseinen te formeren  ende  ons 
in 't midden van  deq vreede  in  een  continuele  onrust  doen  houden. 
Men moet het  evenwel opnemen soo het legt dewyl het  niet te veran- 
deren is en doen ontertussen alom  syn  best  voor de gemene sake, 't 
gene we hoopen dat God almachtig altyt sal segenen, het komt my te 
chagrinant voor om dat  ick  uyt  andere  advysen  verstae  dat  het  soo 
wynigh stemmen hebben opgegevtn. - 
Ick hebbe huyden aen de Princesse van Nassau volgens Uwe Maje- 
sttyt orders aen gescreven, des selfs  goetvinden  omtrtnt de -  -  - 
van voorst, alsmede dat ick van haer a1 antwoord hadde ontfange:.,  dat 
sy de voorslag goedvont versoeckende dat  ick wilde  besorgen  dat by 
den Staet daer over aen de provintie  mogte worden gescreeven. - 
Ick  hebbe een brief  ontfangen van  d'  Ileer  Ham waer  hy scryft, 
dat bekommert  is  over de besendinge van d' Heer  Stependy  an het 
Hcf van  Brandenburgg, de  Churfurst  hadde  gesegt,  soo  de  Koning 
Dankelman in syn protectie neemt, sullen daerme  inconvenienten uyt 
resulteren, dewyl hy van  deselve  te  groote  outrage hadde ontfangen 
om die te dissimuleren  dat  syn liberteiten -  -  -  aen  de  Churfurst 
niet saemen konden gaen, dat hy nu in  een  goede  plaets was  en  dat 
men hem daer soude laten, ick kan niet anders mercken  als dat  door 
de beweginge die Uwe Majt alrede  gemaeckt  heeft  mede  by provisie 
gesluyt heeft, dat men  met  die groote fougue  niet is voortgegaen  het 
geen het eerste oogmerke we1 was, nu  soude het in bederiken kunnen 
komen ofte met de besendinge niet een weynigh soude konnen werden 
getraineert sonder dat men daer van  eclat  maeckte-de  resolutie van 
zulk te doen evenwel blyevende want daer mede sal men  effectueeren 
dat Churfiirst niet meer werde geanimeert en dat men  ondertussen sal 
stil staen, sullende  de rest  onmogelyck wesen  soo schielyck  te doen 
maer tyt requireren -  -  -  verder soude in deliberatie  koomen  eer 
de  besending  voortging  of  men  niet  een  ander  rede  soude  kunnen 
geven aen die besendinge  die  dagelyks genoeg  sullen voorkomen, en 
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dat  men  alvoreens  maeckte -  -  -  dat  die  daer  quam  we1  wierd 
ontfangen. - 
Ick hebbe  huyden  by my gehad  Monsier Bondely,  die  my  seyde, 
dat het ten uyterste nodigg was dat Uwe Majest vigileerde omtrent de 
successie van Neuchastel-want  dat andersints de Prins van  Conty in 
de possessie soude werden gestelt, soo ras het proces dat in  state van 
wysen was,  soude worden uyt gesproken;  hy sede wyders dat volgens 
de  genie  van  dat  volck  nodigg  was,  dat Uwe  Majest  daer  ymand 
sont om Uwe  Majest regt voortestellen, ende  hy sloegg voor, of  Uwe 
Majest  daer toe  als  en passant niet  soude  konnen  gebruycken  den 
gemelte Heer Stependy.  Ick objecteerde hem  dat  sulk  wat  te  veel 
eclat soude geven en Vrancryck te veel opsetten, hy seyde mede en dat 
a1  de Regenten van Neuchastel van dat sentiment waren, soo, om dat 
Uwe Maj. na haer  gevoelen regt hadde, preferablement voor Madame 
de Nemours  en van  gelycken  oock  na haer dood.  Ick meende dat 
men  nu by provisie door Monsr d'  Everard, sulk soude konnen  laten 
doen  dat  we1  goed  vond,  maer  daer  moet  evenwel  ymandt  expres 
konnen  aen  de  Churfurst  van  Brandenburgh  scryven,  dat  men 
Stependy by  hem  sont om secreetelyck  te concerteren  op -  -  - 
in  Neuchastel,  dac  hy  dan  denvaerts  een  tour  soude konnen  doen 
ende  weer  terugh  alles  met  syn  advys  dat  hem  ongetwyffelt  seer 
aengenaem soude wesen. - 
'S  Hage,  14 Februar 1698. 
Sire, 
Monsieur Stependy is alhier aengekomen en hebbe ick bereits eene 
conferentie met hem gehad ;  hy is seer van opinie soo als ick laest aen 
Uwe Majesteet hebbe geadviseert, dat syne uytterlycke principale com- 
missie geen relatie tot de saeck van Danquelman moet hebben, vervol- 
gens dat  het  we1  best  convenieert  sal wesen  dat  syn  eerste  aanbre- 
dinge  tenderen  om  de  Churfurst  te  filiciteeren  met  de vreede,  te 
bedancken voor alle syne goede aengewende devoirs geduyrende  den 
laesten oorlog, hem nodige tot de continuatie van de opregte en sincere 
vrientschap en correspondentie tot conservalie van wedersytse Rycken 
en Staten en tot het laeste van  de gemene sake  sprekende  aenstonts 
van  het  aengaen  van  een  goede en -  - -  cortstondige guarantie 
en 't gaen  daeraen  dependeert, verders  geviel hem  seer  we1 't geene 
ick  Uwe  Majest  hadde  gescreven  wegens  de  sake  van  Neufchastel 
oordeelende dat het selve sonderlingh aengenaem aen  dat  Hof soude 
wesen,  en  meynde  oock  als  het  met  Uwe  Majesteyts'  welgevallen 
soude wesen, dat  ingevalle het Hof  na  Pruyssen vertrekt, dat  hy dan 
we1 een keertie na Neufchastel soude komen. 
'S Hage, 25 Muer/ 1698. 
Uwe Majest sal in de bygaende  copie syn myne  gedagten  over de 
Franse propositie ; ick hebbe daerin niet als duysterlyk  aen  gehaelt 't 
werck  van  een  partage voor soo verre  het  ons kan roeren, soo om 
dat  sulk  nogh te prematuyr als mede dat het  ten  uyterste  dangereus 
is, gelyck Uwe  Majesteet we1  aenhaelt, hebben wy  daerover op 't  Loo 
gesproken,  soo sie  iets diergelyks in 'l  sin  hebben, sullen  sy selfs we1 
uytkomen dewy1 van haer zyde 't selve veyligh doen  konnen, ende wy 
niet sonder veel  te  hazardeeren,  maer soo sy stuck  gewys begonnen. 
Soude men  de  saek verder  kunnen  matureren, ondertusen dat  men 
siet hoe de negotiatie tot Paris gaet  sal  men op alles  moeten  denken 
het  geval  enterende wat  de doen,  soo men  met  Vranckryck  konde 
overeenkomen,  dat  soo  de  koning  van  Spagne  geduyrende  dese 
negotiatie  stierf,  alles  in  state  soude  blyven  voor  de  tyt  om  den 
anderen  te verstaen, soo  als  ick  in 'te  erste  van  myn  brief  aen  den 
Grave van Portland hebbe gescreven, soude dat nogh  enige hope van 
succes wesen.  Wat ick vrese  neen en selfs als wy  a1  accoord werden 
dat het niet soude werden nagekomen. 
Het sal  dan  ten  hoogste  noodig wesen dat  wy  van  nu an op alles 
praepareren.  Ick meyne  dat  vooreerst  behoorde  te wercken  dat  de 
Keyserse  en  Churfurst  eene  gemene lyn troken  tegens  Vranckryck, 
by  provisie  het  particuliere  sustineren  en pretentien wat  aen de zyde 
stellende en dat gelyck de Churfurst alrede segt voor de Keyser het be- 
leyt en haer differenten stellen aen Uwe Majesteit en den Staet, op dat 
men door dat middel eviteerde, dat Vranckryck die  een ofte ande niet 
aenlaente, ick meynen dat Uwe Majesteit en den Sta& hare  gedagten 
hooren  te  laten  gaen  om den  allen tyde  soo ras  doenlyck  te  water 
te kunnen armeren, dat de  Keyser  sorge draege voor de  militie van 't 
Ryck  ende  de syne, vooral dat hy de vreede met  de Turken  tragchte 
te maken, en  in  cas  tot  Paris  middelerwyl  in  de negotiatie  niet was 
gedaen,  sal  men  sigh  nootsaeckelyck  aenstonds  met  alle  de  forcen 
die men sal kunnen  bybrengen jegens Vranckryck moeten  opposeren 
omtrent syne entreprises soo te water als  te  land en voornaementlyck 
in  de Oostindien,  en  daer  toe  soude  we1  nodigh  wesen  alleen  een 
simpel concert tussen de Keyser, Uwe Majesteyt en den Staet. - 
Kensington, 6/16 Ianuar 1699. 
De saecken staen hier  in 't  Parlement  desperaet  soo dat  ick  in 't 
korte yets  sal moeten doen dat in d' weerelt groot eclat sal maecken, 
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waer  van  ick  voor  het  tegenwoordigh  U. Ed.  niets  verders  en  kan 
seggen. - 
Kensington,  I 3/23 Januar I 699. 
Ick geloof  dat wy  nu  beter  koop  sullen  hebben van  d'  Keyserse, 
alhoewel ick  venvondert  ben van d' discourssen die  de Ministers  aen 
U.  Ed.  en aen Hopp hebben  gevoert  ende  hoe het haer  in  haer  ge- 
daghten  kan  koomen  dat  Engeland  en Holland,  met  haer  mesures 
soude  willen  nemen  om d'  Ceurprins  van  Beyeren  van  d'  successie 
van  Spagne  te  secludeeren  en'  aentegaen  tegens  het  gemaeckte 
Testament  in  syn  faveur.  Ick  en  twyfele  niet  of  Vranck.  sal  my 
adverteeren  van  het  geen  hem  sal  voorkoomen  van  het  keyserlyck 
Hof,  op dat  subject  als  Tallard my  heeft  beloofd  volgens  d'  ordre 
die hy daertoe hadde. - 
Ick wenste  seer dat  U. Ed.  neffens den Heer Williamson de nego- 
tiatie  met  Lelienroth  konte  voortsetten,  ick  heb  hem  oock daertoe 
ordre doen senden, en'  aen Robisson, om tot Stockholm te negotieren 
wegens het Tractaet van commertie. - 
Het is  my  seer  leet  dat  ick  U. Ed.  moet  seggen  dat  de saecken 
alhier in quaeder staet syn als men  kan bedencken en dat ick niet als 
confusie  en ruien  en voorsie, indien  Vrankr. daer toe  gelt  heeft  ge- 
geven  is het qualyck  geemploiert, want  ick  U. Ed. kan  verseeckeren 
dat  het  niet  van  nooden  is,  want  de  menschen  generalyck  syn soo 
verblindt ofte qualyck  geintensionneert, dat geen coruptie van nooden 
is  om  haer  te  bewegen  tot  het  total  abandoneeren  van  haer 
securityt. - 
Ick heb dese  Morgen  met  groote  droefheyt en' ontsteltenisse ont- 
fangen U.  Ed. brief  door  een  Expresse,  met  onverwaghte  tydingh 
van  het  overleyden van  den  Ceur-Prins  van  Beyeren  het  welcke  de 
saecken soodanigh verandert dat ick tot nogh toe niet en kan voorsien 
de groote  inconvenienten  waerin wy sullen  vervallen..  Ick meen  dat 
U. Ed. de  saeck duydelyck in  synen brief  voorstelt, en' alles aenvoert 
't  geene  in deze importante materie  te considereeren staet.  Ick  heb 
gemeent dat  ick voor eerst  niets bequamer  konte doen, als die ordres 
te  schicken  aen  d'  G, van  Jersey,  waer  van  den  G.  van  Portland 
U. Ed.  sal  informeren ende op dien  selfden voet  aen G. van Tallard 
te doen spreecken, synde daer naer  in syn geheel om nogh soodanige 
mesures te nemen als men dienstigh sal oordeelen. - 
Ick geloof  we1  dat  Vranck.  sal  verklaeren  by  het  secreet  artikel 
te sullen blyven,  maer  indien  deselve  publicq  ofte  geweeten  soude 
worden  schrick  ick voor  de  consequentie  in 't  reguard van de  Staet 
en my.  Wat  conduite wy  tegenwoordigh  in  Spagne sullen  houden 
en aeet ick  niet, want  ick niet  en kan  begrypen  dat  wy  oyt  sullen 
kunnen aldaer verlrlaeren gedaghte  te  hebben tot de successie van d' 
Monarchie  voor  d'  Ceurvorst  van  Beyeren,  noghte veel minder  het 
communiceeren  nogh  te advoueren  aen het  keyserlycke Hof, soo dat 
wy  in  geen  kleyn  Labirint  en  syn,  den  goeden  Godt wil  uns  daer 
uy thelpen. - 
Kensington,  7/r 7 Februar 1699. 
Ick verwaghte  alle daghen antwoort uyt Vrankr. van G. van Jersey 
op het  geene  hy  volgens  lnyn  ordre  sal  hebben  gepresenteert  ter 
occasie van  het  overleyden van den C.  Prins van  Beyeren.  Ick heb 
U.  Ed.  in  myne  laeste  geinformeert  van  het  discours  van  G.  van 
Tallard  in  't  welcke  hy  seedert  met  den  Secretaris  van  Staet  heeft 
gecontinueert  van  't  insinueeren  dat  het  secreet  artickel  obck  is 
koomen te vervallen, soo dat men nieuwe mesures end' engagementen 
sal  moeten  nemen, waeromtrent  men  beter  sal  kunnen oordeelen a$ 
het antwoort uyt Vrankryck sal syn gekoomen. 
Kensington, 14/24 Februar 1699. 
Het  project  dat  U.  Ed. my hadde  toegesonden  van  het  Coll. van 
Admiraliteyt van  Amsterdam  raeckende  de  mariniers,  het  getal van 
twee honderd is soo inconsiderable, dat het weynigh reflectie meriteert, 
behalve  dat  ick  bereids  geen  hoop  meer  overigh heb dat ick hier in 
soldy  sal  kunnen  houden  myn  Duytsche  Gardes,  soo  dat  men  op 
expedienten  sal moeten  bedaght  syn,  soo  door  reductie  van  andre 
militie als andre  posten  op den  staet van  oorlogh, om daer uyt haer 
soldey te vinden, ende en weet ick  niet  of  dan  in  consideratie  soude 
kunnen gebraght werden  om  eenige  regimenten  tot  mariniers aen te 
stellen  en  die  te  brengen  in  't  geheel  ofte  ten  deele  tot  laste  van 
Collegien ter Admirt. -  Ick versoeck dat U. Ed. syn gedaghten daer- 
over wil laeten gaen. 
Kensington,  I 7/27 Februar I 699. 
Den G. van  Portland  sal  U.  Ed. toesenden  een  alternatief, die de 
G.  van  Tallard  my  heeft  voorgeslagen  wegens  de  successie  van 
Spagne  in  faveur  van  den  Hart. van  Savoyen,  die  in  myn  opinie 
slimmer is als den anderen  in  faveur van  d' Aerts  Hartogh.  U. Ed. 
sal  mercken  in  beyde  alternative  dat  Vrankr  meest  speculeert  hoe 
Lottheringen  te  krygen.  Ick  en  kan  geen  reede  vinden  waerom 
Vrankr by de doot van d'  Ceur-Prins van Beyeren soude profiteeren. 
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voor  ons,  indien  men  speculeerde  op den  voorslagh  voor  Savoyen, 
soo is het onmogelyck om yets te Weenen  te  negotieren,  maer indien 
men wilde  op den Aerts Hartogh  gaen,  soo soude men  aenstons  de 
negotiatie  aldaer  kunnen  aenvangen,  maer  Tallard  geeft  genogh  te 
kennen, dat hy eerst de saecken  met  my wil hebben geadjusteert, dat 
my  niet  weynigh  en embarasseert,  ick  sal  met  verlangen  U.  Ed. 
sentimenten hierover verwaghten. - 
Kensington,  2 I Februar of  7  Maert  I 699. 
Ick  approbeere  tenemal  U. Ed. raisonnement  op de conduite  die 
daer te  houden  is  omtrent het  geene Vranck. nu heeft voorgeslagen 
ende U. Ed. sal hebben vernomen  dat ick ten naeste by dien conform 
met den G. van Tallard heb  gesproocken, maer gelyck ick U.  Ed. in 
myne laeste  heb  gescreven  soo  sal  ick  werden  gepresseert  om my 
verder te verklaeren, en' het  is  seecker dat Vranck.  niet en sal leyden 
dat wy  tot Weenen doen negotieren  voor  en aleer  ick met  haer  eens 
sal  syn  wegens  de  conditien,  ende  ick  vrees  weynigh  sullen  willen 
relacheeren van d' propositien, die sy nu hebben gedaen 't  welck  ons 
niet weynigh  en  sal  embarasseren,  wat  partey  te  kiesen. -  Ick ben 
van  intentie  morgen  den  G.  van  Portland  aen  G.  van  Tallard  te 
senden  om  hem  noghmaels  op  dese  geheele  materie  te  spreecken, 
waervan hy U.  Ed. met de naeste post  reeckenschap sal geeven. - 
Kensington,  24  Fedruar  of 6 Maerf 1699. 
Den  G.  van  Portland  sal  U.  Ed.  met  dese  post  reeckenschap 
geven van  het  geen  hy aen  G. van  Tallard van  mynent  wege  heeft 
geseyt. - 
Ick meen dat het geheele werck daerop aenkomt dat men vooreerst 
aen Vrankr. traght te doen  begrypen  dat sy door  de  doot van  d' C. 
Prins van Beyer en niet en behoort te profiteeren, want soo lang als sy 
sullen pretendeeren vermeerdering van haer partage sal men beswaer- 
lyck  met de negotiatie  kunnen voortgaen, ende  evenwel  is  het  klaer 
dat nu haer eenighste  ooghmerck is  om  Lottheringen  op een manier 
ofte het ander te krygen, en' ick  vrees  seer  dat  daer  van  niet  sullen 
relacheeren, voornaementlyck  als  ick  haer voorgaende  conduite con- 
siderere,  ende  dat  den  Co. van Vranckr.  selfs  aen  ICIr  Jersey heeft 
geseyt, qu'il  falloit  se  contenter  aussi, het  geene  een  teken is dat sy 
sullen persisteren by haer eerste propositie, gelyck  sy gewoon syn van 
niet  te willen  toegeven  als  sy eens een voorslagh  hebben  gedaen en 
naderhandt  in  plaets  van  die  te verbeteren  ordinaris  verslimmeren, 
alhoewel in aparentie nieuwe doen, soo dat  men sal moeten  verdaght 
syn  op  expediente  om  equivalents  voor  te  slaen  indien  men  deze 
negotiatie syn voortganck sal willen laeten nemen. - 
Kensington,  7/1  f Maerf  I  699. 
Ick niets verders op die materie voor het tegenwoordigh aen U.  Ed. 
heb te scryven desselfs raisonnementen seer approbeerende. 
Kensington,  14/24  Maerf 1699. 
Den G. van Portland sal U. Ed. constandigh berighten van het geen 
verder tusschen den G. van  Tallard  ende  hem  is gepasseert, waeruyt 
U. Ed. sal sien dat het  schynt het  ultimatum van Vrankr.  te syn  om 
Navarre ofte Lottheringen by de voorgaende partage van den Dauphin 
te hebben, soo  dat ick  meen  dat  men  sigh  haest  sal moeten  deter- 
mineeren ofte men  op die voet  sal  willen  tracteren,  ende  vervolgens 
de  negotiatie  tot  Weenen  entameeren,  want  ick  niet  en  geloof  dat 
Vrankr.  in  deze  conjunctien  verder  te  brengen  sal  syn,  en'  ver- 
volgens  is  het  een  swaere  deliberatie  wat  te  doen, waeromtrent ick 
gaerne  U.  Ed.  naerder  sentimenten  met  den  eersten  soude willen 
vernemen. - 
Kensington,  25 April of 4 May  I  699. 
Ick moet U. Ed. met groote droefheyt seggen dat eyntlyck  den G. 
van Portland  sigh heeft  geretireert en'  dat geen persuasie hem heeft 
kunnen wederhouden.-Ick  heb nogh met groote moete verkregen  dat 
hy de negotiatie met Tallard sal continueren. 
Ick kan U. Ed. niet  genoegh  seggen hoe my dese voorval chagri- 
neert, ende te meer om dat ick alles heb gedaen  om d'  G. van  Port- 
land satisfactie te geven dat eenighsins met reede kont bestaen, maer 
een verblinde jalousie heeft moeten prevaleeren. - 
Kensington, 5/15  May  1699. 
Ick meen dat de drie Corps van myne Gardes egael naer haer pro- 
portie moeten  draegen de  koste van  haer betaling en'  het  laeste  con- 
cept van d' staet van  Staten om meer soldey van  Provintien  te halen, 
soude by provisie  kunnen werden  geintroduceert, maer ick  ben  seer 
bekommert  dat de betaling seer langsaem by  sal koomen, behalve  het 
kost dat onmogelyck by d'  officiers kan werden gedragen. - 
Hamptoncourt,  7/r  7 November  I  699. 
Het schynt  uyt  het  discours -  -  -  dat men  het  groote  werck 
alhier  wil  negotieren  en'  niet  in  den  Hagh, het  geene  evenwel  on- 
mogelyck  sal  syn  soo lang  de  difficulteyten by  de Leeden van  den 
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van  G. van Tallard noghte  oock  yets verders  uyt Vrankr. 't geen ick 
niet'  te  gemoet  en  sie  als  in  het  laeste  van  dese  weeck, alsoo voor 
van  dagh myn  Ambs geen  audientie  en heeft  kunnen  hebben van d' 
C.  van  Vrankr. soo dat  ick voor  het  tegenwoordigh  U. Ed. op dese 
importante materie niet naeders heb te scryven.- 
In this  connexion  we may  insert  the  two  following  short  letters 
which passed between Louis XIV and William 111. 
AUTOGRAPH  LETTER  OF  WILLIAY  I11 TO LOUIS  XIV, 
2  7 Nozlembre  I 699. 
Monsieur  rnon  frbre.  Ayant  fait venir  le  Comte  de  Jersey,  rnon 
ambassadeur extraordinaire,  qui s'en  retourne  auprks  de vous, j'ai  cru 
ne pouvoir avoir une occasion plus  propre  B vous tdmoigner la satis- 
faction du trait6 qui vient d'&tre fait puisque  cela me  donne lieu  d'es- 
perer qu'il y aura & l'avenir une estroite liaison et correspondance entre 
nous ce que je  souhaite avec tant d'ardeur et  B quoi je  contribuerai  de 
rnon cost6 tout ce qui pourra deprendre de moi, dont j'ai  chargC rnon 
ambassadeur de vous assurer plus particulikrement et combien je  desire 
votre amiti6 estant veritablement 
Mr rnon frbre 
Votre bon frkre 
A la Haye,  27 Novembre,  1669.  William R. 
Versailles, 8 Be'cenzbre 1669, 
PvIonsieur rnon frkre.  Je  me sers avec  plaisir du  retour du  Comte 
de  Tallard, que je  renvope  auprks  de vous pour vous assurer encore 
du d6sir que j'ai de vous donner des marques de rnon estime particulier 
et de la sinchit6 de mes sentimens, estant 
Mr rnon frkre 
Votre bon frbre 
Louis. 
'S Hage, 6 My  1699. 
Sire l 
Ick hebbe geremarqueert, 
Eerstelyck dat in het eene point nu nader overgegeven poseert,  dat 
sigh  engageert  om  het  Milanois aen  den  Hartogh van  Lottheringen 
overtegeven  voor  syne  staten,  daermede  ick  vaststelle  dat  aen  Uwe 
Majest. soude laten om die verwisselinge by  den  Hartogh van  Lotthe- 
uyttewercken. 
Ten tweede  remarqueere ick  dat in  d' eerste voorslagh  de  spaense 
Nederlanden  absoluyt  assi~neert  an  de  Cheurfurst  en in  de  tweede 
rnerckt een alternatyf om die te geven of  aen den  Cheurfurst ofte  die 
te doen erigeren in  een republyck.  Waerom  aldaer een  onderscheyt 
rnaecken ende oft het  indifferent  in 't eene .en 't  andere geval  soude 
weesen  weet  ick  niet, dat  point  komt  eenighsints  overeen  met  het 
gene  ick  Uwe  Majest. aleer voor eene uure gedagte hebbe gescreven 
om de spaense Nederlanden te doen cartonneren. 
Ten derden staet te considereren  dat  in  de voorslagh  ten  behoeve 
van den Hartogh van  Savoyen  de  Koningg van  Vranckryck  bedingt 
desselfs staten en Savoyen boven 't  geene in d' eerste  voorslagh  aen 
Vranckryck  soude komen ; daer omtrent considerere ick dat daermede 
wil wegnemen de swarigheyt die wy  al lange hadden gepretendeert, dat 
den Hartogh van  Savoyen, door het  accoord en  Spagnen en Vranck- 
ryck  ombrage  soude  geven  en daerom  hen  niet  geerne  soude  sien 
gepermoveert. 
Ten vierden,  merck  ick  dat  aen  den  Hartogh  van  Lottheringen 
boven  het  Milanois  nogh wil  geven  het  Montferat, dat aen Savoyen 
dependeert en  hem  daertoe  te  persuaderen,  maer  ick  sie  niet  wat 
equivalent daer voor  in  d' eerste voorslagh soude komen orn Lotther- 
ingen te kunnen krygen. - 
Het is  evident  soo  als Uwe  Majest. scryft dat  de laeste voorslagh 
is  slimmer  als  d'  eerste,  want  vooreerst  moet  ons  groote  but  syn, 
Vranckryck  niet  magtiger  te macken  als  nodigh is, en behalven  dat 
by  d'  eerste voorslagh,  men  als  by d' eerste  partage  pretendeert  het 
hlilanois, soo eyst daerenboven by  dese nogh de Staten van Savoyen, 
waerdoor  aenstonts  konnen  hebben 't  geene wy  vreesen dat door syn 
groote  overmacht  naderhandt  soude krygen.  Ick kan my oock niet 
verbeelden dat Vranckryck  dese tweede voorslagh anders doet als om 
daerrnede  d' eerste  smakelycker  te  maken dewy1 we1  weet  dat  niet 
acceptabel  is, alhoewel  men  klaer  kan  sien, dat Lottheringen gaerne 
soude hebben en daertoe  na alle apparentie nogh meer moeyte sullen 
doen. 
Ick vinde  door  dese  tweede voorslagh  geene reede  om van  myn 
sentiment  in  de  myne  van  den  24  Feb.  gemelt  te  veranderen  en 
sal  die  reden  niet  repeteren  om  Uwe  Majesteyt  niet  de  incom- 
moderen  en  vervolgens vaststellende  dat  men  op den voorslagh  ten 
behoeven van den Erts Hertog eerst soude kunnen  handelen,  sal  het 
voornaementlyck,  boven  de pretensie  op 't  Milanois, op de methode 
aenkomen. - 346  EXTRACTS  FROM  THE 
De  Grave van  Portland  adviseert  my  dat  de  Grave  van  Tallard 
sigh  op dese  wyse  heeft  geexpliceert  oft  dat syn  Koningh  het  met 
Uwe  Majesteyt  soude  moeten  eens syn, dat sy door  een secreet art. 
als voor  desen  ofte ten  minsten  dat  Uwe  Majesteyts  woort  tot  ver- 
seeckeringe  moste  geven;  hoeveme  ende  waertoe  men  de  Keyser 
soude willen  brengen, dit  laeste  was  des  noods  het  geschikste ende 
het  secuyrste  en soude  eerst  konnen  werden  gedecreteerd,  alhoewel 
mede soude moeten vaststellen maer  dat in effecte soude moeten wor- 
den gehouden, of het een tractaet was. 
Ick beken  dat ick seer hard daer tegens aensie  dat  men het werck 
alvoreens  met Vranckryck  adjustere, daer  men  met  de Keyser  daer- 
over  eenigsints  kann spreecken  en  dewyl by  myne vorige  desaenga- 
ende de  redenen  hebbe  gealhgeert,  sal  ick  my daertoe  alleen  refer- 
eren, evenwel  moet  ick  daerbey voegen, als Vranckryck  sigh met  de 
voorgaende  partage wilde te vreeden stellen, dat ick  oordeele  dat men 
met  geen  reden van  deselve  soude  konnen weygeren, om ten minste 
dat  point vasttestellen, dewyl  men  andersins  seeckerlyck soude schy- 
nen te reculeren 't geen ick meen niet dienstig te weesen. 
Het werck  is  in  waerheyt seer  delicaet want  nu Vranckryck  incli- 
neert  tot  het  huys van  Oostenryck, is hy in staet om immediaet  met 
hem te spreecken ende oock selfs  in secretesse  te  koomen, tydens wy 
eerst  gedaen  hebben,  de  Keyser  soude dickmaels  ligtelyck  iets  toe- 
staen op de presuppoost dat van  ons nergens na soo veel soude krygen 
ende  sigh verbeelden  dat  de  saeck gedaen synde wy  sonder hem niet 
veel  souden  konnen  doen  en  dat  wy  als  dan  nog al blyde  souden 
wesen  met  dat  Huys  ons te  allieren.  Ick soude tot  besluyt  onder 
Uwe  AIajst beeter gevoelen  om de redenen in myne vorige gemelt als 
nog oordeelen : 
I. Dat  men we1  soude konnen  handelen  op de voorslagh  ten  be- 
hoeve van den Ertz Hartogh. - 
2.  Dat  men Vranckryck  niet  meer  soude konnen toeleggen als by 
de laeste partage gedaen is. - 
3.  Dat  men  de  handelinge  op die  gronden met den Keyser soude 
behooren  te  entameren  ten  sy  by  wege  van  mediatie  ofte  directe- 
lyck. 
Maer dewyl  de Fransen daermede niet te vreeden sullen wesen, soo 
om dat eenige  seekerheijt  sullen willen  hebben, om  geen tyt  te ver- 
liesen om hare intrigues en brigues op een ander wyse voort te setten, 
als om dat we1 weet dat ons door engagementen buyten postuyr stellen 
om iets  met  anderen te konnen doen en men evenwel  eene afkomste 
van  saecken soude  moeten  maeken, soo  moet  ick Uwe  Majesteit  in 
bedencken geven oft niet voor een temperament soude kunnen dienen, 
dat, men  een  seeckere  gepraesigeerde  tyt  stellde om met de Keyser 
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over  die Successie te handelen en binnen die tyt de saecken niet afge- 
daen synde, oft dat de Koning van Spagne moghte  komen te sterven, 
dat Uwe  Majesteyt alsdan  met de Kon. van Vranckr. die saeck sou& 
traghten  aftedoen. -  En dewyl  deselve  met Uwe  Maj. wort  te vree- 
den is, dat Uwe Maj. van  nu af soude vast staen, dat  de  Koning van 
Vranckryck  ofte den  Dauphin alsdan  soude werden geaccordeert de- 
selve  partage  die  met  het  eerste  tractaet  toegestaen  en geaccordeert 
is, rnits  dat  de  Kon. van Vranckryck  oock  aen  syn  zyde vaste  stae 
dat  de  spaense  Nederlanden  hem  of  an de  Churfiirst  ofte  soo Uwe 
Majest  dat soude mogen goetvinden op die wyse soude het intrest van 
Vranckryck en Uwe Majest provisioneilyck wesen  gesalveert en soude 
Vranckryck het voordeel hebben sigg daer aen te konnen houden ofte 
niet, soo sy de  rade  soude  aerden en  men  soude alle  op middelen 
kunnen denken  tot  een generael  accommodement, en de Koning van 
Vranckryck  niet willende, souden wy  maer voor  een  sekeren  tyt vor- 
bonden en daer na in staet om onse mesures te neemen. - 
Hage, 27 Maert  1690. 
Na  het  scryven  van  de  mvne, hebbe  ick  ontfangen  Uwe  Majest 
hoogstgeachte  Mission van den 24. deser, en oock by missive van den 
G.  van  Portland verstaen  de  nader  voorstelling  door  de  Grave van 
Tallard gedaen namentlyck  om de geheele Successie van Spagne, soo 
die  aen  de  Prins EIectoral was geassigneert te  laten volgen aen den 
Erts-Hartogh, mits  dat mede aen  Frankryck  daer  uit  liet  Navare off 
Luxemburg,  na  myn  oordeel  geeft  deselve  in  dese  laeste  voorslagg 
alleen  na, dat  in plaets de spaense Nederlanden  aen de Churfurst van 
Beyeren  ofte tot Uwe  Majest dispositie hadde gelaten, die nu laet aen 
Erts-Hartogh, dewyl de voorslagh van Navarre  of Luxemburg slimmer 
is als de verwesselingh van 't  Milanees met  Lottheringen. 
De  Grave  van  Bercheyck  heeft  alreede  soo  hoogg  getild  aen 
Guipuscoa  dat  ick  niet  anders  heb  kunnen  merken  oft  hy  was 
daerover meer  bekommert als  hy wilde uyten, als  Navarre  daer  nogh 
soude  bykomen  hadden  de  Fransen  seeckerlyck  en  open  deur  in 
Spagne, wat  een  accrois, de provintie van Luxemburg aen de Franse 
magt  soude wesen  is  mede  bekent, behalven  als  de  spaense  Neder- 
landen  aen  den  Erts-Hartog  komen  die  plaets  deselve  om  te 
communicatie met de  Steeden van  het  Ryck  te meer nodigg sal syn. 
Ick  kan  dan  niet  anders  oordeelen  oft  d'  eerste  voorslagh  van 
Lottheringen  soude  nogh  beter  wesen  als  dese  laeste,  maer  daer 
omtrent  valt  weer  die  consideratie,  dat  het  kan  gebeuren  dat  den 
Hartogh van  Lottheringen  daer  toe  niet  te  disponeren soude wesen, 
als wanneer Vranckryck  soude sustineren, dat hy het  Milanois soude 
moeten  hebben  en  soude  alsoo vervolgens krygen 't  geen  men  hem 3 50  EXTRACTS  FROM  TWE 
Eerstelyk  dat  besorgt  werde  dat  die  successie  by  voor  overlyden 
van  den Erts-Hartogh voor de Coningh van Spagne en oock by over- 
lvden van  deselve vastgesteldt werde op dat men niet weer genootsaeck 
werd nieuwe questien te moeten ondergaen, ingevalle men eerst nega- 
tive konde bedingen  volgens het oogwit van de saeck, dat Vranckryck 
niet soude konnen succederen om die overmagt voortekomen, en voorts 
dat de Ertshartog in voege  als vroeger, stervende  de  successie  soude 
vallen op syne volgende broeders, susters en descendenten, maer door 
dien nogh alle  ongetrout syn is oock te bedenken of daeromtrent niet 
mede behoorde te werden voorsien. 
Ten tweeden, valt te considereren ofte men niet soude konnen vast- 
stellen, dat  de  spaense  Nederlanden  altydt  soode  moeten  volgen  de 
kroon van  Spagne ende vervolgens  door geene  successien  testamen- 
tair, contracten huwelycks voorwaerden ofte anders daervan gesepareert 
en gealinieerdt soude behoren te worden. 
Ten derden.-Soo  men  d'accord  valt  sal men het  seer moeten  se- 
creteren om den Kaysers niet begeerte daer in te doen komen en niet 
te vallen in de voorschr. inconvenienten  en haer het willen laeten-- 
-  dat eenigsints een separatie in gemoederen soude macken, want de 
saeck voortgaende  sal men  sigh seer naeuw met  den  Keyser moeten 
setten en sal de Keyser nadere en  perpetueele verbintenesse, met  den 
Hartogh van Lottheringe moeten maken om het werck tegens Vranck- 
ryck altyts in eene goede balance te kunnen houden en dat de Keyser 
altyts  bequaem moge wesen  den  Hartogh  in  Italien  te  assisteren  en 
guaranderen.-Ick  hebbe  niet  kunnen  afsyn Uwe Majest dese myne 
geringe consideratien te laeten toekomen. 
Op het werck van de Guardes hebbe ick Uwe Majesteyt  myne  ge- 
daghten, die met den Hartogh van  Brandenburg  hadde  gecommuni- 
ceert, geadviseert  ende sal  Uwe  Majest uyt de overgesonden  lyst  en 
staten by den Heer van Slingeland, klaer kunnen worden geinformeerd, 
hoe  danigh die  saeken konnen norden  gevonden  na  Uwe Majesteit 
intentie, ingevalle Uwe Majesteit het liefst heeft by reductie soo ick de 
meeste gevoelens vinde soo sal Uwe Majesteyt die reductie maer eerst 
soo hoogh stellen als die gelieft en 't gene te kort komt moeten vinden 
op eenige van de  zo  Comp. soo by cassatie sal het best moeten vinden 
om een  of  twee  man  te reduceren, soo dat Uwe Majest kan  kiesen 't 
gene liefst heeft en het kan vinden als boven.- 
Ick blyve met het diepste Respect 
Sire 
Uwe Majesteyts 
Onderdanigste getrouwe Dienaer 
P. Heinsius. 
'S  Hage, 27 Marrf, I 6gy. 
1714  1699. 
Sire. 
Eyntelyck hebbe ick schryvens van  d'  Heer Hop ontfangen  dat de 
Keyserse  Ministers  hem  op syn voorstel  hadden  geantwoord,  daarin 
bestaande : 
I. Dat de Keyser oneyndig  estimeerde de hertelyke  sorge die Uwe 
Majest. voor de gemeene saake en het Auguste huis was dragende. 
2.  Dat  of wil  de Keyser, indisputabel geregtigt tot de geheele  suc- 
cessie,  en vermeinde  dat  de  geallieerde  magt  kragtig  genoeg soude 
wesen  om dat regt volgens  de tractaten  te  maintineren, hy egter  de 
rustende vreede voor den oorlog soude praefereren en sig daarom voor 
de quaestio an moste declareren. 
3.  Dat evenwel resewerende syn regt op het quomodo aen 't welcke 
verstont dat de declaratie van de questie an niet soude konnen praeju- 
ditieren. - 
4.  Dat  vervolgens  genegen was  te hooren  de propositien  tot  een 
accommodement by Vrankryk te doen, mits daarin gerustheyd gevonden 
werde. - 
5.  Dat  die  gerustheyd  niet  vont  in  de reservatie  van  Navarre  en 
Guipuscoa, dewyl alsdan  Spagne minder  soude wesen  als  Portugael, 
als altyts  geexponeert  sullende syn aen de  Fransen  en niet  bequaem 
om restitentie te doen. - 
6. Dat Vrankryck  sig soude  moeten  verklaren  op alle deelen van 
successie. 
7. Dat men  soude moeten weeten  of  Vrankryk  die  begeerde voor 
den  Dauphin  of  ymant van  syne  kinderen,  of  we1  voor  een  ander 
prins. 
8.  Dat ingevalle  Uwe  Majest  geliefde  Vrankryk  te  sondeeren  op 
hare  pretentie en dat Uwe Majest den  Keyser geliefde  te laten weten 
op wat  wyse  het  accommodement  meest  securelyk  soude  konnen 
worden aengegaen, de Keyser blycken soude geven van  syn genegen- 
thydt tot de vrede. 
g.  Dat  de  Keyser  desireerde  te weten  op wat  wyse,  op het  krag- 
tigste de guarantie soude werden gepasseert. 
10. Dat  dewyl den  uitslag  van  dese  negotiatie  onseecker was,  de 
Keyser versogt  het renouvellement van het secreet Art. van  de groote 
alliantie. - 
De Heer Hop voegt en' by, dat niet  de minste  apparentie  siet  dat 
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Ick meine evenwel dat de sake albereits nu in een seer groot  spoor 
is gebragt, en soo als men eygentlyk by provisie gedesireert heeft. - 
Kensington,  7 April  of  26 Mae~f  1700. 
Het  is  seer  facheus  de  slappighe~t  van  d'  H'en  van  Amsterdam, 
want hetselve de reglite middel is om'ons  in een oorlogh 't involveeren 
't  geen  wy  alle  gaerne  voorquamen,  ick  vrees  dat  Vranckryck  ons 
weynigh  sal helpen  om  hetselve  te  prevenieren, maer  ick twyfele  of 
tegenwoordigh met Dennk sal willen aenspannen. 
Het secours  dat  Botmar  eyst  is  seer reedelyck, alhoewel ick vrees 
dat  den Staet qualyck  sal willen resolveren om hetselve te doen  mar- 
cheeren eer het casus entreert, ende dan soude het le laet kunnen syn, 
daerom  dien  ick by  tyts te werden geautoriseert  om de riodige orders 
daertoe  te  geven.  Ick wil  hoopen  dat  door U. Ed.  raisonnementen 
de  Hren van  Amsterdam aat hartiger  sullen  werden, ick  ben  bleyde 
dat de Out Burgems de Vries soo is in het noordse weesen, maer seer 
leet dat sulcke sentimenten heeft in 't  reguard van  den  staet van  oor- 
logh 't  geen  ick vrees veel uyt  de maximes van  d' Wilde voortkomt, 
ick  kan  qualyck  twyfelen  of  indien  deze  conjunctie  we1  wort  waer- 
genommen ofte de Provintie van Vrieslandt sal kunnen werden geper- 
moveert om den staet van  ocrlogh voor dit  jaer  te  continueren, ende 
dan  magh  men  hoopen  voor  het  toekomellde  nleer  ingressie  in  d' 
Regeering van  die Provincie te krygen. 
Hamptoncourt, 7/17 May  1700. 
Ick  geef  weynigh  geloof aen 't  geene  den  Hart.  van  Wittenberg 
aen U. Ed. in secretesse heeft gescreven wegens d' offres van Vranckr. 
om  met  DenemL 't  allieeren, ick  geloof  we1  clat  sulke  propositien 
door  Denem'  aen Vranckr. syn gedaen maer  niet  door Vranckr. aen 
Denemk, ende  ick  hoop dat van  sulcke  negotiatie  niet  en sal vallen, 
maer volgens de declaratie van de Franse Ambassadeurs in den Hagh 
als  alhier,  kunnen wy  niet  verwaghten  dat Vranckr.  yets  verders  sal 
doen  tot  de vreede  in 't  noorden als goede officien  die ick vrees van 
weynigh vrught sullen syn. 
Hamptoncourt,  I 7/28 May  I  700. 
Het menaceeren van  d' Co. van  Poolen komt my vreemt voor, ick 
hoop  dat in  d' Republieq  daer weynigh  reflectie  sal  werden  op ge- 
maeckt,  maer  men  kan  daer  door  oordeelen,  dat  hy  den  oorlogh 
traght  de  continueren, 't  welck ick oordeel dat het grootste  opstaekel 
sal syn by Danemark om tot een accomodement te koomen. - 
Ick  ben  niet  seer  gestight  in  d' conversatie  van  d' Hartogh  van 
Wittenberg  met  Chamilly, 't  geen  niet seer over een enkomt met het 
geene  hy aen U. Ed. heeft  gescreven  en' ick geloof  dat  hy den  oor- 
logh meer aen rayt als ymant, alhoewel hy ons het  contrarie wil  doen 
gelooven. - 
De  conduite van  Brandenburgh  is  weynigh sinceer, maer men kan 
van sulcken ministerie anders niet verwaghten. 
Hamptoncourt,  ;r/ I 7  ]uni  I  700. 
Het  schynt my toe  dat  de  saecken  in  het  noorden  seer ten beste 
syn verandert  en nu  een favorabel  occasie  om  een vreede te sluyten, 
daer  syn  twee  difficulteyten  die  ick  meest  aprehendeere,  dat  is  dat 
Vranckr.  de  Deenen  te veel  sulle willen favoriseeren en'  aen d' andre 
kant  het  Huys  Luxenburg den Hart van Holsteyn wat te stip op syn 
reght  sal  willen  doen  staen,  het  eerste  komt  my  het  swaerste  voor, 
want  daer  kunnen  wy  by  Vranck.  wein'gh  toe  contribueeren, maer 
het  Huys  Lunenburg  mogen  wy  we1  wat  vorscryven.  Ick  meen 
dat  U.  Ed.  extraordinaris  we1  over  alle  saecken  met  den  Gr. van 
Briord  heeft  geraisonneert, seedert  is  my niets  voorgekomen van  G. 
van Tallard. 
Het  is  my  seer  leet  dat ick U.  Ed. moet  seggen dat de saecken in 
't  Parlemt van Schotland seer qualyck  gaen, dat  de  menschen  aldaer 
als  raesent  syn wegens haer Colonie van Darien.  Dat  men in Enge- 
land  niet  en  sal  willen  leyden  't  geen  my  niet  weynigh  en  em- 
barasseert,  ende  te meer  nu  chagrineert, dat  het  myn  belet voor  als 
nog  myn  vertreck  naer  Hollandt,  daer  ick  meer  naer  verlang  als 
oyt  ende vrees  seeckerlyck  seeck  te  werden  indien  ick  langer  hier 
moet  blyven. - 
Loo, go  juli 1700. 
Ick meen  dat U. Ed. seer we1 heeft geantwoort aen  d'  Franse Am- 
bassadr raeckende  de twee pointen van d' accesie in d' Groote alliantie 
van  d'  successie  van  Spagne,  ende  het  Noordse  werck.  Ick  ben 
tenemael van U.  Ed.  sentiment  datter  niet  verder  nodigh  is  als  een 
simple  acte van  accessie in  alliantie  sonder  een  formeel  tractaet, als 
het  gepractiseert  is  geworden  in  d' alliantie  gedurende den oorlogh, 
ende voor  soo veel  de guarantie aengaet  dat is in het tractaet gecom- 
prehendeert  en'  is  reciproc,  daer  soude  kunnen  eenige  particuliere 
caesus syn die men soude kunnen excisieeren. - 
Het is  my seer  leet  te  sien  de  mesures  die Vrankryck wil  nemen 
in 't  regard  van  't  accomodement  in 't  Noorden  'L  geen  oock  naer 
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myn oordeel  klaerelyck  nu  doet sien dat sy hetselve soecken te train- 
eren  ende  geen  afkomste te  maecken  ten  waere  volkomentlyck  tot 
satisfactie  van  Denemk.  Ick moet U.  Ed.  bekennen  dat werck  nu 
my begint  te  bekommeren,  niet  siende  hoe  het  tot  een  promt  ac- 
comodement  te  brengen  dat soo hoghlyck ons interest is.  Ick vrees 
dat wy  door  de wapenen  Denem. verder  sullen  moeten  pousseeren 
dat oock al seer dangereus is. - 
Dieren,  18 Aug. 1700. 
Heb  huyde aen adm. Rooke dien conform ordre gesonden om geen 
verdere acte van hostelityt te ondernemen, als het geene absolut noot- 
saekelyck  was  tot  defentie  van  het  ondernomen  werck,  niet  twyfel- 
ende ofte  mogelyck voor  de  receptie van  dese  ordres  hy  de tyding 
soude hebben ontfangen van een stilstand van wapenen ofte de vreede 
selfs.  Ick heb  geen  orders  aen  Almonde  gesonden want indien ick 
hem ordonneere de groote Hollandsche scheepen op te senden sonder 
van gelycke d' Engelse.  Soude het soo qualyck in Engelandt werden 
genomen, dat  ick  het  niet  soude justificeeren, ende ick hoop dat wy 
met  de  naeste  post  uyt  noorden  sullen verstaen  het  sluyten  van  d' 
Vreede ofte ten minste van een stilstand van wapenen ende in sulcken 
gevalle kunnen onse beyde Esquadres te huys koomen. - 
Dieren,  12 Sepf. 1700. 
Het sal seer nodigh syn dat men die devoiren aenwendt by de Con. 
van  Sweden  en  Polen.  Waer  van  U. Ed.  mentioneert  om  tot  de 
Vreede te willen verstaen, ick  sal  van 'S  gelycke doen, het  is my leet 
dat  ick  tegenwoordigh  niemant  in  Moravien heb, soo dat ick aldaer 
niets  kan  doen, maer  heb  aen  Stanope  gelast om  uyt  mynen  naem 
aen  den  Ambr  van den  Czar  in  den  Hagh  emstig  te  spreecken en 
de dehorteeren van den oorlogh. 
Ick heb  het  tractaet  tuschen  Vranckryck  en  Poortugael  gelesen, 
maer  soude my daer  in  niet  kunnen  inlaeten  als  met eene  generale 
admissie  volgens  de  concepten  van  accessie  en'  acceptatie  en  als 
U. Ed. voorslaet dat den staet soude doen.  Ick voorsie dat als U. Ed. 
dit  uyt  mynen naem  aen d'  Franse Ambassd  sal  seggen, seer  't  on- 
vreede en geombrageert  sullen  syn, maer ick  meen dat  ick  de  reede 
tenemael  aen  myn  Zyde  heb,  ende  het  fatsoen  en  leyt  oock  niet 
dat men  soo  soude  werden  vervangen,  het  is  waer  dat  indien  den 
staet en  ick  in dit  tractaet niet en komme dat hetselve vervalt  als het 
me  leyt ; -  daerom  kunnen  eenigh  expediente  gevonden  werden 
om  het selve  te  accomodeeren  ick  sal  tamelyck  faciel  syn  mits  dat 
het cederen van die twee steeden wert uyt gelaten. -  - 
Ick sie  alleen  groote difficulteyt 110e  het  te  stellen met de Princen 
die  in  het  tractaet  sullen willen  koomen,  soo lang men  geen  ander 
Prins  en  nomineert  in  plaets  van  den  Aerts  Hartogh,  want  het  by 
veele  seer vremt soude voorkomen om  een successie  te guarandeeren 
sonder te weeten \vie. 
Ick heb  myn  gedaghten  seer laeten  gaen  op die  verwisseling van 
Napels en Sicilien tegen  Savoyen  en Piemont en begin daer meer sin 
in te hebben als ick in het eerste hadt. - 
Het  is  my seer  leet  te vernemen  het  groot  danger van  leven  van 
Con.  van  Spagne,  ick  moet  nogh  a1  hoopen, dat  hy  voor  ditmael 
nogh sal  echapperen, maer  men  kan  niet vreemt vinden dat Vranck- 
ryck  haer  precautien  tydelyck  wil  nemen.  U.  Ed. kan  de  Franse 
Ambassadeur  uyt myn naem verseeckeren dat  ick stipt  by  het tractaet 
sal blyven, hopende  dat  haer Con. van  gelycke  sal  doen,  en  gaerne 
met  haer  concerteeren  de  middelen  van  executie  in  cas  van  dat 
droevigh. ongeval.  De  devoiren  die  sy te Weenen willen  doen apro- 
bere  ick  tenemael, 't  geen  oock  van  onse  kant  dient  gesecondeert, 
ende  sal  het  seer  dienstigh  syn  dat  G.  Goes  op ons  versoeck  een 
expresse aen syn Hof depecheert. - 
Ick ben volkomen van U. Ed. gedaghten ingevolge van  het scryven 
van  Schonenberg dat U. Ed. de franse Ambassadeur  uyt  de naem van 
de  Staet en my wil  presseeren van  te verklaeren  aen  Spagne, niet te 
sullen accepteren  d' offres  van  de  Monarchie voor  en  frans  Prins, 
ick vrees  dat Vranckryck daertoe beswaerlyck sal  komen, ende even- 
we1  is  het conform  het  tractaet, ende wy  souden  andersints light de 
dupe syn. - 
Hamptoncourt,  I z  finemd.  I 700. 
Ick heb desen  avont  ontfangen de  droevighe  tyding van  het over- 
leyden  van  den  Co.  van  Spagne,  den  eersten  deser,  door  een  Ex- 
pressen  van  Mr  Manchester  van  J.  van  Fontainebleau,  neffens  een 
brief  van  Schonenberg van  eersten  dezer  gescreeven  weynigh  euren 
naer  den  doot  van Con. van  Spagne, die  in faveur van een soon van 
den Dauphin soude hebben  getesteert  en de Cardinael  Protecareto tot 
Regent  aengestellt  van  de  geheele  Monarchie  tot  dat  het  testament 
soude syn  geopent, U. Ed. sal  naer  myn rekeningh  ten  naeste  by op 
denselfeten tyt deze droevige tyding hebben ontfangen. 
Ick kan nu qualyck  meer twyfelen ofte den Keyser sal  het tractaet 
van  partage  aennemen,  de  twee  maenden  die  gestipuleert  syn  om 
sigh  te  verklaeren  is  seer  kort,  daerom  dient  geen  tyt  verlooren  te 
werden  om  het  keyserse  Hof  te  presseeren  tot  acceptatie. -  Ick 
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geloof  dat  Tallard  nu  weder  haest  hier  sal  syn  ende my presseeren 
om  te  verklaeren  wegens  d'  Echange  van  Savoyen  en  Piemont, 
tegens Napels  en Sicilien.  Volgens  het  scryven uyt Vrankr van myn 
Ambass. heeft Torcy aen hem  gesproocken  over dat werck en a1  veel 
empressement  getoont  om doer  toe  te  komen soo dat wy  niet sullen 
hssarderen om niet soo schielyck ons te verklaeren, ende ick weet niet 
ofte het  nu  we1  kan  geschieden  sonder prealable  kennisse  van  het 
keyserse Hof. 
Hamptoncourt, 8/r 9 Nmbr.  I 700. 
Het is  seeker indien den Keyser sigh submitteert aen het testament 
dat wy daertegens niet en kunnen doen, soo dat  eer men iets positifs 
kan resolveeren men moet weeten wat den Keyser  sal willen doen, ick 
oordeel nu dat ick niemandt extraordinaris  tegenwoordigh in dit geval 
voor als nogh aen  dat  Hof  kan  senden voor  en aleer men weet hoe 
het werck daer sal werden opgenomen insonderheyt als ick considerere 
de tegenwoordighe sendmenten van  de  menschen alhier die mogelyck 
sullen  veranderen,  want  daer  is  hier  niets  seeckers  nogh  dat  lang 
deurt. - 
Hamptoncourt, I 8/29 November  I 700. 
Eergisteren  heb  ick  te  gelyck  ontfangen  U. Ed.  brieven  van  den 
19  en  23,  en  huiden  die  van  d'  26  deser, de  laeste  schynt  my  wat 
beter hoop te  geven  dat de menschen  in  Hollandt dit groote  en  on- 
verwaghte  voorval  wat  meer  Wginnen  te  aprehendeeren  als  in  het 
eerste, ick wenste dat  ick  U.  Ed. het selfde oock  hier konte  scryven, 
maer  tot  myn  groot  ledtwesen  moet  seggen  dat  de menschen  even 
stupied blyven. 
Op een brief van Haer H. M. heb ick best  geoordeelt van  in  gene- 
rale termen 't  antwoorden dat men eerst moet weeten hoe'het by den 
Keyser een men eenigh positive resolutie konte nemen ende seeckerlyck 
dit is oock myn sentiment, maer ick en kan niet begrypen het discours 
dat  den  G.  Goes  aen  U.  Ed. heeft  gevoert,  als  of  Engeland  en 
Holland het werck  moste beginnen  en dat  den Keyser daer in soude 
koomen, want het is evident dat wy  geen reght hebben om yets tegen 
Spagne 't  ondernemen,  maer  dat den Keyser  syn  pretensie willende 
maintineren wy hem  dan soude kunnen assisteren.  Godt weet of  ick 
het Parlement  alhier daertoe sal1 kunnen induceeren, hoe  nootsaecke- 
lyck ick het  oock soude oordeelen, maer dat wy  yets  soude beginnen 
moet  men  niet  dencken,  ick  distinguere  het  affront  dat  Vranckr. 
aen  ons  heeft gedoen van  het  tractaet  aftegaen  sonder  ons consent, 
ende het  geen  de  successie van  Spagne  raeckt  daer  in  kunnen  wy 
niet  werden  geconsidereert  als partey,  als  in  cas  van  den  Keyser 't 
assisteren indien hy syn reght wil  doen valideren, ende ick ben volkoo- 
men  gepersuadeert  door U. Ed. raisonnementen  dat  het  beter is voor 
ons dat  den  Keyser  pretendeert  de geheele successie, als nu  in het 
tractaet van  partage  in  te  treeden, maer  ick  twyfele ofte  men  soude 
kunnen sustineeren, dat de groote alliantie nogh subsisteert, waer door 
wy  verbonden waeren  den  Keyser in  syn  reght  tot  de  successie van 
Spagne 't  assisteren, naerdien  het  tractaet van  partage  seedert is ge- 
maeckt en dien volgende die  alliantie te hebben  gederogeert, so0 dat 
men in sulcken geval vrees  ick  genecessiteert  soude  moeten  syn, om 
eene nieuwe alliantie te maecken. 
Het is my  seer leet te verstaen  dat  den  G.  Goes  aen U. Ed. heeft 
geseyt dat de trouppes van den Keyser in geen staet  soude  syn als in 
het voorjaer naer Italien te marcheren want  dan vrees ick dat het  laet 
sal syn, want seeckerlyck Vrankr. sal sulcke mesures midderweyl nemen 
dat  het  seer  difficiel sal  syn  om  sigh  meester  van  het  milanees  te 
maecken, indien by het keyserlyck hof tegenwoordigh volgens haer or- 
dinarisse  gewoonte  met  longeurs  wert  geprocedeert,  sal  ons in  de 
uyterste  vergelegentheyt  brengen want  voer  en  aleer wy  de resolutie 
van  dat Hof weeten en kunnen wy  geen  mesures  nemen; in  middels 
sullen wy  soo by  de Franse als Spaense werden gepresseert om ons te 
verklaeren.  Met  de  laeste  hebben wy  geen  questie  maer  sullen met 
haer nu  niet  meer  kunnen  handelen  tot  dat  getermineert  is  ofte wy 
den Hart. van Anjou voor haer coninck sullen erkennen. - 
De  concervatie van  de  Spaense  Nederlanden  dienden  onse eerste 
sorgte  syn, ende het  is seer goet, dat  den  Ceurvorst van  Beyeren  in 
sulcke goede  dispositie voor ons is.  Godt  geve  dat  het  lang  magh 
deuren.  Ick hadt U.  Ed. vergeeten te scryven, dat hebbende aen my 
gesouden  den  Hr  Meyer  en  naeder  te  reflecteeren,  dat  als  ick  in 
dese conjuncture aen hem  yemant  sont dat het van  eclat  soude  syn 
en  de  Ceurvorst  mogelyck  meer quaet  als  goet  doen, ende  het ge- 
meen  geen  voordeel,  want  ick  we1  hadt  voorsien  dat  hy  in  dese 
conjuncture  niets  anders  en  konte  doen,  als  gedaen  heeft  van 
Hartogh van Anjou voor Coninck 't erkennen. - 
De gedaghten  van  den  Ceurvorst  om de  spaense Nederlanden  in 
Leen  te  houden vrees ick  niet  sal  aengaen,  maer  konte  hy het  goe- 
vernement  voor  syn leven krygen  het waer een goede saeck.  U. Ed. 
weet dat volgens het testament de conninginne de keus heeft, van vier 
gouvernementen  van  Napels,  Sicilen,  PvI~laen ende  Spaense  Neder- 
landen, men soude door  Schonenberg dienen onder de handt te doen 
arbeyden dat de conninginne de laeste niet en koos, want deen soude 
de Ceur vorst van Beyeren niet alleen gefrusteert syn, maer ick oordeel 
gans  niet voor  ons interest  dat  sy  daer komt, ende daerom vrees ick 
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traghten  te behouden  in de Spaense  Nederlanden  te  trouppes van 
den  Staet  en  daer in  kan  de  Ceurvorst wat in doen  en U. Ed. moet 
dat vooral  aen  dese  Richard  Sterck  impreecken  als  ick  alhier  aen 
Meyer heb  gedaen en nogh  doen  sal.-Het  is wat vroegh dat Briord 
a1  begint  hooghe  tael  te  voeren  ick  vrees  dat  het  daer  niet  by  sal 
blyven, volgens het scryven uyt Vrankr. en sal Tallard niet hier komen 
een  dat  ick my sal  hebben  verklaert;  ick  geloof  dat  den  Heer van 
Heemskirk op syn aenbrengen een sleght bescheyt sal ontfangen. - 
Ick blyve onveranderlyck  U.  Ed. goede vriendt. - 
Hamptoncourt, 7 Decemder  1700. 
Naer dat ick myne laeste hadt  afgesonden ontfing  ick  U. Ed. brief 
van  30 Novemb.  ende  op U.  Ed.  vraeghpointen  soo veel  doenlyck 
't  antwoorden, sullen wy  met d' eerste post geeclairciceert syn hoe dit 
groot werck aen het Keysershof wert opgenomen en voor en aleer kan 
men qualyck eenige reghte mesures nemen. - 
Ick meen dat den Ceurvorst van Beyeren tot nogh toe voor ons we1 
geintensioneert is, maer hoelang dat sal deuren is onseecker, insonder- 
heyt indien Vrankr. hem groote offers doet, U. Ed. weet in wat necessi- 
teyt hy syn geltmidelen heeft gebraght, soo dat het eene groote questie 
soude syn ofte het tegenwoordigh voor ons adventagieuser waer dat hy 
in het Gouvernement continueerde ofte niet, ende dat het niet beter was 
dat de coninginne Douariere daer quaem regeeren die door d'  alliantie 
met den Keyser en suster synde van den C. van Pals men aen die kant 
geen  meer  securiteyt  soude  kunnen vinden, waeromtrent  ick  gaerne 
U. Ed. gedaghten met  den eersten  soude willen weeten, om mesures 
daer naer te nemen. 
Indien  in  desen  tyt, eer wy  ons hebben verklaeit, de spaense  ofte 
fransen ordres aen den Ceurvorst van Beyeren sonden om de trouppes 
van  Staet  uyt  de  Garnisoenen  te  doen vertrecken,  dat  hy  het  niet 
soude  doen, maer  ons de beloofde  tyt geven van twee maenden  om 
daerop ons te verklaeren, maer hy sal seeckerlyck geen meer trouppes 
van  den staet, nu in Garnisoen  admitteeren, ende  ick  soude  meinen, 
dat het  niet  dienstigh  soude syn  om  tegenwoordigh  meer  trouppes 
derwaerts  te  senden,  voor  en  aleer  men  genoodsaeckt  is  tot  een 
rupture te koomen, om aen Vrankr.  dat pretext wegh te nemen, om 
te beginnen. 
Ick moet U. Ed.  rond uyt  verklaeren, dat ick van  opinie ben, dat 
het  onmogelyck is, van met dat volck die den Staet tegenwoordigh  in 
dienst heeft, de  Spaense Nederlanden  te  kunnen diffendeeren tegens 
Vranckryck  in  weerwil van  de  Spaense, maer  de  Spaense alleen  en 
syn niet maghtigh om de trouppes die wy daer nu hebben, met gewelt 
te  doen vertrecken, maer  indien  sy dan  in  syn  krygen  sullen van  de 
behondenis, se van de Spaense Nederlanden,  die  ons het  tractaet van 
partage hadde doen aengaen, ingevalle  Schonenberg sulcke conventie 
konte sluyten  met  de teegenwoordigh Regenten van Spagne, voor  de 
komste  van  den  Hartogh van  Anjou,  konten wy  seeckerder  mesures 
nemen ofte hem 't erkennen Coninck ofte niet, in alle gevallen en kan 
ick  geen  quaet  sien  dat  Schonenberg  dit  tenteert,  men  sal  daeruyt 
altoos  kunnen vernemen wat gedaghten de Spaense Ministers hebben, 
want  soo lang als wy  den Hartogh van  Anjou niet hebben erkent  so 
bennen wy  tot niets geengageert. - 
Ick soude U. Ed. we1 voorslaen Quiros hierover te spreecken, maer 
ick vrees  dat  hy alte goet  Frans is, U.  Ed. sal  daer  best kunnen van 
oordeelen. - 
Wat  de constitutie en sentimenten alhier aengaet en kan ick U. Ed. 
niet veel  meer  seggen als  ick  in  myn  voorgaende  heb  gedaen,  hoe 
advers  men  hier  oock  voor  den  oorlogh  is,  soo  heb ick  reden  te 
gelooven  dat  men  de  Spaense  Nederlanden  niet  en soude .  willen 
abandoneren,  maer  ofte  men  tydeling  de  noodighe  voorsinige  sal 
doen  tot  derselfe  assistentie, daer  leyt  de groote dificulteyt waerom- 
trent  iclr  onophoudelyck sal  arbeyden  om  de menschen  hetselve  te 
begrypen. - 
Ick meen dat ick U. Ed. brief volkomen heb beantwoort,  de brieven 
uyt Hollandt van voorlede vrydagh en syn nogh niet aengekomen, ick 
heb  uyt  Franckr.  ontfangen  copie van  het  antwoort  dat  Forey  aen 
Heemskerk  heeft  gegeven,  het  is  een  lang  raisonnement,  dat  seer 
light was  te  refuteeren, maer  ick vrees  dat het nogh a1 veel luyde sal 
verblinden met dat soete woort van vreede. 
Ick blyve onveranderlyck  U.  Ed. goede Vriendt. - 
Hamptoncourt, ro December  1700. 
Ick beken  dat ick  niet en kan gelooven dat  de Coningin gecontri- 
bueert  heeft  tot  het  maecken van  het  testament  noghte  oock  in  de 
Franse interessen soude syn geengageert tegens den Keyser, ick weet 
we1  dat  voor  dese  gedurende  het  leven  van  den  Ceur-Prins van 
Beyeren  seer  geanimeert  is gewust tegens het keysers Hof, maer dat 
is  sedert  verandert.  Wat  den  Ceurvorst  van  Beyeren  aengaet  en 
twyfele  ick tegenwoordigh niet aen syne goede  intentie, maer ick kan 
niet  sien  hoe  het  voor  hem  mogelyck  sal  syn  syne  trouppes  in  d' 
Spaense Nederlanden 't onderhouden sonder  gesubsidieert  te werden, 
en sonder  deselve  sal  hy niet  willen  ofte we1  kunnen  blyven  in  het 
Gouvernement, soo dat  het een  seer bekommerlycke saeck is in byde 
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Ick en  twyfele niet  ofte  den  Staet  en ick  seer  sullen werden  ge- 
presseert om ons te verklaeren op d' erkenntenisse van den Hart. van 
Anjou ende het sal al seer difficiel syn om dat werck  lang uyttestelen, 
maer als wy  souden resolveeren om hem 't erkennen en sien ick oock 
niet, op wat  manier ofte pretent wy  den  Keyser soude kunnen assist- 
eeren indien wy  het raetsaem oordeelde, soo dat naer myn opinie men 
eerst  positief  moet  gedetermineert  syn,  ofte  men  den  Keyser  wil 
ofte kan assisteeren voor  en  aleer men  wegens  dat  important  point 
kan resolveeren. - 
Ick  geloof  dat  de  menschen  alhier eer  te brengen souden syn om 
den Keyser  te  assisteeren  ingevolge van  d' groote  Alliantie, als  een 
nieuwe engagement ofte tractaet te maecken, maer generaelyck alle de 
menschen sien  daer seer swaer tegens aen, dat wy  een  oorlogh soude 
beginnen, considereerende in wat sleghte  staet wy daertoe tegenwoor- 
digh  syn,  soo dat  ick U. Ed, niet  moet  ontveynzen  dat ick  qualyck 
kan  gelooven  dat  ick  het  Parlement  soude kunnen brengen  om my 
genoeghsaem  te  subsidieeren  om  den  Keyser  by  te  springen  ende 
sonder het welcke U. Ed. weet dat i~k  niets van effect kan doen. 
Ick vrees  oock  dat  den staet  beswaerlyck  daer  toe  soude kunnen 
resolveeren waertoe alle  d' artifitien van  de Franse en Spaense Minis- 
ters, daer U. Ed. mentie van maeckt veel quaets sullen  contribueeren, 
als oock hier, want die protestatie van  genegentheyt  tot  maintien van 
den Vreede verblinde de menschen soodanigh  dat  het  onbegrypelyck 
is, wy  syn seeckerlyck gebraght in d'  uyterste quaet parket, den goede 
Godt wil ons daer uythelpen, want  menschelycken weyse  sien ick niet 
als ruien voor ooghen. - 
Hamptoncourt, 3/14 Bermb. I 700. 
Ick wert van alle Menschen hier seer gepresseert  om den Con. van 
Spagne 't  erkennen,  hebbende  geen  questie  met  deselve  noghte  de 
natie, ende ick en sie niet dat ick het veel langer sal kunnen uytstellen, 
want  de vrees  die  hier  is, om  met  Spagne  in  oorlogh  te koomen is 
onbegrypelyck  sustineerende  generalyck  alle menschen dat die  com- 
mertie van Engelandt  dan  geruineert  is, soo  dat  men daertoe niet en 
moet koomen, ten waere men wert geattaqueert. - 
Ick heb U. Ed. gescreven myne gedaghten om in Spagne onder de 
handt te doen arbeyden  om sigh met  de natie te verbinden, en speci- 
alyck  omtrent  de  securiteyt  van  d'  Spaense  Nederlanden.  Ick  en 
twyfel  niet of U. Ed. sal  daer  over  aen  Schonenberg hebben gescre- 
ven, ende  om dat ick tegenwoordigh tot Madrid geen Engelse  Minis- 
ter  en  heb. waerover de menschen alhier seer 't  onvrede syn, ben ick 
geresolveert om  yemand sonder  caracter  in  alle  spoet  daerwaerts  te 
senden ende sal U. Ed. copie senden van syn instructie. - 
Ick verwaght  nu alle daghen  den G. van'Tallard, die my aparente- 
lyck  een brief  van  syn Con. sal medebrengen  van  gelycken  inhoud 
als die van den Staet, 't  geen my oock  a1  seer sal embarasseren  hoe 
te beantwoorden, want ofschoon ick resolveerde den Hartg. van Anjou 
als  Con. van Spagne 't erkennen en met  die natie is het  doenlyck, in 
een  vertrouwde  correspondentie  te  leven,  soo kan  ick  evenwel  met 
Vranckr. op die voet niet  syn, want het affront dat  ick heb ontfangen 
is 't  eclatant om gevierdt te werden, U.  Ed. weet  dat wy  geen  reeden 
van klagen hebben tot nogh toe van den Hart. van Anjou, soo dat het 
een  seer  groote differentie is, hoe  te  leven  met  den eenen  ofte met 
den andre. - 
De  groote  swarigheyt is  hoe  den Keyser  te  contenteeren, als wy 
den  C0  van  Spagne  erkennen, daer  syn reeden genoegh uyttevinden 
om onse proceduren  te justificeeren, maer het geen by my het swaerste 
met  wegen  is, dat  ick  genoegh verseeckert  ben, dat  het  Parlement 
my  niet  een  duyt  soude  geven,  om  tegenwoordigh  den  Keyser  te 
assisteren  tot  maintien  van  syn  reght  ende  naer  alle  aparentie  een 
addres  maecken,  om  den  Hartogh  van  Anjou  tot  CO van 'Spagne 
te  erkennen,  van  wat  consequentie  dat  soude  syn,  kan  U.  Ed. 
oordeelen. - 
Hampt,  17 Decemd.  1700. 
Ick  heb U.  Ed.  in myne  laeste gescreven de sentimenten alhier in 
't  reguard van d'  Coning van Spagne t' erkennen, en daerby komende 
de  resolutie van Amsterdam ende verder penchant  in den Staet, vrees 
ick  dat  men  het  niet veel  langer sal kunnen differeren. -  Ick blyve 
nogh  geresolveert  om ymant  naer  Spagne  te  senden  in  secretesse 
en  sonder  caracter  en  sal  met  de  naeste  post U.  Ed.  copie van  d' 
instructie toesenden, naerdien  het  tegenwoordigh my voorkomt datter 
geen  aparentie  in  de werelt is, dat ick het  Parlement  alhier  sal kun- 
nen  persuadeeren  om my  te  subsidieeren,  om directelyck  het  reght 
van den Keyser te helpen mainteneren en dat het my klaer toeschynt, 
dat  de voornaemste  leeden  in  den  Staet van  die  sentimenten sullen 
syn, ofte  het niet best  is  daar yets aen G.  Goes van  te doen blycken 
en  traghten  te  persuaderen  om  met  den  Keyser  onder  de handt 
mesures en  engagementen te  nemen  tegens Vrankr.  sonder  Spagne 
daerin te noemen als in cas  sy de  Spaense  Nederlanden aen Vrmck- 
ryck soude willen cedeeren. - 
Ick  hoop,  dat  tot  concervatie van  d'  Spaense  Nederlanden  men 
hier  nogh  yets  sal willen  doen, maer verder  niet, ten waere  men  ons 
den  oorlogh  aendeden, maer om deselve door  precautie  te  beginnen 
en sullen de menschen  niet  toegebraght werden, insonderheyt  tegens CORRESPONDENCE OF WILLIAM III.  1700.  363 
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Spagne, daer  men  pretendeert het  heele welvaren van commertie van 
dit ryck aen dependeert. - 
Men  soude op deselve voet  moeten traghten engagementen aen te 
gaen met de noorderen Croonen, ende met soo veel Duytsche Princen 
als  men  daer  in  soude  kunnen  engageren, hoe de Keyser satisfactie 
te geven is  het  difficielste,  maer  als  men  aen  dat  IIof  reght  wilde 
considereren  d'onmogelyckheyt  voor ons tegenwoordigh een  oorlogh 
te beginnen, behoorde tot moderate gedaghte te koomen, ende dat het 
evenwel haer  interest  is, om met  ons verbonden te syn, so0 goet  als 
kunnen, behalve  dat ick  vast  stelle  dat  het  onmogelyck  is, volgens 
constitutie  van  de  saecken  in  Europa, dat  wy  lang  buyten  oorlogh 
kunnen blyven, hoe men sigh oock wil flatteeren. - 
Hampt, 2 I. Dec.  1700. 
Dat  de  Franse nu  beginnen  saghter te spreecken spruyt naer myn 
opinie uyt  twee  oorsaecken, d'  eerste  dat sy ons gaerne in slap soude 
wigen end' van  d' Keyser separeeren ende  dat niet tegenstaende haer 
groote  maght  sy de saecken tot  d' extremityt  van  den  oorlogh  niet 
gaerne  tegenwoordigh  soude brengen, waeren  de menschen alhier en 
in  Hollandt  hartiger  men  soude het  werck  nogh  eenigsints staende 
houden,  maer  onse  slappigheid  werdende  bekent,  sal  alles  be- 
derven. - 
Ick heb U. Ed.  in  myne  laeste  gescreven  op wat voor een manier 
ick meende dat U. Ed. met G. Goes konte beginnen  te spreecken. - 
Ick meen  dat  de  Keyser  niet  qualick  behoorde  te  nemen  dat  wy 
niet  langer  souden  kunnen uytstellen  om  den  Coning van  Spagne 't 
erkennen,  want  te  dencken  ofte  pretendeeren  dat  wy  den  oorlogh 
soude  declareren  om het  reght van  den Keyser te  maintineren, is in 
Hollandt  en hier onuytwerckelyck  ende  ick  meen  dat  die  erkenten- 
isse  niet  en  behoorde  te  beletten  om  een  nauwe  verbintenisse  en 
alliantie  met  den  Keyser  en  het  ryck  aentegaen.  Het  point  van 
Milaan is het  delicaatste, indien men  daer eenigh expedient op konte 
vinden, want  ick we1  kan voorsien, dat  in  Hollandt  en hier daerom- 
trent deselfde difficulteyt  soude  syn, als  om het geheel  in  oorlogh  te 
geraecken.  Als  den Envoy6 van den  Keyser hier sal  syn gekoomen 
sal ick op delicate voet met hem spreecken. - 
De maxime  die men wil  dat  ick  hier volge, is  om  de  Spaense te 
flateeren en soo traghten te gewinnen, 't  geen  ick  niet  en geloof  dat 
de reghte wegh is, maer om niet  daeromtrent  te voldoen, hebben  ick 
gepasseert  eenige  periode  in  d' Instructie, daervan  ick U.  Ed.  copie 
toesenden, die  my  soo we1 niet en gevallen, ick en verwaght  niet veel 
van dese besending, alhoewel het een habil man is, die verschiedemael 
daer  is geweest  en de tael spreeckt.  Ick doe het  meest  in insighte, 
om  de  menschen  hier  contentement  te  geven  ende  dat  het  my  in 
vervolligh van tyden  occasie soude kunnen geven  om my  daervan tot 
voordeel  van  te  bedienen.  Ick heb  Copie  van  die  instructie  aen 
Schonenberg door  een  expresse  toegesonden  om  sigh  daer naer  te 
reguleeren  tot  syne  komste, dat  ick vrees niet en sal syn als met  het 
arrivement  van 't  Hof van  Anjou,  het  sal  van  d' windt  dependeren, 
also0 ter Zee naer de Courognes gaet. - 
Ick weet  niet  ofte het  niet  dienstigh was  dat  U.  Ed.  ten  naesten 
by, op die voet  met Quiros  sprack  hoe  qualick  hy oock  is  geinten- 
sioneert,  want  hy  is  evenwel  een  spagniard,  ende  het  sal  doogh 
eerlang  van  de  Fransen  werden  gepenetreert  maer  U. Ed.  sal  daer 
best van kunnen oordeelen. - 
Het  is  nodigh  om  alle  Duytsche  Princen  soo  veel  wy  kunnen 
traghten 't  engageeren met den  Keyser, want  het  kan ons daernae te 
pas  koomen  ende  antwoorden  dat  hetselve  onse  interest  is,  het  is 
seecker  dat  wy  nu  geen  mesures  noghte  tractaet  en  behoorden 
aentegaen, als gesamentlyck  met het Ryck en Keyser. - 
Hampt, 24 Decenzb.  1700. 
Ick heb  huyde ontfangen  U. Ed. brief  van  den  21. deser, ick  had 
U. Ed. in  myne laeste gescreeven om te sullen rekenschap geven van 
het  gene  soude  passeeren  in d'  audientie  die  Tallard  'S  anderen 
daeghs van my soude hebben.  Ick kan het  tegenwoordigh  doen seer 
kort,  alsoo  deselve  my  niet  een  waort  heeft  geseyt  als  sympelyck 
den  brief  van  d'  Con.  syn  meester  overgelevert,  die  in  substantie 
deselfde is, die aen den Staet heeft gescreeven.  Ick seyde hem dat ick 
mogelyck  a1  te veel  genegentheyt  hadt  getoont  tot  de vreede  maer 
dat  ick  deselfde  genegentheyt  continueerde,  waerop  hy  alleen  ant- 
woorden dat den Con.  syn  meester  meente  hetselve  te  belooven met 
het  aennemen  van  het  Testament,  ende  daerop  maeckte  hy  een 
reventie  en  d'  vertrock  waeruyt  U. Ed.  kan afneemen,  dat  ick  geen 
informatie  hebbe  van  de  securiteyt  die  Vranck.  ons  soude  willen 
geven, daer Lelienroth  soo van  blasoneert. -  Ick beken dat  ick niet 
en  ltan  sien  waer  in  die  soude  kunnen  bestaen,  nogh  minder  het 
Concept  van  Lelienroth,  om  met  Vrankr.  en  Spagne een  tractaet 
aentegaen, dat ick belaghelyck oordeel in dese Conjuncture. 
Ick  meen  aen  den  anderen  kant  men  niet  moet  tegenwoordigh 
negligeeren  om de menschen  te voldoen, van te vernemen ende selfs 
voorslagen te doen Vranckr. tot  onse securityt, maer dat moet by  den 
Staet geschieden en niet by  my, het sal bequamer die wegh gaen ende 
van  meer  effect  syn  en ick  sal daer  naer, sonder difficulteyt daer  in 364  EXTRACTS FROM  THE 
koomen, maer  ick meen dat  men altyt  moet  traghten Vranckryck en 
Spagne  soo  veel  te  separeeren  als  mogelyck  en'  geen  conventie 
samentlyck  met  haer te maecken, niet  dat ick  geloof  het  nu  moge- 
lyck  is  om haer  te  separeren, maer het soude  in tyden  en wylen  te 
pas  komen  ende  het  soude  eene  verkeerde  politique  voor  ons 
syn  om  te  contribueeren  ofte  occasie  te  geven  van  een  gemeene 
verbintenisse. - 
In deselfde  tyt  dat  ick  U.  Ed.  scryf,  van  eenigh  securiteit  van 
Vranckryck 't  eyschen, moet ick bekennen dat  ick niet en weet, waer 
in d' selve kan bestaen, wat belofte by  monde ofte by gescrift, acht ick 
soo veel  als windt,  d'  eenighste securityt  die  ick  kan  bedencken  is, 
van  de  spaense beloofte  en Concent  te,hebben  dat  den  Staet  haer 
trouppes in de Spaense Nederlanden hout en die magh vermeerderen, 
neffens  Engelandt  als  d'  occasie  ofte  noot  sal  vereyschen. -  Indien 
Vranckr. hier  in  moet concerteeren weet  ick niet, naer dien  het haer 
direct  niet  en  raeckt,  maer  ick  geloof  we1  dat  Spagne  het  tegen- 
woordlgh niet  en  sal  doen sonder  haer  bewilhnge  ende  daerom was 
het  indifferent ofte  U. Ed.  daer van sprack  aen Quiros  en oock  aen 
Briard, voor  my,  ick  sie niet  hoe  het  te  concilieeren  is  om  tegen- 
woordigh  den  Keyser  in  eenigh  tractaet  ofte  consentie  te  compre- 
hendeeren  met  Spagne ofte Vranchryck,  maer  d'  engagement die wy 
met den Keyser  en het Ryck  soude aengaen moeten  apart syn, ende 
ick  ben  tenemael  van  U. Ed.  sentiment, dat  indien  wy  deselve  nu 
niet aengaen, dat wy  geexponeert syn aen d'uyterste ruin. - 
Ick wil  hoopen  dat  de  Keyser  von  ons  niet  en  sal  begeeren  on- 
mogelycke  dingen  als  den G. Goes door ordre aen  U.  Ed. heeft nu 
begeert,  dat  Engeland  en  Hollandt  aenstons  in  gemeenschap  van 
oorlogh souden treeden, dat  niet doenlyck  is, ende  als  ick  U. Ed. in 
myne  laeste  heb gescreven, so behoorde den  Keyser  niet qualyck  te 
nemen eerder  te  bewilligen dat wy  den Con. van  Spagne erkende, op 
dien  voet  sal het  we1  dienstigh  syn  dat  U.  Ed.  met  den  G.  Goes 
spreeckt  want  het  onmogelyck  sal  syn,  die  erkentenisse veel  langer 
u~ttestellen gelyck  U.  Ed.  light  kan  considereren. -  Ick  blyve 
onveranderlyck U. Ed. goede vriendt. 
(get.) William R.  ."  . 
Ick meen dat U. Ed. aen  Lelienroth behoorde  te  doen insinueeren 
dat  syn  conduite  onverdragelyck  is,  en  dat het  geen  ambassadeur 
toestaat om cabales in een Republieq te fomenteeren. - 
Kensington, 7 ]an.  1701. 
Sedert  en syn  geen brieven  uyt  Hollandt  aengekomen, waer naer 
~ck  seer  verlang, om te  weeten  wat  resolutie  sal  syn genomen  in 't 
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reguard  van 't  erkennen  van  den Con. van  Spagne, want ick  niet  en 
gel~~f  dat  het  Ianger  kan  werden  uytgesteld,  om  dat  de  Hr. van 
Amsterdam daerop sullen hebben gepresseert, ende de credentiale, die 
U. Ed. scryft, dat Quiros soude hebben ontfangen, kan ick niet sien hoe 
men sal kunnen eviteeren om die aantenemen ofte absoluut te weygeren, 
wegens de pointen van  securiteyt  daer U. Ed. mentie van maeckt,  syn 
seer nodigh en'  essentieel, maer als U. Ed. oock we1 considereert, wat 
sullen wy  daeraen hebben  by een mondeling of scriftelycke verseecker- 
ing van Vranckryck, d' eenighste securiteyt die wy van haer en' Spaense 
kunnen hebben is, van de trouppes  van'  Staet in spaense garnisoenen 
te  laeten  maer  daer heeft Vranck. sigh  a1  tegen verklaert, ende  myn 
ambass. scryft  my gisteren met de  post van daer, dat  te  Regence  tot 
Madrid  met  een  expressen  aen  d'  Coninck  van  Vranckryck  had% 
versoeckt sorgh te dragen  voor de monarchie, en te willen disponeren 
van alle haere maght  als  dienstigh soude oordeelen, en dat ordre was 
gesonden aen  alle Gouverneurs en Generaels om deselve 't  obediercn 
en' orders  optevolgen, soo dat  naer  alle  aparentie  den Ceurvorst van 
Bayeren  ordres  sal  ontfangen  om  de  trouppes  van  den  Stae? uyt 
de spaense Garnisoenen te doen vertroecken, ende ick  kan niet sien, 
hoe  het  mogelyck  is  tegenwoordigh,  deselve  met  gewelt  aldaer  te 
houden.  U.  Ed.  kan  light  begrypen  hoe  dat  dit  werck  my  moet 
bekommeren,  sulcken  publique  demonstratie  van  dat  sigh  Spagne 
tenemael aen Vranckryck overgeeft, moet  men hoopen dat  hier en in 
Hollandt de menschen  ooghen  sullen openen en'  maer  bekommering 
geven en vervolgens hartiger maecken. - 
Daegs  naer  het afgaen van  myne  laetste  brief, heb  ick  ontfangen 
U.  Ed.  brief van  den  18.  dezer.  ende gesien  de  resolutien  die  haer 
H. M. hebben genomen.  Ick sal met verlangen afwaghten te vernemen 
wat  antwoort  deselve van Vranckr.  sal  ontfangen, onde  tot  dien  tyt 
toe niets  te resolveeren, in 't  reguard van'  erkentenisse van' Con. van 
Spagne,  ende  ick  ben  nogh  in  twyfel  ofte ick  yets  op dat  werck 
sal  termineeren voor  het  sitten  van het  Parlement die  syn  aenvanck 
sal nemen  Donderdagh  in drie weecken gelyck U. Ed. weet, maer ick 
sal U. Ed. daervan van tyt tot tyt kennisse geven. 
Ick wil  hoopen dat  de  proventien  spoedighe en  cordate resolutien 
sullen nemen  op den  brief  van  Haer H. M.  want  seeckerlyck daerin 
sal  meest  bestaen  de  behoudenisse  van  den  Staet hoe  de  saecken 
ook gaen. - 
Wegens het Concept van eene Generale alliantie soude ick meenen 
vooreerst,  dat  men  die  op  den  voet  stelde van'  generale  securiteyt EXTRACTS FROM  THE 
van  vreede,  tegens  d'  overmaght  van  Vranckryck  en  tegens  het 
geene deselve  haer  soude willen doen vergrooten  ende  haer  meester 
maecken  van  eenige  van  de  spaense  domeinen,  ende  men  soude 
aen  particuliere  tractaet  tusschen  Engeland  en  den  Staet  kunnen 
maecken  relatief  tot  het  generaal,  maer  particulierlyck  tot  con- 
servatie  van'  Spaense  Nederlanden  ende  wat  yder  daertoe  soude 
contribueeren. - 
De  grootste  swaerigheyt  in  dit  geheele  werck  is,  hoe  de  Keyser 
te  contenteeren  en  daer  in  te  doen  komen,  als  U. Ed.  we1  con- 
sidereert,  soo lang  als  sy  hoop  hebben  om ons 't  engageeren  haer 
reght  te  maintineeren  tot  de  geheele  successie van  Spagne,  so0  is 
daervan niet  te  verwaghten;  men  sal  moeten  sien  wat  den tyt  sal 
willen geven. - 
Ick blyve onveranderlyck U. Ed. goede vriendt. 
(get.) William R. 
Kensington,  27  ]an.  I 701. 
Ick wenste  dat  de trouppes van  Pruyssen  haer  march  wilde  ver- 
haesten,  want  den  tyt  van  't  Jaer  schiet  seer  veer  in,  en'  het  is 
noodigh, dat het dessyn  in Ceulse soo ras doenlick wert geexecuteert, 
als  mede  dat  selve  tegens  Wolfenbuttel,  want  het  daer  naer  im- 
practicabel  sal werden. - 
Ick vinde dat  Hanover  niet  en durf  betrouwen dat de vyf  duysent 
Pruysse  tot  die  executie  wierden  geemploieert,  ick  beken  soo  lang 
deselve  in  eedt van den  Staet  en  my niet en syn, dat  het  voor  haer 
wat  hasardeus  is,  geconsidereert,  dat  Brandenb.  Hof  meer  gene- 
gentheyt  heeft  voor  Wolfenbuttel  als voor  Hanover,  maer  om  den 
doortoght toe te staen kan geen swarigheyt syn. - 
De Minister van Saxen alhier heeft geen volmaght om te tracteeren, 
selfs  niet  op  syne  propositien  die  onaennemelyck  syn,  hy  moet 
scryven,  dat  seer veel  tyt  sal  neemen gelyck  U. Ed. kan  oordeelen, 
ende  het  is  evenwel  seer  nodigh,  dat  wy  met  den  eersten  weeten 
ofte wy  die  trouppes  kunnen  hebben  ofte  niet, om  naer  anderen  te 
kunnen om sien, ras gelycke  in 't reguard van sende.  Ick en twyfele 
niet  ofte  U. Ed.  sal die negotiatie met Heer Lelienroth hebben geen- 
tameert,  ende  dat  mep  vervolgens  haest  sal  sien  wat  men  daervan 
te verwaghten heeft. - 
De subsidie  aen C. van Trier dient  te  werden  gegeven  en'  ick  sal 
myn quota daer in betalen. - 
Ick  heb  a1  ordre  gesonden  naer  Portugael  om  geen  occasie  te 
laeten  echapeeren,  om  dat  Hof  te  doen  veranderen,  maer  het  sal 
daer  seer  op aenkomen, op wat  voet  den oorlogh  wert  begont  ofte 
gedeclareert. - 
Hampt, 28 Jan. 1701. 
U.  Ed. sal uyt myne voorgaende hebben gesien, dat wy  concerteren 
in'  selve gedaghte van nootsaeckelyckheyt  van trouppes van den Staet 
te augmenteeren ende te traghten Denemk in onse  partey te brengen, 
't  welck  ick vrees  dat a1  difficiel  sal  syn,  indien  Vranckr.  eenigsins 
goede of  adventageuser conditien sal  offreren, siende dat de Ministers 
en Coninck  selfs  daertoe penetreert, het  was  goet  dat  den  Hartogh 
van Wittemberg  ende  Ples  geinformeert waren  van  particularieteyten 
van'  negotiatie  van  Chanielles,  maer  daer  dient  sorg  gedragen  te 
werden,  dat  sy  niet  kunnen  mercken  door  welcke  wegh  wy  het 
weeten.  U.  Ed. kan  uyt  mynen naem  aen van  Hucken  seggen  dat 
ick  gaerne  neffens  den  staet  in  de  negotiatie  met  Denemarken  wil 
intreden als voor desen. - 
Wat Sueden aengaet geloof  ick niet  te  krygen als door middel van 
Hartogh van Gottorp, daer  toe dient gearbeyt  te werden ende  ick sal 
oock Cresset aen hem senden op een pretext ofte het  ander, die seer 
we1 by hem staet. - 
De menschen beginnen alhier  generalyck meer vrees  te krygen  als 
voor  dese  en'  sien  het  gevaer,  en'  coopluyden  selfs  spreecken van 
nootsaecklyckheyt  van  aen  oorlogh  tot  ons  eygen  preservatie, maer 
hoe dit  in  het  parlement sal  werden  begrepen  is  onmogelyck  nogh 
te kunnen oordeelen. - 
Hamptoncourt, den eersk Febr.  I 70  I. 
U. Ed. sal  uyt  myne voorgaende hebben gesien  dat ick nogh  niets 
had geresolveert in 't reguard van d' erkentenisse van Con. van Spagne, 
ende het geene ick nu voor ontydigh oordeel om dat ick uyt het  scry- 
ven van  myn  ambass. in Vranckr. heb vernomen  dat Torcy aen  hem 
heeft  geseyt, naer dat  hadde  ontfangen de memorie van  ~eemskerk, 
dat  genegen waeren met den Staet in  onderhandeling te treeden, soo 
dat men nootsaeckelyck  d' uytkomste van  dese negotiatie sal moeten 
afwaghten eer men sigh determineert wegens de erkentenisse. 
Ick heb ordre  gesonden  aen  myn  ambass. in Vrankr. om sigh toe 
voegen in die negotiatie met  die van  den  Staet, ick weet niet  ofte het 
niet nodigh  soude syn dat den  Staet ymand  derwaerts soude, om ge- 
durende  d'  indispositie van  Heemskerck 't  ageeren,  alhoewel dat  ick 
geloof  dat de Franse van  intentie syn om de negotiatie  in  den  Hagh 
te voeren, 't geen best sal kunnen werden gesien, als sy sullen hebben 
geantwoort, waer uyt oock men sal kunnen oordeelen op wat voet die 
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komt hy aldaer veel  quats sal  doen  en' syn  oude  intrigles hervatten 
met deselve menschen. - 
Ick  heb  U.  Ed.  door  den  G. van  Albemarle  toegesonden  myne 
gedaghten  wegens  de  vermeerdering  van  Trouppes  van  den  Staet, 
waertoe  ick  niets verders  heb by te  doen,  ende  U. Ed.  kan  hetselve 
voorbrengen  uyt  mynen  naem  als  U.  Ed. het  tydigh  sal  oordeelen, 
ende  ingevalle  men  meer trouppes wil  aennemen  sal het  door over- 
neming van Regmt van de Princen die voor dese aen den Staet hebben 
gelevert, als Hanover en Hessen-Cassel en Holsteyn Gottorp waer toe 
ick geloof dat die vorsten a1  heel gereet sullen syn. - 
Ick ben neffens U. Ed. seer bekommert wegens  de  Regat van  den 
Staet die in  de  spaense plaetsen  leggen, evenwel en sie ick  niet  dat 
men  tegenwoordigh  daer omtrent  yets  kan  resolveeren  eer men  den 
uytslagh van  ntgotiatie  siet, want  gedurende  die tyt  en  kan ick  niet 
gelooven dat de Franse eenige violentie sullen willen doen, maer so ras 
die Negotiatie afbreeckt, sal men sigh aenstons moeten determineeren 
mat  partey te kiesen 't geen seer groote swarigheeden aen alle kanten 
sal hebben, want om die trouppes daer te  laeten syn  sy verlooren, ten 
waere  men  sigh  van  eenige  plaetsen  meester  maeckte, 't  welck  den 
oorlogh soude syn begont, ofte dat men die retireert en dan abandon- 
neeren wy tenemael de Spaense Nederlanden aen de Franse. -  U. Ed. 
kan daer uyt oordeelen tot wat difficile  determinatie wy  syn  gebraght, 
om uyt dese twee  groote  quale  te  kiesen.  Ick sal iiieromtrent oock 
gaerne U. Ed. sentimenten weeten. - 
Hamptoncourt,  4 Febr. I 701. 
U. Ed, sal uyt myne laeste hebben gesien  de swarigheeden, die ick 
meen die daer syn, om  een  positive resolutie  daeromtrent te neemen, 
ick ben nogh van 'selve gedaghten, maer in cas de franse trouppes  in 
de spaense plaetsen  senden als uyt d' advisen van Brussel men reeden 
heeft, 't  apprehendeeren, soo en kan men niet langer hesiteeren om de 
trouppes van den Staet te doen retireeren ende ick sende tot dien eynde 
aen U. Ed. door den  G. van Albemarle, een  ordrc  aen  Heuclom, die 
we1  syn tyt sal moeten nemen om 'selve nogh te vloegh  nogh te laet 't 
executeeren.-Ick  ben oock nogh van gevoelen dat de F~anse  tot geen 
extremiteyten  sullen koomen eer  sy  sien wat  cours  de  aengebooden 
negotiatie  sal neemen, het geeft my wonder dat in Hollandt nogh geen 
antwoort  is aengekomen  ten waere 't intentie is die door d' Avaux  te 
doen brengen. - 
Volgens d' advisen die  ick  uyt Vranckryck  heb  sullen  sy begeeren 
dat  den  Staet een  eysch  sal  doen, wat  securiteyt  deselve begeert, 't 
geen ick meen dat seer difficiel  te doen sal syn, want indien den Keyser 
daer in wert begrepen, sal Vranckr. daer nae  niet willen  hooren, ende 
sonder  deselve  daerin  te begrypen  soude wy ons tenemael van 'selve 
separeeren, dat ruineus soude syn. - 
Ick moet U. Ed. tot verwondering  seggen  dat men nu hier begint 
te spreecken van nootsaeckelyckheyt  van een oorlogh meer als ick ayt 
hadt kunnen gelooven, maer hoe  het  in 't  Parlement  sal worden  be- 
grepen, daer alles  aen  dependeert  kan  men  nogh  in  het minste  niet 
van oordeelen. - 
Ick ben  bleyde  te vernemen  het  uytgebraghte  advies  in  Hollandt 
wegens het heffen van Entr. middelen ende de recruteering van' militie. 
Ick vrees neffens U.Ed. dat de Stadt van Amsterdam beswaerlyck daer 
toe sal koomen, maer de reeden om Vranckryck daer door niet 't offen- 
seeren, ofte  een  pretext te geven  om te beginnen, is  by  my van  seer 
gering  gewight en lightelyck nu te beantwoorden, nu dat Vranckryck 
selfs  soo sterck  werft,  dat  het  noyt  is gehoort  ofte  de  naebeurighe 
Princes en potentaten stellen haer oock altyts in staet van defensie, in- 
dien het niet met den aldeerste  geschiet  sal het  daernae van weynigh 
vrught  syn. - 
Het is absoluut nodigh aenstons te verbieden  het uytvoer van Paer- 
den want andersins sal het qualyck mogelyck syn de Ruytery van  den 
Staet te recruteeren. - 
Kensington, I I Fedr.  I 701. 
De  coopluyden  hebben  alhier  de  tyding  dat  de  Franse  posessie 
hebben genomen van Nieuwport  ende Ostende, dat haer niet weynigh 
en alarmeert. - 
De  quade  weghen  en' het  ongestadigh  weer  syn  oorsaeck  datter 
nogh weynigh  liden van  het  Parlement  syn in d' Stadt gekoomen en 
dienvolgende kan men  nogh  niet weeten  met wat  gedaghten  deselve 
uyt  het  landt  sullen  komen,  alhoewel  daer  weynigh  staet  op is  te 
maecken. want soo ras sy by den anderen komen beginnen de cabales 
ende dan veranderen de menschen als naght en dagh. - 
Het  is  seecker  dat  men  seer  spreckt  van  'nootsaeckelickheyt  van 
den oorlogh, maer d' opinien  sullen  aparent  seer  different  syn, ende 
hoe  den uytslagh  sal  syn  is  onmogelyck naer te raeden, dat evenwel 
seer bedroefd is in sulcke bekommerlycke  en dangereuse tyden. - 
Ick hoop dat ick in korte al een moey Esquadre scheepen in Duyns 
sal  hebben, waervan ick U.  Ed. met de naeste een pertinente  lyste sal 
toesenden. - 
Ick heb U. Ed.  in een van  myne voorgaende  geschreven;  dat ick 
oordeelde nootsaeckelyck te syn dat den Staet ymant naervranckr. sont 
Om  d'  affaires waertenemen  gedurende de  sieckte  van  Heemskerck. 
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Ick ben  nog van  dat  sentiment, niettegenstaende, dat den Staet myn 
Ambass. heeft gelieven  te autoriseeren  om haer affaires te doen, ende 
alhoewel den G. van  Manchester  vigilant  en  we1  genegen  schynt  te 
syn, soo  is  hy nog seer  onervaren in' publique  affaires,  ende  is het 
noodigh, dat hy ymant heeft tot syn assistentie, en heeft hetselve oock 
versoght,  meenende  dat  Heemskerck  noyt  meer  in  staet  soude  syn 
om te kunnen ageeren. 
Kensington,  22  Febr. 1701. 
Ick hadt  gehoopt  dat  ick  gisteren,  ofte  van  dagh,  soude  hebben 
ontfangen de twee posten  die my uyt Hollandt mankeeren, waer naer 
ick  seer verlang,  maer  met  vreese  dat  eenige  prejuditiable  resolutie 
magh  syn  genomen,  in 't  reguard  van  't  erkennen  van  Con.  van 
Spagne, waeromtrent  ick U.  Ed.  voorleden  Sondagh  door  een  Ex- 
presse  myne  gedaghten  en  sentimenten  heb gescreven,  en  hoe  ick 
daer  meer  op denck,  hoe  ick  het  in  desen  tyt  ruineus  aghte, want 
daer door wert plots  de negotiatie niet alleen afgebroocken, daer men 
hier seer  op staet, ende een middel voor  my soude syn  om het parle- 
ment 't  engageeren  in vigoureuse  resolutien, maer  naer  myn oordeel 
onmogelyck  de  negotiatie  te  hervatten,  want  Vranckryck  hebbende 
wat  sy  begeert  en meester  synde  van  'Spaense  Nederlanden,  sullen 
daer  naer  met  ons  laghen, wat  wy  oock  souden  komen 't  eyschen, 
ende om  haer  dan 't  attaqueren  sullen  de menschen in Hollandt en 
alhier qualyck  toe  te brengen  syn, soo dat wy  in d' uyterste vergele- 
genhedt sullen blyven sitten sonder te kunnen voorsien eenigh remedie 
van uytkomste. - 
U.  Ed. sal werden toegesonden  d'  aenspraeck  die  ick  huyde in het 
openen van het Parlement heb gedaen, ick heb best geoordeelt  om de 
saecken  simpelyck voortestellen  tot  haere  deliberatie  sonder voor  als 
nogh  myn  sentimenten  te uyten,  meenende  dat  hetselve  van  meer 
effect  sal  syn  als of  ick  myn  opinie  had  geseyt,  want  Godt betere 
heeft  men  tot  nogh  toe  deselve  weynigh  gevalligheyt  ofte  reflectie 
opgemaeckt, wat uytslagh  het  sal hebben  en kan men nogh niet van 
seggen, maer  dat  kan  ick U.  Ed.  verseeckeren  datter  een  generale 
genegentheyt  is, om  den Staet 't assisteren in cas deselve wert geatta- 
queert, waerin ick niets en sal versuymen. - 
Kensington,  I ~Naert  I  70  1. 
Het  is  my leet  dat ick  moet  seggen dat de hartige menschen hier 
seer syn verflaaut op de ontfangen tyding  dat den Staet den Con. van 
Spagne hadde erkent, ende de slappe seer verheught, ick heb in desen 
tyt seer nootsaeckelyck geoordeelt, dat Geldermalse aen my de memorie 
soude presenteren, daervan U. Ed. de copie sal ontfangen.  Ick meende 
dat hy daertoe genoeghsaem door den Staet was geautoriseert, ick heb 
dienstig  geoordelt  deselve  gisteren  aen  het  Lagerhuis  te  communi- 
ceeren, ende heb daeromtrent haer  advies  en assistentie gerequireert, 
die van. dagh  geresolveert  hebben  om  donderdagh  aenstaende daer 
over  te  delibereren.  Het  soude we1  kunnen  gebeuren  dat  sy  my 
adviseerde  den  Con. van  Spagne te erkennen, ende voor soo veel de 
negotiatie  aenlanght,  daer  sullen  sy seeckerlyck  voor  syn, het  groote 
point  sal syn  om  my  in  staet  te  stellen  de  gestipuleerde  secoursen 
gerect te maecken, kan dat werden verkregen,  soo heb ick nogh  moet 
tot een goede sessie van het Parlement. - 
Kensington, 4  Maert  1701. 
De  memorie  die  Geldenmalse  aen  my heeft  gepresenteert en  de- 
welcke  ick  aen  het  Lagerhuys  heb  gecommuniceert  heeft aldaer ad- 
mirabel  goet  effect gehadt waer van U.  Ed.  sal werden  particulierlyk 
geinformeert.  Het sal  nu tenemael op de negotiatie aenkomen  ende 
in  cas  den  Staet  daerin  fermiteyt  betoont  heb  ick  nog goede  moet 
ende U.  Ed.  kan  nu  verseeckert  syn  dat  men  hier  cordaet  sal  syn 
ende  den  Staet  niet  abandonneeren,  noghte  van  selve  sigh  laeten 
separeren, men sal  oock op expedienten bedaght moeten syn hoe den 
Keyser t'includeeren. 
Ick  sal voor  toekomende  post  geene  particuliere  instrucktie  aen 
Stanhop kunnen senden, maer dan sal hy oock volkomentlyck worden 
ge'instrueerdt. - 
Indien Denem. persisteert om eerst het tractaet van  naeder alliantie 
te werden geadjusteert, eer deselve wegens het overlaeten van trouppes 
wil  accordeeren, vrees  ick  dat men  op deselve weinigh staet sal kun- 
nen  maecken,  want  wasser  geen  ander  difficulteyt  in  het  tractaet 
als dat van To1 op de Elve 't  welck ick teegenwoordigh insurmontabel 
oordeel. 
Men  sal  oock  hoe  eer  hoe  liever moeten bedaght syn hoe Sueden 
contentement te geven, want daer leyt ons tegenwoordigh  ten uyterste 
aen gelegen, om  die  Croon niet te verliesen en dat deselve in handen 
van Vranckryck soude vallen. - 
Hamptoncourt,  I  I Maert  1701. 
Het  is  absolut  nootsaeckelyck  dat  Stanhop  de  conferentie  met 
d'Avaux  assisteert  en  daer  is  light  een  expedient te vinden tusschen 
Quiros  en hem, ick  kan we1  sien  dat Vrankr. de  negotiatie  sal pres- 
seeren, en' wy  moeten schynen van 'S  gelyck te doen, maer  in  sulcke 
negotiatien, is er dickwijls middel  om  tyt  te gewinnen sonder  eenigh 
affectatie. - 
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Ick approbeere -tenemael te  concepten waer van U.  Ed. my  scryft 
wegens  de  dispositie van scheepen die  gerequireert werden en' waer- 
over U.  Ed. neffens  den  Secret.  de Wilde  in  conferentie  is  geweest 
met Admirls Almonde en Calenburg. - 
Het geen  ick  tegenwoordigh  meest voor vrees  syn de  kusten van 
Zeelandt  soo  dat  de  fregatten en andere kleine vaertuyghen  om die 
zeegaten  te  defendeeren, met  alle  spoet  derwaerts dienen  gesonden 
te werden, ende nat de groote  scheepen  aengaet, soude ick  meenen 
dat  hier  naer  het  Duyne behoorde  gesonden te werden  soo ras de- 
selve vaerdigh  syn om te kunnen zee kiesen om haer te conjungeeren 
met  de mynen  en  dienvolgende  gesamentlyck  een  considerabel Es- 
quadre te formeeren, 't geen hier niet alleen groot contentement soude 
geven, maer  naer  opinie  seer  nodigh, considererende  d'  advisen van 
alle kanten  van'  groote  Equipage  die Vranckryck  doet, ende  die  in 
korten tyt gereet soude syn om zee te kiesen. - 
Kensington, 15 Maerf I 701. 
Ick  sende  met  dese  post  aen Stanhop de remarques die men hier 
heeft op het project tractaet  met  Denemk  die hy U. Ed.  sal  commu- 
niceeren, ende  sien  sooveel doenlyck inteschikken, sy syn seer naeby 
deselve  die U. Ed.  my  heeft  toegesonden.  Ick  meen  dat  het  van 
d' uyterste  importantie voor  ons is  dat wy  met  die  Croon  sluyten a1 
syn  het harde conditien, maer daer isser een dat men hier niet en kan 
overstappen, te  weeten  om  subsidien  te  betalen  in  cas van  vreede, 
daer  het  Parlement  noyt  toe  gebragt  werden,  soo  dat  in  dien 
Denemk  daerop  wil  blyven  staen,  sal  het  voor  my onmogelyck  syn 
van  te  kunnen sluyten, het geen haer klaer moet werden geseyt, ende 
indien  sy  eenigh  reguard  willen  hebben  voor  de  constitutie  alhier 
sullen selfs oordeelen dat het voor my ondoenlyck is, maer om te sub- 
sidien gedurende den oorlogh wat  hoogher te nemen ende  soude hier 
soo veel  difficulteyten  niet  hebben. -  Dese  geheele  negotiatie  sal 
meest  aenkomen wat  partey in Dennemark  meest  credit by den CO- 
ninck  sal hebben, of met ons 't engageeren ofte met Vranckryck. - 
Ick heb huyde  ontfangen U. Ed. brief  van  den I I deser ; ick  kan 
niet  begrypen  hoe U. Ed.  twee posten uyt  Engelandt  manqueert, de 
wint synde hier favorabel geweest om die over te brengen. - 
Ick twyfele evenwel niet of  Stanhope sal syn instructie hebben ont- 
fangen  eer  den Staet sal hebben geresolveert, wat eysch aen  d'Avaux 
te doen, wegens de difficulteyt van het  Ceremoniel  in d' conferentien 
sal Stanhope met  dese post  ordre krygen, indien geen expedient kan 
gevonden  werden  om  hetselve te  cederen,  alsoo  daerwat  reeden  in 
schynt ingevolge van 't  geen  tusschen Engelandt en Vranckryck voor 
deze is geconvenieert. -  Ick aenste datter geen grooter  difficulteyten 
in dese negotiatie waeren, maer ick meen nu dat Vranckryck tenen~ael 
geresolveert is  den  oorlogh  te  beginnen alhoewel het  onbegrypelyck 
is wat pretext  daertoe sal  nemen, want  men  heeft  noyt  gehoord, om 
dat  Princen  en  Staeten  alleen  secureteyt  eyschen, dat men  die  niet 
alleen weygerde maer  daerom  den  oorlogh  soude aendoen maer dat 
selfs in 't general hebben gedeclareert daer toe genegen te syn.  Men 
begint  hier  te  gelooven  dat  men  te  gelyck met  den  Staet sal wor- 
den geattaqueert,  daer  dient  met  alle  spoet, alles gedaen  te  werden 
sonder  een moment  te versuymen  om sigh  in  posteur  van  defentie 
te stellen. - 
Den Generl van Albemarle sal U.  Ed. van myne gedaghten  In  ver- 
scheyden particularityten van informeeren waeraen ick my referere. - 
Hamptoncourt, den  18 Maerf I 701, 
Ick wil hoopen dat den Staet geen difficulteyt sal hebben gemaeckt, 
dat  Stanhop voor  onse securiteyt  eyscht Nieuwport en Ostende want 
indien  dat  hier soude worden  geweeten, dat de Staet  daervan  jalous 
was  soude het  alles bedorven  syn, ende ick soude geen raet met  het 
parlement  weeten, soo  dat  ick  hoven  alles  aen U. Ed. moet recom- 
manderen  het  soo te  dirigeeren dat daervan niets en magh bleycken, 
nogh aen Stanhop nogh aen niemant. - 
Ick heb hem geen breeder ofte positiever orders kunnen  senden in 
't  reguard van' Keyser, want wy  hebben hier oock veel menschen, die 
geen  aenleyding  tot  een  oorlogh  souden  willen  geven, insonderheyt 
niet  om te  maintineeren d' interessen van' Keyser. -  Het is evenwel 
seer  goet dat U.  Ed. het  op die voet als U. Ed. my scryft heeft  ge- 
dirigeert, dat oock hier sal werden geaprobeert. - 
Ick  oordeel  dat het goed voor den Staet soude syn dat dese nego- 
tiatie wat  traeneerde  om dat  middelerweyl deselve sigh in beter siaet 
van  defentie  soude stellen, maer voor hier is het gans niet goet, want 
soolang  de menschen  hoop  sullen hebben  dat  het  geen oorlogh  sal 
werden,  sal  het  Parlement  geen verder  rigoureuse  resolutien  nemen 
nogh  haer  stellen  in  staet  naer  behooren  tot  haer  defentie;  het 
is  niet  als  vrees  dat  hier  effect  kan  doen,  maer  onmogelyck  om 
de  menschen  te  persuaderen  om nodige  precautien  te  gebruycken, 
't  welck  een  bedroefde  constitutie  is  en  die  my  niet  weynigh  be- 
kommert  en  chagrineert. - 
Kensington,  22 Maert  I 701. 
U.  Ed. heeft  seer  voorsightig  gedaen  van  te  derigeren,  dat  geen 
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Ostende die Engelandt voor haer securiteyt eyst, want indien wy  daer- 
omtrent, onder  ons, niet eens waren, soude het  sulcken jalousie  bae- 
ren dat niet 't  overkomen soude syn en Vranckr. soude haast middelen 
vinden  om  ons te  separeren ende vervolgens te ruineeren.  Wy syn 
hier  in  groote verlangen  te verneemen het anlwoort dat d' Avaux sal 
geven ende het  is seecker  dat het voor  de  constitutie  alhier  best  is, 
dat dese negotiatie een spoedige uytkomzte  magh  hebben, gelyck ick 
U.  Ed.  in  myne laeste  heb gescreven, want indien deselve lang train- 
eert  sal  men  niet alleen hier slap merden maer niets doen dat nodigh 
is  tot  defentie,  daer  ter  contrarie indien Vranckryck  aenstons  harde 
tael voert, sal  men sonder twyfel seer cordaet syn, soo syn de humeu- 
ren hier geschapen. - 
Hamptoncourt, 25 Maert I 701. 
Ick maeck oock geen staet dat wy  yets  kunnen vernemen  van  het 
antwoort  van  d'Avaux op de propositien  die hem  aparentelyck  voor 
desen tyt a1 ter handt sullen syn gestelt,  als met de post die van dagh 
nyt den Hagh vertreckt. - 
Intusschen beklaeght  sigh  den  G. van  Wraditzlaw  seer  dat alles 
geschiet  buyten  syn  kennis  ende  dat men in den Hagh tot nogh toe 
geen kennisse en heeft gegeven aen G. Goes van het geene men in de 
negotiatie doet, dat hy klaer siet dat men den Keyser wil abandoneren, 
ende is seer onstuymigh, ende wil  met gewelt dat ick  een  positif ant- 
woort sal geven, wat de Keyser van my te verwaghten  heeft.  U. Ed. 
kan light begrypen dat het tegenwoordigh voor my onmogelyck is om 
my positif  te  verklaeren,  ende  indien  den G. van  Wraditzlaw  eenige 
mideratie in sigh hadt, hy soude selfs moeten oordeelen, dat  het  niet 
de doen is, maer die  man  is  soo fougeus  ende  impatientigh,  dat hy 
syn meesters saecken meer sal bederven als goet doen. 
U.  Ed. sal met dese post door den  G.  van  Albermarle werden  ge- 
informeert hoe wy  den Ceurvorst van Beyeren hebben veslooren, ende 
dat voor zes maanden met Vranckr. is geengageert, ende alhoewel syn 
conduite niet is t'excuseeren,  soo meen ick  dat  onse  interest  wil,  dat 
wy  hem niet tenemael voor het hooft en stoten, maer naer het verloop 
van die tyt wederom traghten  in  onse partey te  brengen, 't  welck  a1 
seer  difficiel  sal  syn,  om by  den  Keyser  uyt  te  wercken,  ende  ick 
moet  oock  bekennen  dat  hy  niet  heel  candide  met  G.  Slick  heeft 
gehandelt. - 
Ick weet niet  ofte den Hr Botmer U.  Ed. sal  hebben  gecommuni- 
ceert een dessyn die den Hart. van Gottorp  heeft  om met  de Suedse 
trouppes Saxen 't attaqueren ende het schynt ofte Hanover en Cel dit 
dessin soude approbeeren ende ick ben versoght om het aen 't keyser- 
lycke hof smaeckelyck te maecken,  't  welck  ick  plat  heb  geweygert, 
ende klaer uyt aen schutz geseyt dat ick dit dessin  tenemael  desapro- 
beere ende alles  soude doen wat in myn vermogen soude syn om het 
te beletten.  U.  Ed.  kan  light  de reedenen begrypen,  want  als  daer 
brouillieries  in  die  quartieren  ontstaen kunnen wy van Denem.  geen 
trouppes  krygen, nogh selfs van Brandenburgh, soo dat alle middelen 
moeten werden gebruyckt om Sueden ofte den Hart. van Gottorp daer- 
van te detourneeren,  het  bequaemste  rniddel  soude  syn  indien  men 
daer van daan eenige trouppes soude kunnen overnemen. -- 
Kensington,  29 Maert  1701. 
Ick heb huyde doen communiceeren aen 'twee Huysen van het Parle- 
ment den eysch die wy  hebben gedaen aen 'Franse tot onse securiteyt, 
aenstaende vrydagh heeft het Lagerhuys geresolveert daer over  te  de- 
libereeren, ende ick kan niet anders mercken  of  sullen  daer  in  groot 
contentement nemen, onder myne  ministers  wasser we1 een remarque 
dat Stanhop in 't reguard van 'Keyser verder  hadt gegaen als  we1  de 
letter van zyn  instructie medebraght,  maer  dat  heb  ick gejustiiiceert, 
alhoewel dat eenige hier op dat art:  alsoo slap  soude  syn  als  de  Hr 
van Amsterdam,  indien Vranckryck  de  reste  van  onse  securiteyt  toe 
soude staen, waertoe  weynigh  aparentie is.  Considererende het  dis- 
cours dat U.  Ed. met  d'Avaux  heeft  gehadt, U.  Ed.  heeft  seer  we1 
geraisonneerd. - 
Ick soude we1 nogh hoopen dat Vranckr. soude toegeven indien sy 
sien  dat wy  ferm  willen  blyven,  alhoewel  d'Avaux  dese  propositien 
of  eysch opneemt als een declaratie  van  oorlogh,  't  geen faciel is  te 
destrueeren  indien  plaets  wilde  geven  aen  reeden,  daer  de  Franse 
weynigh naer luysteren. - 
Ick sal met verlangen te gemoet sien wat  antwoort Vranckr.  hierop 
sal geven 't geen de verdere mesures sal moeten reguleeren. - 
Hamptoncourt, I April  I 701. 
Men is hier in groote impatientie te weeten  wat Vranckr. voor  ant- 
woort sal geven op de gedane propositien,  ende alles waght daer naer 
om te kunnen oordeelen wat resolutie by het Parlement sal werden ge- 
nomen.  De partyschappen seyn vehementer als oyt tegens den anderen 
't  geen aen 't gemeyn geene kleyne prejuditie doet, ende alles tot myn 
nadeel redondeert, ende my meer chagrin  ende  mogelyckheyt  veroor- 
saeckt als ick U. Ed. ken uytdrucken, daer is niets  als  vrees  die  dese 
menschen reght kan doen ageeren, ende hoe fieder Vranckr. sigh toont, 
hoe meer dese menschen tot rigoureuse mesures  sullen koomen, maer 
ick  vrees  dat  het  reght  contrarie  in  Hollandt sal syn naer dien men 
naeder aen 't pereyckel is geexponeert. - 376  EXTRACTS FROM THE  CORRESPONDENCE OF WILLZAM ZII.  11701.  377 
Ick heb  U. Ed. vergeeten  in  myne  voorgaende  te  seggen dat ick 
Hepney naer het Keyserse Hof sonde als myn Envoy.  Ick heb  hem 
geen als seer generale instructie kunnen medegeven, in reguard van de 
constitutie  alhier, maer  hy  sal van  tyt  tot tyt  verder  moeten  werden 
geinstrueert  volgens  het  geene  in  'negotiatie  in  den  Hagh sal voor- 
vallen. - 
Kensington,  6 April  1701 
Ick ben tenemael van U. Ed. opinie dat men behoorde een  tractaet 
te sluyten met den Keyser op dien voet als U. Ed.  mentioneert,  maer 
voor als nogh en sal men hier daertoe niet willen resolveeren, seecker- 
lyck niet  eer  men  sal  hebben  gesien  het  antwoort  dat d'Avaux  sal 
hebben gegeven op de propositien, volgens  het  scryven van  Mr Man- 
chester  heeft  Torcy daer  tegens  seer geexpostuleert,  ende geseyt  dat 
d'Avaux orders waeren  afgegaen  om  deselve tenemael  te verwerpen, 
maer voor  en  aleer  men  siet  de  manier  en kan  men  geen  mesures 
nenlen, wat verder te doen staet. - 
Ick reecken dat U. Ed, met  de  post  die  van  dagh  oock  uyt  den 
Hagh  vertreckt  sal  kunnen  adviseren  wat  antwoort  sal syn gegeven, 
waer naer  alles  hier sigh  naer  sal  reguleeren, inmiddels ben  ick  ge- 
exponeert  van  te  moeten  ontfangen  van  beyde  de  huysen  van  het 
Parlement  d' impertinenste  adressen  wegent  het  tractaet  van  partage 
dat men heeft kunnen  uyt  dencken  waer  van  U.  Ed.  door  de  pub- 
licque nouvelles sal werden geinformeert,  dit  syn  de  vrughten van  de 
parteyschappen  die  alle  dese  impertinentie  veroorsaecken,  daerover 
ick  moet  leyden,  't  is  U.  Ed. niet  te  scryven  alle  de  cabales  en 
intrigues  die  hier  seyn,  die ten laeste de gansche natie en my moeten 
ruineren. 
Het is seecker  soo  lang  wy  geen  positive resolutien  en nemen  en 
onse mesures daernae reguleeren, dat Vranckr.  niet alleen occasie heeft, 
om de Princen  die wy  van  nooden  hebben  van  ons  te trekken maer 
dat wy  geen  securite~t  van  hem  hebben  te  waghten  en dat wy  ter 
lange lesten  in  een  ruineusen  oorlogh  sullen  moeten  vervallen,  ick 
wil  hoopen  dat  men  niet  lang  in  desen  onseeckeren  staet  sullen 
blyven. 
Ick aprobeere gans niet  de  neutraliteyt  van  het  Landt  van  Cleef, 
daer dient alles tegens gedaen te werden dat mogelyck is en U. Ed. wil 
daerover  hartigh  aen  Bordely  spreecken  uyt  mynen  naem als  oock 
wegens den  Staet,  en welcke  eene  uyterste  prejuditie  soude  syn,  sy 
dienen  meer  trouppes  naer  het  Landt van Cleef te doen marcheeren 
ende haer  bekommeringh  voor  Saxen is maer  een  pretext,  ende  ick 
werd geinformeert dat den Con. van Pruyssen syne trouppes nogh niet 
ee augmenteert, ick vrees uyt manquement van gelt, alle het gereeden 
synde gegaen aen die imaginaire Croninge. -  Den persoon van Span- 
hiem is my niet onaengenaem. - 
Het is seecker nodigh dat men soeckt  Sueden  't  assisteeren,  konte 
men het  doen  met  overneming  van  trouppes  en daer  meer  voor  te 
betalen,  het  was  de beste  wegh,  maer ick  weet  niet  of  dat  soo  ras 
doenlyck  is,  en naer  ick  wert  gei'nformeert  soo  mankeert  het  gelt 
tegenwoordigh  soodanigh  dat  konte  den  Staet  honderd  duysend 
~~ksd  nu  geven,  men  soude  Sueden  in  goede  partey  kunnen 
houden. - 
Ick heb geresolveert twee honderd duysent  guldens aen laecken  te 
geven tot  kleeding van  trouppes  van  den  Con.  van  Suede,  die  hier 
daer over met koopluyden had willen handelen,  dit is a1 het geene  ick 
vooreerst kan doen. - 
Hamptoncowt, 8 April  1701. 
Het is onmogelyck vooraf  te  seggen wat  resolutien  het  parlement 
daeromtrent sal nemen, myn  meeste  bekommeringe  is dat in reguard 
van  den  Keyser  satisfactie  te  doen  hebben,  men  hier  seer  slap  sal 
syn,  ende  het heel  difficiel  sal  wesen  om  met  deselve eene alliantie 
te  sluyten,  daerom  is  my  in  gedaghte  gekomen  ofte  den  Staet 
daertoe niet te brengen soude syn,  om een  tractaet  met  den  Keyser 
te maecken op den voet als U.  Ed. my syne  gedaghten  heeft  gecom- 
municeerf  in  syn  laest  voorgaende  brief,  te  weeten,  om  aen  de 
Keyser  te  verseeckeren  het  Milanes  en'  de Spaensche  Nederlanden, 
in  syne  ofte andre  handen,  in  cas  den  Staet  eens  soude kunnen 
werden  wegens  de  conditien  van  dit  tractaet,  ende  een  art.  wiert 
geinsereert,  mits  dat Engeland  daer  oock  in  quam,  ende  het  selve 
tractaet  hier  wiert  gecommuniceert  en  twyfele  ick  niet  ofte  ick 
soude het Parlement kunnen engageeren  om my te  raeden  daerin  te 
koomen,  ende  in  allegevalle,  soude  den  Staet  niets  hasarderen, 
want in  cas  Engeland  daer  niet  in  en trat  soo  was  het  tractaet  te 
niet. - 
Ick doe dese voorslagh aen U.  Ed.,  om dat ick hier met menschen 
te  doen  heb,  die  men  door  indirecte wegen  moet  leyden  tot  haer 
eygen best,  hoe veer  U. Ed.  dit by  den Staet sal kunnen  uytwercken 
sal  U.  Ed.  best  kunnen  oordeelen,  myn  grootste  vrees is altyt voor 
Amsterdam. - 
Kensington,  I/I 2  April  I 701. 
Het antwoort dat d'Avaux  aen  den  Staet  door  U.  Ed. heeft doen 
geven op de propositien  tot  onse  securiteyt wert hier opgenomen  als 
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communiceeren  aen het Parlement, ende het Lagerhuys sal daer over 
morgen delibereeren  ende  ick  heb  seer  groote  hoop, dat  een  goede 
resolutie sullen nemen met te verklaeren dat het tractaet van Ryswyck 
geen securiteyt en is, ende dat ny ons niet sullen laeten separeren van 
den  Staet,  ende  vorders  resolveeren om my  te  subsideeren  om het 
secours aen'  Staet te presteeren.  Dit syn groot stappen als wy  sy hier 
reeckenen  indien  deselve  werden  geobtineert,  want  men  hier  met 
trappen moet gaen, maer ick kan U.  Ed. nu meer  confidenter  als  oyt 
seggen  dat  Engelandt Hollandt  niet  en sal abandonneeren ende vast 
blyven staen op het geene den Staet sal oordeelen tot haer securiteyt; 
maer men is hier seer avers, als principael den oorlogh te beginnen. - 
Evenwel meest  alle parteyen  syn  daerin  eens  dat  wy  in  den oorlogh 
moeten  komen  als  deselve sal syn begont,  maer  ick  ben  nogh a1  in 
twyfel of  Vranckr.  den Staet eerst sal attaqueeren, insonderheyt indien 
men  hartigh  is en  continueert  alles te doen 't  geen nodigh i ot haer 
defentie. - 
Ick heb U.  Ed. in myne laeste geschreven myne gedaghten omtrent 
een tractaet met den Keyser, hoe meer ick daerop denck, hoe meer ick 
geconfirmeert  wert in myne gedaghten in reguard van ons hier, en hoe 
ick de menschen moet leyden, voor als nogh en kan ick myn niet ver- 
klaeren, hoe veer op den eysch 't insisteeren, 't geen ick oock niet en 
meen dat grooten haest heeft,  ende  ick  sal  oock  gaerne van  U.  Ed. 
ontfangen,  wat  reeden  Dopp  meent  voor  securiteyt  van  den  staet 
meest nodigh te syn; op de  discoursen  van  d'hvaux  en  Lelienroth, 
dat Vranckr. yets soude toegeven en moet men geen staet op maecken, 
want dat  syn  maer  amusementen. -  Het is  seecker  dat  Lelienroth 
tenemael  Frans  is ende  soeckt  Sueden  oock  soo  te  maecken,  soo 
dat  men  we1  op  syn  hoede  moet  syn.  Ick  sende  U.  Ed.  hier 
nevens een memorie van Schuts, indien daer crediet in den  Staet  was 
soude het  seeckerlyck  Sweden  aen  ons  kunnen  conserveeren,  ofte 
andersins sal  de  necessiteyt  hem  obligeeren  om sigh  tenemael  aen 
Vrankr.  overtegeven, het  is  niet  goet dat  Lelienroth van deze voor- 
slagh weet. - 
Indien  U.  Ed.  my  wil  communiceeren  de gedaghten  die men  in 
Hollandt  heeft wegens  het  employ van  de vloot  sal  ick  deselve hier  -. 
in  overleg  brengen  ende U. Ed. de opinien  laeten  weeten,  men  is 
geresolveert om met den eersten een considerabel  Esquadre naer de 
Westindien  te  senden;  ofte  den  Staet  van  haer  scheepen  wil  by 
doen, diende  ick  met den eersten  te weeten, daer  syn tegenwoordigh 
in Duyns van  Engelsche Capitale  scheepen  over  de  vyf  en  dertich, 
soo dat men den eersten sullen zeylen naer Spithead en dien volgende 
sal de  bekommeringe  van Almonde om  in  Duyns te blyven  leggen, 
voldaen syn. 
Hamptoncourt,  4/15  April  1701. 
Ick heb huyde ontfangen  U.  Ed.  brieven van den 12 deses, indien 
d'Avaux op geen antwoort insisteert weet ick  niet  hoe den  staet sigh 
sa gedragen  om de  negotiatie  te continueeren  ende van den eysch te 
verminderen  eer Vranckr. toont  eenige  genegentheyt  om securityt te 
geven is niet alleen ondienstigh maer  soude belachelyck syn.  U.  Ed. 
sal  sien  uyt  het  addres  van  het  Lagerhuys,  dat  wy  ons  tenemael 
verbinden  om ons niet alleen  niet  te  separeren van  den  Staet  maer 
ons  te  voegen  in  a1  het  geene  deselve  reedelyck  sullen  oordeelen 
tot haer  securiteyt 't  geen  een  groote saeck  is.  Voor  soo veel onse 
securiteyt aengaet soude ick twyfelen  als het  daerop aen quam of  wy 
op Nieuwpoort  ofte Oostende soude blyven  staen, maer  dese  heele 
negotiatie  is nu in handen van den Staet, ick heb geen tyt gehadt om 
de  consideratie van  Dopp  genoeghsaem  t'  examineeren  om  U.  Ed. 
myn sentimenten  daerorntrent  te  scryven, ick  sal  het  met  de  naeste 
post  te  doen, alhoewel ick  voor  als  nogh  geen  groote  haest  in  sie, 
want wy  syn nogh veer van loven en bieden. 
Indien  ick  my heb  geexpliqueert  als ofte  myn  intentie soude  syn 
dat  den  Staet  alleen vooraf  met den  Keyser  soude sluyten, soo heb 
ick  my qualyck geexprimeert,  want  myne  intensie  soude  alleen  syn, 
dat  den  Staet  soude  traghten  met  den  Keyser  een  tractaet  't 
adjusteeren;  ende  dat  geschiet  synde  my  hier  overtesenden  om 
geaprobeert  te  werden,  ende  ick  soude  dan hetselve het  Parlement 
voorleggen  en  twyfele  niet  ofte  soude  haer  aprobatie  kunnen  ob- 
tineeren, maer  niet  van  te vooren  noghte  oock tegenwoordigh myne 
Ministers  obligeeren  om  alhier  met  de  Keyserse  Minister  te  trac- 
teeren. - 
De menschen  die  hier  seer  violent  tegens  een  oorlogh  syn  con- 
cureren seer in alles met de gedaghten van d' Heeren van Amsterdam 
sonder op behoorlycke securiteyt te dencken. - 
Kensington,  19 April 1701. 
De resolutie  die  het  Parlement  heeft  genomen  van  sigh  in  de 
negotiatie van  Hollandt  niet  te  separeren, ick  meen  dat hierop  den 
Staet  my hoorde  te  doen bedancken, soo we1  door  Stanhop als door 
een  brief  aen  my  selve  met  verseeckering,  dat  sy  oock  haer  van 
Engelandt  niet  en  sullen  laeten  separeren,  alhoewel  den  Staet  het 
alreede  heeft  verklaert,  maer  dit  soude  my  mogelyck,  aenlydinge 
kunnen  geven om het  Parlement  naeder  aentespreeclren : men moet 
de menschen  hier  leyden  a1  saghties, want  sy syn  met  geen  raison- 
nementen  te  persuadeeren,  het  is  niet  te  begrypen  de  constitutie 380  EXTRACTS  FROM  TWE 
van  saecken  alhier  tegenwoordigh  sonder  op  de  plaets  te  syn  en 
alle  intrigues  ende  particuliariteyten  te  weeten,  maer  hoe  confus 
de saecken  oock  staen  moet  ick  U.  Ed.  noghmaels  repeteren  dat 
seeckerlyck  Engelandt  den  staet  niet  en  sal  abandonneeren,  ende 
waerop U.  Ed. sigh kan verlaeten. - 
Ick  en  kan niet  begrypen  de finesse van  dlAvaux  om  so0  veel 
misterien  te  maecken  van  U. Ed. te spreecken; met  de naeste post 
sal  ick  aparentelyck  verstaen,  wat  hy  U.  Ed.  sal  hebben  geseyt, 
dat  aparent  maer  generale  saecken  sullen  syn,  sonder  eenige par- 
ticuliariteiten noghte aenbiedinge, van eenigh securiteyt. 
Ick  heb  naeder  geconsidereert  de  alternatives  van  steeden  van 
securiteyt  die  Dopp  heeft  opgestelt  en  ick  soude  my  we1  kunnen 
laeten  gevallen  een  van  alle  de  vier  voorslagen,  maer  soo  veel 
Antwerpen  aengaet,  hoe  het  ons  oock  gelegen  leyt,  kan  men  het 
qualyck van  Spaense vergen, selfs niet  on1  het  casteel  en'  de  forten 
te  demolieren;  wat  Luxemburgh  belankt,  is  myn  gedaghten  altyt 
geweest  orn  in  die  Stadt  niet  alleen  trouppes  van  den  Staet  te 
leggen, maer  oock  van  Ceurvorsten  en'  Princen van  den Rhyn om 
haer  so0  veel  te  meer  in d'  behoudenisse  van  het  Landt  en'  van' 
partey t'  engageeren, want  andersints moet  ick  bekennen dat wegens 
d' afgelegentheyt  van  plaets, deselve  niet  veel  en kan  contribueeren 
tot  onse  defentie;  voor  soo  veel  Venlo  aengaet  is  ons bovenal 
aengelegen  om  de  communicatie  van'  Maes  vry  te  hebben,  maer 
dan moet  absolut d'andre  plaetsen van  het  over Quartier van Geldre 
geraseert  werden  behalve  de  Stadt  Geldre  selfs  die  in  het  landt 
leght  die voor  ons van  sulcken  importantie niet  is,  maer  seer  veel 
voor het Landt van Cleef. 
Ick  vrees  dat  dese  consideratien  nogh  wat  premateur  syn, want 
ick voor  als  nogh weynigh  aparentie  sie dat  de Franse tot  yets van 
dese  nateur  sullen  willen  koomen,  het  is  evenwel  goet  dat  men 
in syn gedaghten op alles geprepareert is. - 
Ick  ben  neffens  U.  Ed.  bekommert  dat  het  tract  met  Denemk 
nogh  seer  onseecker  staet, naer  de nieuwe  pretensien  die  dagelyke 
voorkomen,  het  sal  seer  difficiel  syn,  dat  wy  Saxen  guarandeeren 
sonder  Sueden en  d'  Hartogh van Gottorp 'tenemael voor  het  hooft 
te  stooten, alhoewel het  ons interest  tegenwoordigh gans niet  en  is, 
dat den oorlogh daer  wert  gevoert, indien  Lunenburg deze guarantie 
aen Sueden ofte  Gottorp  smaeckelyck kan  maecken,  het  tyt  heeft 
moeten  equipeeren, maer  d'  intensie  is  om  deselve voor  drie  5.  vier 
maenden te victualieren. - 
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Hamptoncourt,  22  April I  701. 
De  saecken  staen  hier  nogh  in'  selven  staet,  men  verwaght uyt 
Hollandt  te  verneemen  hoe  het  met  de  negotiatie  staet,  ende  ick 
heb U. Ed.  in  myne laeste gescreven 't  geen  ick  oordeelde  niet van 
effect  te  sullen syn,  indien  den  Staet  daertoe  resolveert  ter  occasie 
van  het  addres  van  het  Legerhuys,  dewelcke  tegenwoordigh  geen 
ander  occupatie  sigh geeft, als  menschen  te  persecuteeren  om  haer 
wraeck  te voldoen volgens de parteyschappen, het  geen niet weinigh 
is  te  lamenteeren,  waerdoor  de  publicque  saecken  seer  komen  te 
leyden, ende ick in het besonder, de passie en' violentie van menschen 
gaen  verder  als  ick  oyt  hadt  kunnen  dencken,  het  scheynt  ofte 
het een straf is van den Hemel op deze natie. - 
Hamptoncourt, 26 April  1701. 
Het  is  seer  embarassant  dat  d'  Avaux  sigh  niet  verder  en  ex- 
pliqueert.  Ick  sie  niet  dat  van  wegen den  staet  yets  verders  kan 
werden geproponeert  ofte gerelacheert  van'  d'  eerste  eysch  voor en 
aleer Vranckryck  nader  komt, ende wat  wy  concerteert  soo scheynt 
de  negotiatie  te  syn  gebraght  geheel  aen  den  Staet  en'  wy  niet 
geconsidereert  als accessoir, ende  ons te  sullen contenteeren met het 
geene  den  Staet  voor  haer  securiteyt  nodigh  sal  aghten,  want  ick 
klaer  sie,  dat  men  hier  niet  sal  blyven  staen  op Niewport  ofte 
Oostende, als  ick  U.  Ed. voor  deze heb gescreven  rnaer  stip by het 
geene  den  Staet  voor  haer  selven  nodigh  sal  oordeelen  en'  van 
derselven interest  niet  te  weycken, hoe  onstuymigh  men  hier  oock 
1s. - 
Ick twyfele oock of  men  sal willen  resolveeren tegenwoordigh een 
Esquadre  naer  Cadix  te  senden,  alleen  uyt  vreese  van  occasie  te 
geven  tot  een  oorlogh  't  geen  men  soeckt  door  alle  middelen  't 
eviteeren, ende  niet  als  in  d'  uyterste  nootsaeckelyckheyt  daertoe 
te  komen.  Men  is  hier  gepersuadeert  dat  Vrankr.  den  Staet 
niet  sal  attaqueeren,  maer  daerop  moet  men  niet gerust syn  ende 
alles  doen  wat  mogelyck  is,  om  sigh  profytelyck  in  posteur  van 
defentie te stellen. - 
Ick ben  seer  bekommert  dat het  tractaet  met  Denemk  soo  lang 
fluctueert,  ick  vrees  dat  daervan  niet  sal  vallen,  ende  sie  groote 
swarigheyt hoe  Sueden  te  gewinnen  is,  daer  ons  evenwel  soo  veel 
aen  gelegen  is.  U.  Ed.  kan  niet  gelooven  hoe  veel  quaet  dat 
Lelienroth  met  syn  scryven  doet,  synde  't  enemael  frans. -  Het 
is  bedroeft  dat  Vrankr.  overal  in  de  voorboet  is,  't  geen  nu  niet 382  EXTRACTS  FROM THE 
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te prevenieeren is, door d' onseeckerheyt daer  in  wy  syn geweest en' 
nogh syn, behalve de lenteurs van het Hof van Weenen. - 
Kensington,  29 April  I 701. 
-  -  -  alleen  seggen,  dat  in  het  tractaet  aentegaen  met  den 
Keyser qualyck een  secreet art.  kan syn, om dat  ick  deselve aen het 
parlement moet communiceeren. - 
Ick heb  voorleeden weeck  eerst  ontfangen  een  brief van den Co. 
van Spagne tot  notificatie van  syn  avenement tot de Croon ende syn 
aenkomste  in  Spagne.  Ick  heb  daerop moeten  antwoorden 't  geen 
aparent het  Keysershof sal  alarmeeren evenwel sonder  reeden, want 
ick  nu  eerder  tot  een  engagement ofte tractaet  met den  Keyser  sal 
kunnen komen waervan U. Ed. aen G. Goes verseeckering wil geeven 
en' waer het verder van dienst soude kunnen syn. - 
Hamptoncourt,  6 May  I 701. 
Naerdien  U. Ed.  een conferentie met d'  Avaux heeft gehad sonder 
Stanhop soo soude het  scheynen ofte het  concept dat ick U. Ed, heb 
toegesonden  niet  meer  applicabel  soude  syn,  maer  ick  meen  dat 
dese  toeval  in'  geheele  saeck  geen  veranderingh  en  maeckt,  ende 
daerom U. Ed. versoeckende het daertoe  te willen derigeeren, dat het 
werck  op  die  manier magh  werden  gemanieert,  ick  weet  niet  ofte 
men  hier  niet vreemt en  sal  vinden,  dat  Stanhop  by  de conferentie 
niet en is  geweest  ende suspitie soude vatten  ofte den Staet in dese 
negotiatie  sigh  van  Engeland  soude  willen  separeren,  dat  ick  we1 
weet dat evenwel gans niet d'  intensie is. - 
Kensington,  10 May  I 701. 
De  brieven  die  hier  van  dagh  uyt  Vranckr.  syn  aengekoomen, 
melden  dat  de  voorl.  courier  aen  't  Hof  was  gearriveert, waerop 
aenstons raet was  gehouden  en weder gedepecheert, soo  dat  aparent 
nu  a1  in  den  Hagh  sal  syn  aengekoomen  ende  vervolgens  hier 
in 't  korte  sullen  weeten, wat  men  van  die  negotiatie heeft  te  ver- 
waghten. - 
U. Ed. heeft  groote  reeden  van  sigh te  beklagen,  dat  gedurende 
alles in  onseeckerheyt blyft  Vranckreyck  daervan  soo veel  Princen 
te debaucheeren, ende die nogh scheynen met den Staet sich te willen 
verbinden,  eyschen  sulcke  harde  conditien  dat  men  qualyck  kan 
toestaen. - 
Die  by  den  C.  Paltz  werden  gepretendeert  te  weeten, d' inclusie 
van  het  reght  van  Keyser,  ende het  te  niet  doen  van'  schult  van 
Madame  en  sie  ick  niet  hoe  men  sal  kunnen  inschicken. -  Wat 
de alliantie met  den  Keyser  aengaet,  sien ick  oock  niet dat  tegen- 
woordigh  yets  kan  werden  gedaen  voor  en  aleen  dat  den oorlogh 
begint,  andersints  sullen  wy  werden  aengesien  als  agresseurs,  dat 
niet en dient. 
Het sal seer noodigh syn dat een Esquadre scheepen wert gesonden 
tot  rencontre  van  de  Oost-Ind.  scheepen,  indien  den  oorlogh  niet 
haest en begint sien ick van geen utilityt dat de Hollandsche scheepen 
veel  langer  tot  Spithead hoeven  te  blyven  liggen, insonderheyt  van' 
kleynste  chartre,  die  tot  de  voorseyde  beveylinge  van  oostindische 
retourschepen soude kunnen werden gebruyckt. 
Hamptoncourt, 22 May  1701. 
Het Legerhuys  heeft gevoteert dat ick twalef Batt. uyt Irland magh 
nemen en' die recruteeren om de tien  duysend  man  te completeeren. 
Ick sal deselve aenstons doen  embarqueeren in myn oorloghscheepen 
die  ick  ordre  heb  gesonden  om  naer  Irland van  Spithead te zeylen, 
soo dat ick hoop dat in  een  maent  tyts  die  twalef  Ratt. in  Hollandt 
sullen  syn, middelenveyl dat ick hier sal doen recruteeren om deselve 
optemaecken  tot  het  getal van  ~o,ooo. -  U. Ed. sal light gelooven 
dat ick niets sal versuymen om dit transport met alle mogelycke spoet 
te doen effectueeren. - 
Hamptoncourt,  27  May  1701. 
Ick ben bleyde dat en Hollandt is geapprobeert  den brief  die  den 
Staet  aen my  heeft gescreeven ende  die  alhier  soo  een wonderlyck 
goed effect heeft veroorsaeckt, daerom is het gans niet vreemt dat het 
de Franse niet en behaeght  maer  dat d'Avaux  daer uyt wil  elicieeren 
als  of  den  Staet  genegentheyt  hadt  tot  den  oorlogh  is  tenemael 
verkeert, want den  ganschen  brief  behelst  meest  de  groote bekom- 
meringe voor deselve en' om geattaqueert te worden en versoeckt dien 
volgende  secours, maer  wat  Vranckr.  meest  moet  choqueren  is  de 
verseckeringe  die  den Staet  doet  van  haer  noeyt van  Engelandt  te 
laeten  separeren, het  geen  haer  dessyn  is en interest, ende  de  onse 
beyde notoorlyck contrarie. - 
Ick  meen  dat  U.  Ed.  seer  we1  heeft  geantwoort  aen  Lelienroth 
wegens  die  secrete negotiatie  die  Vranckr.  onder  de  handt  door 
d'Avaux  soeckt voortestellen, dat niet  als  seer dangereus voor ons in 
de  conjuncture  kan  syn  soo we1  hier als in reguard van den Keyser, 
soo dat  indien yets  te  proponeeren  heeft in'  ordinari forme hoort te 
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Den G. Wratislaw heeft  my over  eenige  daghen  een  memorie ge- 
presenteert  waerby simpel~ck  eyst executie van de groote alliantie, het 
geen in desen tyt my vreemt voorkomt,  syn  geheele intentie schynt te 
syn dat ick het aen het Parlement wilde  communiceeren, het sal oock 
hier geschieden. - 
De brieven uyt Denemk met dese  post  heb  ick  nogh  niet  kunnen 
sien, soo dat ick niet voor d' aenstaende daerop kan doen antwoorden. 
Ick meen  dat  Greck op  alles  is geinstrueert, maer ick heb voor dese 
aen  U.  Ed. gescreeven,  dat  het  voor  my onmogelyck  was  subsidien 
te  betalen  gedurende  de vreede  eer  den  oorlogh  was  begont, het is 
redicuel,  de  jalousie  tuschen  Goes  en  Greck,  het  geen  evenwel de 
negotiatie  mogelyck  heeft  doen  verlengen,  maer  seeckerlyck  Goes 
heeft ongelyck gehadt in conferentie te houden sonder den anderen. 
Wegens  de zeesaecken  sal  ick  U. Ed.  met  de  naeste  post  verder 
scryven  alsoo  ick  den  adm.  Almonde  hier  hadt  opontbooden,  die 
morgen met myn admr v.  Rooke sal confereren. - 
Hamptoncourt,  31  May 1701. 
Ick sie dat men syn gedaghten tenemael nu sal moeten appliceeren 
tot den oorlogh, ende alhoewel  ick by de  gansche werelt wert  gelooft 
deselve te  desidereeren, soo is  er  mogelyck  niemandt die het nooder 
sal syn, maer  sonder securiteyt  te  bekoomen  ende vervolgens  op de 
genade van Vranckr. te leven, is het grootste quaet van a1 dat ons kan 
overkomen. - 
Ick beken  dat  ick  seer  curieus soude syn te weeten wat satisfactie 
Vranckr. aen' Keyser  soude willen  geven, maer dat is niet  te  weeten 
indien de negotiatie met d' Avaux niet  voort en gaet. 
Met  dese  post  werd  Stanhope  toe  gesonden  om U. Ed. te com- 
municeeren  de memorie die ick van Wratislaw heb ontfangen  en het 
antwoort, dat  ick  meen a1  seer engagent te syn, en waerop den Staet 
occasie heeft om verder te gaen, indien deselve daertoe kunnen  resol- 
veeren. - 
Ick ben blyde dat het tractaet  met  den  C.  Paltz is geslooten, voor 
als  nogh  sal  het  niet  dienstig  syn, dat  ick  daer in  treede, maer we1 
daernae. - 
Het komt  my seer  redicuel voor  de gedaghten  die  den  Con. van 
Pruyssen heeft om den Con van Spagne te willen  erkennen, want  het 
directelyck strydigh is tegens het tractaet dat hy met den Keyser heeft 
en onlanks vernieuwt, anders voor ons isser weynigh aengelegen, want 
wy  hebben d' erkentenisse gedaen. 
De pretensie van Munster syn onverdragelyck, maer seeckerlyck in 
cas van oorlogh, heeft den Staet dien Bischop seer van noden en' men 
moete sien, hoe dat men die conditien soude kunnen modereren. 
Ick  heb  gedepecheert  volgens  de  toegesonde  concepten  d' orders 
aen Almonde voor het te formeerende Esquadre van Callenburg.  Ick 
heb  alleen  een  bedencken, daer  U. Ed. sorg wil voor  dragen  dat de 
Kusten van Zeelandt we1 in aghtinge  magh werden genomen, want in 
cas van oorlogh is naer myn opinie daer meest te vreesen. - 
Ick  sal  U.  Ed.  met  de  naeste  post  kunnen  informeeren,  wat 
resolutie hier sal werden genomen om een sterck Esquadre te senden 
naer  de  Bay  van  Lagos,  't  welck  seer  sal  moeten  werden  gese- 
creteert. - 
Hamptoncourt, 3  Juni I 701. 
Het sal absolut nodigh  syn dat men in den Staet alles met soo veel 
spoed mogelyck  sigh  prepareert  tot den oorlogh ende tot de noodige 
defentie, want ick  nu  meer  als oyt begin  te  vreesen,  dat  deselve  sal 
werden geattaqueert, ende het is seecker de swackste cant is den Rhyn 
en' Yssel, daerom wenste ick seer dat  de laeste  project  van  Coehorn 
magh  reuceeren,  om  die  rivieren  te  verstercken  daer  in  geen  uer 
behoort  versuymt  te werden  om  aen  't  arbeyden, men sal met ernst 
aen  G.  Goes  moeten  spreecken  om  den  Keyser  te  bewegen  een 
considerabel  Leger  aen  den  Opper-Rhyn  te  doen  formeeren,  ende 
dat  met  alle  spoet anders  krygen  wy  a1  de maght  van  Vrankr.  op 
onse hals, gelyck alreede daer  van  daen  wert  gescreven  dat  zo  Batt. 
en 36 Escad.  die  voor  het  Leger van den Rhyn waeren gedestineert, 
ordre hebben om naer de Spaense Nederlande te marcheeren;  't geen 
een considerabel ranfort soude syn,  indien het waer is, soo dat/U. Ed. 
siet van \vat  importantie het  is  dat  den  Keyser  ten  spoedigsten  een 
Leger  aen  den  Rhyn doet  formeeren,  ick  heb  ordre  aen  Hepney 
gesonden om hetselve  te  presseeren  en'  oock  daerover  gesproocken 
met de Gr. Wratislaw. 
Hamptoncourt,  10  luny I 701. 
Ick heb  van  avont ontfangen  U.  Ed. brief  van  den 7  deser, maer 
nogh niet kunnen  sien  de  resolutie  van  haer  Ho. Mog.  wegens  de 
negotiatie te  transfereren  van  den  Hagh naer Vranckr.,  soo dat ick 
met dese post, daerop niet  in  forme  kan  antwoorden,  maer  U.  Ed. 
sal  uyt  mynen  laeste  brief  hebben  gesin  dat  ick  daer  tenemael 
tegen  ben  en meen  dat men  daer  in  gans  niet  moet  ingeven maer 
hetselve absoluut  declineeren,  waertoe  men  reeden  genoegh  heeft  't 
allegeeren. 
Die  voorslagen  van  accomodement  waer  van  onder  de  Ministers 
wert gediscoureert en gevallen my niet, niet  siende dat daer  door  de 
Keyser contentement  soude  kunnen  hebben  noghte  wy  securiteyt  in 
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cas de Spaense Nederlanden aen den Hartogh van Lottheringen wiert 
gecedeert. 
Ick heb U. Ed. oock in myne  laeste  gescreeven  dat  ick  oordeelde 
dat men tegenwoordigh sigh  naeder  met de  Keyser  most  verbinden, 
ende ick vinde hier meer genegenheyt daertoe als oyt  voor  dese,  soo 
dat men staet kan maecken  dat al het geen Hollandt daer in sal willen 
resolveeren, Engelandt daer in sal koomen. - 
Hamptoncourt, 14  juni  I 701. 
Stanhop sal met dese  post  ordre  ontfangen  om  aen  den  Staet  te 
verklaeren  dat ick  my  tenemael  met  haer  sentiment conformere om 
op geen derhande maniere de negotiatie van den Hagh naer Vranckr. 
te  transfereren.  Ick geloof  dat  ick  dese  weeck  een  memorie  die 
Geldermalse my  sal geven conform den  brief  van  den  Staet  aen  het 
Parlement  sal  communiceeren,  maer  U.  Ed. kan middelerweyl ver- 
seeckert syn dat men nu hier tenemael is geresolveert om sigh neffens 
den Staet in al sulcke alliantie  en tractaen  't  engageeren  als  deselve 
sullen  nodigh  oordeelen  aentegaen  mits  daervan  in  forme  kennisse 
gevende en daertoe werdende geinviteert het geen best door het canael 
van Stanhop kan geschieden. - 
Ick heb oock aen' selve ordre doen senden om met U. Ed. 't  over- 
leggen hoe met Sueden te tracteeren ende in negotiatie  in te treeden, 
ick ben seer bekommert  dat deselve in Lelienroots handen is gevallen, 
want behalve syn difficiel humeur  soo  is  hy  niet  we1  geintentioneert, 
aen d'  andre kant  schynt  den  Hart.  van  Gottorf  een  quade  pas  te 
hebben gedaen, soo dat ick het werck seer difficiel  aensien, ten  ware 
men direct met Oxenstern kont negotieeren.  Ick vinde vyftig duysend 
Ryksd  ter  maent  voor  subsidien  al  te  beswaerlyck  ende  dat  moet 
vermindert werden. 
Kensington,  17 juni  1701. 
Ick en sal niet voor toe  koomende  weeck  kunnen  communiceeren 
aen het Parlement de memorie van Geldermalse,  ende  ick hoop daer 
op een addres  't  ontfangen on] neffens den Staet alliantien aentegaen 
met den Keyser en anderen volgens U. Ed. voorslagh, ende den hoop 
ick dat wy  sullen bequaem syn om met den Keyser  te tracteeren; het 
is my ondertuschen  seer leet  te  sien  dat  Amsterdam  continueert  in 
haer oude vrees en' maximes, ick hoop  dat  als  ick  Hollandt  sal  syn 
dat men haer sal kunnen persuadeeren  tot  al  het  geen  reedelyck  sal 
syn,  ick  maeck  nu  staet  dat  het  Parlement  binnen  veertien  daghen 
sal scheyden,  maer tot dat hetselve op is,  is het  altyt  onseecker  wat 
tusschen beyde kan voorvallen, ick ben van intensie om maer weynigh 
daegen naer het scheyden hier te blyven en alle haest te  maecken  om 
in Holiandt te syn waer naer ick meer verlangh als oyt meenende dat 
myne presentie aldaer van dienst sal syn. - 
Ick kan  niet  begrypen  hoe  den  G.  Goes soo weynigh  schynt  't 
aghterl  het  geen  U.  Ed.  heeft  voorgeslaeghen,  dat  Engeland  en 
Hollandt soude verklaeren dat niet soude handelen  met Vrankr.  voor 
haer securiteyt als op conditie dat de Keyser satisfactie  soude  werden 
gegeven op syn pretensie, dit soude naer myn opinie  een  groote  stap 
syn ende  te  pas  sal  koomen,  indien  d'  Avaux  verklaert  gelyck  uyt 
Vranckr. wert  gescreeven  ordre  te  syn  gesonden,  we1  met  Stanhop 
mede  neffens  den  Staet  te  handelen  als  Principael,  mits  dat  niet 
wert  gesproocken  van  andere  pretensien,  men  is  hier  nu  absoluut 
geresolveert  sigh  in'  negotiatie  selfs  niet  van  Keyser  te  laeten 
separeeren. - 
Ick meen dat nu  binnen  veertien  daghen  myn  scheepen  gevictua- 
lieert sullen syn om de expeditie naer Lagos ofte Cadix te kunnen on- 
derneemen,  waertoe  alles  wert  geprepareert  met  soo veel  secretesse 
doenlyck. -  Ick heb oock eenige representatie gehadt  van  koopluy- 
den  die  op  Moscovien  handelen  om  een  convoy  te  geeven,  maer 
hetselve is afgeslaghen, om dat men oordelde 't selve onnodigh te syn, 
niet twyfelnde of Sueden sal het tractaet observeeren, soo dat ick meen 
hetselve te syn in 't reguard van den Staet. -- 
Kensington,  z I Juni I joI. 
Ick ben nogh  in  hoop  dat het  Parlement  toekoomende  weeck  sal 
kunnen scheyden, alhoewel seer bekommert ben weghens de disputen 
tuschen  de  twee  huysen,  raeckende  de judicature  van'  beschuldighde 
Lords,  dat  tot  groote  hevigheyt  soude  kunnen  uytbersten.  Indien 
het Parlement aenstaende weeck  eyndight,  sal  ick  de weeck daeraen 
van hier vertrecken. 
Kensington,  28  Juni I 701. 
Ick ben seer bleyde dat het tractaet  met  Denemk  is  geslooten,  ick 
en twyfele niet  ofte  myn  Minister  aldaer  het  naderhandt  sal hebben 
geteeckent,  maer  de  grootste  swarigheyt  is,  dat  men  hier  geen 
Trouppes  noghte  aenrighs  Gelt  sal  willen  betalen  eer  den  oorlogh 
begint  gelyck ick  meer  maelen  aen  U.  Ed.  heb  gescreeven  soo  dat 
men daerin een Expedient sal moeten uytvinden. - 
.Ick  heb aen Robinson doen toesenden het concept dat door de Mi- 
nister van Hanover soude werden voorgeslagen aen Sueden, negens d' 
overlating van trouppes, om  met  den  G.  van  Oxenstern  daerover  te 
negotieren, ofte  den  minste  precise  ordres  aen  Lelienroth  ofte  den 
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Hartogh van Gottorf te doen geven, om met den Staet en my daerover 
te convenieren en sluyten. - 
Ick heb oock  van  dagh  by  my gehadt  Spanhiem,  die  my hetselve 
heeft voorgehouden, 't geen Bondely aen U. Ed. heeft gecommuniceert, 
ende ick heb hem sonder hesitatie  geseyt  dat  ick  gans  niet  aen  syn 
Con.  en 'Meester  konte  raeden  en'  nogh  minder  approbeeren  om 
eenigh soort van Neutralityt  ofte engagement met Vranck, aentegaen, 
ende  hem  alle  de  redeenen  daer  tegens  geiillegeert  die  ick konte 
bedencken, 't  geen  U. Ed. oock  aen  Bondely  dient  te  seggen,  ende 
het is nu absolut nodigh  dat den  Hr van  Opda~n  aen  dat  Hoff  nogh 
voor eenigen tyt bleyft, ick ben daeromtrent niet weynigh bekommert, 
kennende  het  humeur  van  Con.  van  Pruyssen  en  van  syn  eerste 
Minister. - 
In het  groote  werck  van'  negotiatie  met  d' Avaux  meen  ick  dat 
men  het  daertoe  behoorde  te  derigeeren  datter  niets  van  im- 
portantie  wiert  gedoen  tot  myn  komste  in  den  Hagh  ende  van's 
gelycken sal het we1 moeten geschieden  in 't  reguard  van'  negotiatie 
met den Keyser. - 
Hamptoncourt, 4 Juli  1701. 
Synde seer gefatigeert  en' laet  hier  gekoomen,  naer  dat  ick  Godt 
sy  gedanckt  van  naerdemiddagh  het  Parlement  ten  laeste  heb  ge- 
prorogeert. - 
Ick maeck nu vaste staet om aenstaende maendagh met  Gods hulp 
van  hier  te vertrecken  waer  naer  ick  meer  verlang  als  ick  kan  uyt 
drucken. 
Het Loo, 8 Aug.  1701. 
Ick ben bleyde geweest te vernemen  dat het tractaet met den Keyser 
aentegaen in Hollandt soo veer is geapprobeert, ick hoop dat het haest 
syn perfectie sal hebben. - 
Ick heb gisteren met den Baron Heyde geconfereert wegens  de se- 
curiteyt van den  Rhyn en besonderlyck  Ceulen,  en ben  geresolveert 
om morgen  Mr  Gallway aen  C.  van  Pals  te senden om met deselve 
daer over oock  te  conserteeren.  Ick  geef  hem  oock commissie om 
naer Bon te gaen en een compliment van  mynent  wegen  aen  C.  van 
Ceulen te maecken ende te sien ofter nogh middel soude syn, om hem 
van mesures te doen veranderen,  soo dat alles sal werden  gedaen  dat 
mogelyck is tot defentie van die Quartieren. - 
Ick maek staet om overillorgen  de wercken  by Panderen  te  gaen 
inspecteeren.  Naer  ick  hier  beright  werde,  hebben  seeckerlyck  de 
Hr van Dort geen reedenen om bekommert  te syn. - 
Ick ben \vat  verlegen,  wat  orders  te  senden  naer  Engelandt  in  't 
reguard  van  't  ageeren  van  de  Vloot,  ick  sal  het  selve  aen  haer 
dispositie wat moeten  laeten  om geen  reedenen  van  naerspraeck  te 
geven. - 
Alhoewel het nu een goede saeck is  d'  adventage  die  de  liede  te- 
gens de saken hebben erlanckt, soo vrces  ick dat onse negotiatie  met 
Sueden daer doer te difficielder sal werden. - 
Ick heb naer Denemk ordres gesonden tot het naeder teykcenen van 
het traektaet. - 
Dieren,  12 Aug.  1701. 
Ick hadt niet verwaght dat d' Avaux op soo een manier soude werden 
gerappelleert;  ick kan  niet  seggen  dat ick  daerover  verheught  ben. 
Men sal nu  seeckerlyck  aen  alle kanten  me1  op syn  hoede  moeten 
syn, ende alles sonder tydverlies prepareren tot syn defentie. - 
Het geen ick meest apprehendeere tegenwoordigh  is den Rhyn, ick 
sal in  een  dagh  B  twee  raports  hebben, wat hlr Gallway sal  hebben 
uytgeright, waervan ick U. Ed. kennisse sal geven. - 
Ick sende U. Ed. weder terugh de concepte obligatien  tot lightinge 
van Pennin : voor  Den: daer  omtrent  ick  geen  consideratie  hebbe, 
deselve dienen met den eersten gedepecheert. - 
Ick heb geen ordres gesonden aen Calenberg men sal eerst moeten 
sien ofte het  Esquadre naer Lagos sal zeylen, daer  men  veel  difficul- 
teyten in Engelandt maeckt. - 
De negotiatie met  Sueden bekommert  my,  want  het  voor  ons  nu 
meer important als oyt is met die  croon  te  sluyten,  en haer pretensie 
loopen  seer  hoogh.  In  cas  deselve  Brandenb.  soude  willen  atta- 
queren,  was  ons  werk  in  uyterste  confusie,  daer  tegens  soo veel 
doenlyck  dient  gearbeyt  te  werden,  waeromtrent  Cranenburg  ordre 
dient te hebben. - 
Loo, 16 August 1701. 
Mr fiIarleboroug  sal U. Ed.  hebben  geinformeert  van  myn naeder 
gedaghten wegens  het  employ van  de Vloot, als  oock  die uyt Enge- 
land,  en  ick  presumeer  dat U. Ed.  den  secr.  de Wilde  sal  hebben 
omboeyed, om  de  noodige  orders  te  reguleeren  voor  Almonde  en 
Callenburg,  deselve sal U.  Ed. oock  informeeren  hoe veer  Robinson 
in  syn offres  in  Suede  is  gegaen  sonder  speciale last, 't  welcke seer 
hoogh  loopt,  maer  nu  nootsaeckelyck  gestandt  sal  moeten  werden 
gedaen, in cas het werd  geaccepteert,  dat ick nogh a1  vrees van neen, 
ende nogh meer sal werden begeert. - 
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met  deselve  een  conventie  ofte  tractaet wert aengegaen en ick meen 
dat U.  Ed.  remarques  daeromtrent  seer  goet  syn.  Ick sal U.  Ed. 
toesenden myne, op de conditien van het  overnemen van vyf  duysend 
men,  maer  ick  soude  gaerne  eerst  weeten  ofte  het  oude  ofte  het 
nieuwe  Regimenten  soude  syn  en' in wat tyt  die op den  bodem van 
den Staet soude kunnen werden gelevert, het art. van  de 8000 man is 
het  embarrassentste, want  die  van'  Keyser  te  nemen sonder  deselve 
wert geramplaceert  en'  dat Pruyssen  dit Secours dubbelt soude doen 
valideeren, is ten  uytersten  onredelyck  en' niet toetestaen. -  U.  Ed. 
sal door  den G. van  Albemarle  ofte  den  H*  van Salick werden gein- 
formeert  wat  wy  hier  met  den  Lt  General  van  Swaerts  hebben 
gedaen. - 
Ick twyfele  niet  ofte U.  Ed.  sal  den  Secretaris  de Wilde  hebben 
beschreven  naer  den  Staet, alsoo ick het niet hadt gedaen.  Den. G. 
van  Albemarle sal U. Ed. toesenden  een  concept wegens eene entre- 
prise tegens Cuyck dat van  groote  importantie  en  in bequaemen  tyt 
behoorde  te  worden  geexecuteert,  't  geene  gans niet  en  accordeert 
met eene neutraliteyt. 
Ick verwaght alle uer M'  Galleway en dan sal men pertinent weeten 
wat  men van  C.  Ceulen  te  verwaghten  heeft  en Kinsky  soude  dan 
verder kunnen werden gebruyckt. - 
Dieren, 26 Aug.  1701. 
Het is  gans niet we1  dat  Amsterdam haer niet positiver heeft ver- 
klaert  op het  bewuste  dessin van'  effecten van  flota te saiseeren, ick 
soude  evenwel  meenen  dat  het  syn voortganck behoorde te hebben 
ten waere  die tyding geconfirmeert wert  dat  het silver  ontlaeden wert 
en'  vervolgens  geen  retour  is  te waghten.  Het  sal  nodigh  syn  dat 
van  alles  communicatie wert  gegeven in Engeland, ende ofte het niet 
doenlyck  soude  syn  om  het Esquadre te vergrooten waerover U. Ed. 
met  M* Marlleborough  dient te confereren, ende volgens het resultaet 
hy een  instructie  conform  magh  opstellen,  om  by my  geteeckent te 
werden  voor  adm.  Rooke, als  M*  Godolphin  in  dese  nevensgaende 
brief voorslaet die U. Ed. hem gelieft te communiceeren. - 
Ick sal  nootsaeckelyck U. Ed. de moeyte moeten geven  om by my 
te komen  om te concerteeren, wegens  de denombrement van'  forces 
soo we1 raeckende het tractaet met de Keyser als met Engelandt want 
dat kan met brieven niet geschieden. - 
Ick heb  gisteren  gevisiteert het  werck  tot  Panderen, dat  een  seer 
goet werck  is, maer  de  H* van  Dordreght  hebben  geen reeden  om 
bekommert  te  syn,  den  Dyck  is  in  syn  geheel  en sal  niet  doorge- 
stoocken  werden, als  in  d' uyterste  necessiteyt.  De wercken  overal 
gaen  seer  lancksaem voort  by gebreck van Gelt dat  seer te beklagen 
is, dat dese schonen tyt wert verlooren. -- 
Dieren,  29 Aug. 1701. 
Ick vinde  het  project van  het  tractaet met  Munster  als  seer ver- 
swaert,  men  sal  dienen  hetselve  soo veel  doenlyck  te  verminderen, 
maer evenwel  soo goetkoop  als  men  kan  te  sluyten, ick dien in dat 
tract.  niet  te  werden  begrepen  om  dat  het van  een  gansche  andre 
natuer  is,  als  alle d' andre  en  in Engelandt  niet  soude werden geap- 
probeert, maer  ick  ben  niet van  sentiment van  Mr Marleboroug,  dat 
met  de Co.  van  Pruyssen  en  andre  Princen  niet  moet  werden  ge- 
slooten,  ter  contrarie, het  moet  geschieden  voor  het  sitten van  het 
Parlement,  ick sal wegens het tract, met Pruyssen U. Ed.  naeder myn 
sentiment laeten weeten. -- 
Den  G* van  Styrum  is  dese  morgen  naer  Dusseldorf  vertrocken, 
om  met  de C. Pals t' overleggen wat tot securiteyt van 't landt Ceulen 
kan werden  gedaen, het presseert seer de betaling van aenrightgelden 
voor Palse  trouppes  en' al soude schoon Zeelandt  gepersuadeert wer- 
den,  haer  quote  te  betalen  en is  niet  mogelyck  dat  soo promt kan 
geschieden  als  de  necessiteyt  vereyst,  daerom  moet  men  op eenigh 
expedient  bedaght  syn  om  die  penningen  te vinden, men  sal oock 
commissaris  moeten  senden  om die  trouppes  te monsteren  en' in 'S 
lands dienst overtenemen. - 
Ick meet  niet  precies  wanneer  Hollandt vergaedert, maer  het  ant- 
woort van Weenen  op het tract. met  de Keyser  dient aengekomen te 
syn eer ick U. Ed. spreek, waervan U. Ed. my sal kunnen adverteeren, 
ende syne mesures tot syn reys nemen. - 
Loo, 6 Sept. 1701. 
Ick heb geexamineert het  project  tractaet  met de Keyser en apro- 
beere  deselve  tenemael, ick  maeck  geen  swarigheyt  dat  den  tyt van 
twee maenden van  de continuatie van negotiatie begint van het teyck- 
enen, ick  hoop  dat U. Ed.  en  Mr  Marleboroug het  bewuste  tractaet 
sullen kunnen teyckenen voor haer vertreck uyt den Hagh. 
Loo, 18 Sept. 1701. 
Ick laet my we1 gevallen het concept van Equipage voor aenstaende 
jaer van  aght  en  dertigh  scheepen,  men  kan  deselve eerder vermin- 
deren  als  vermeerderen  naer  tyts  gelegentheyt, want  ick  van  opinie 
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doenlyck.  Wegens  het verbinden van'  vaert naer Vranckr.  soude ick 
oordeelen  goet  te  syn  ende  men  heeft  daer  toe  plausible  pretexte 
genoegh  sonder  te  seggen  wegens  aprehensie van  een  aenstaende 
oorlogh, ick meen dat men niet en hehoorde te leyden  dat  de  Franse 
haer  versterckten  ofte  logeerde  in'  dorpen van  redemtie,  maer  daer 
over  klagen,  ende  geen  satisfactie  krygende  dan  examineeren  ofte 
men  het  door  gewelt  saI  kunnen beletten. -  Wegens d' inlogeering 
van  Stavelo, en  kan  ick  niet  sien  dat  den  Staet  kennisse  van  kan 
nemen, maer dat moet door den Keyser ofte het Ryck geschieden. - 
\Vat  ick  alhier  met  Hop en  Slingerlandt  heb gebesogniert sal ick 
my  refereeren aen het rapport van die Heeren. - 
Dieren,  a3 Sept.  1701. 
Ick aprobere tenemael  de remarkes van'  Secretaris de Wilde op de 
memorie  van  d' Admten  ende  heb  oock  vervolgens  gedepecheert d' 
ordres  aen  Almonde  ende  brieven  aen  de  twee  colegien, die U. Ed. 
sullen werden toegesonden, ick ben nogh niet volkoomen  geinfomeert 
uyt  Engeland, wat wintervloot  sy staet maecken  te  hebben, maer in- 
dien  den  Staet syn proportie daer in soude dragen, kan ick we1 voor- 
sien  dat  soude  pretendeeren  dat  de scheepen  op onse kusten soude 
moeten  overwinteren, soo  dat  ick U.  Ed. in bedencken geeff ofte het 
niet best was, dat wintervloot van  den Staet beveylinge van haer kus- 
ten  wiert  gebruyckt, insonderheyt voor  Provintie  van  Zeelandt,  daer 
ick seer voor bekommert ben, dese voorslagh  dient niet geweeten  dat 
van my komt. - 
Ick wenste seer  dat U. Ed. met Lelienroth eens konte werden  over 
het  project  dat U. Ed. my heeft toegesonden,  't welck  ick seer apro- 
beere,  maer  in  alle  gevallen  soude  ick  meenen  dat men  op geen 
formaliteyt  behoorde  te  staen,  maer  liever  eene  goede  somme  gelts 
waegen  om  Sueden  te  gewinnen  daer  ons  soo  veel  aen  gelegen 
IS. - 
Ick  heb  myn  gedaghten  laeten  gaen wegens  den  voorslagh,  om 
Rennekin tegenwoordigh  naer  Vranckr.  te  senden  en' vinde  daerin 
veel swarigheyt, insonderheyt naer de tyding dat in Vrankr. soude syn 
geresolveert  in  cas  van'  doot  van  Co. Jacobus  syn  gepretendeerde 
soon tot Co. van Engelandt 't  erkennen dat my  soude  obligeeren om 
alle  correspondentie met Vranck. te moeten afsneyden, maer selfs tot 
extremiteyten te koomen. - 
Dese  en andere  importante saecken om saturdagh acht  dagen  my 
tot  Breda te willen  koomen vinden, ick  meen  dat  dien  dagh U. Ed. 
het minste  sal beletten, want sondagh daer blyvende soude maendagh 
weder  in  den  Hagh  kunnen syn om daeghs daer aen de vergadering 
van  Hollandt  waertenemen, ick  maek  staet  on1  aenstaende  Dander- 
dagh  tot  Breda  te  syn  om  des  anderen  daeghs  van  de  Engelsche 
Regimt de revue te doen. - 
Naerdien  U.  Ed. tot  d'  ordinarisse  besending  naer  Engeland  als 
Envoy6  niemandt  weet  beter  voorteslaen  als Vryberghe  sal  het  my 
aengenaem  syn  dat  hy  daertoe  met  den  eersten  werdt  genomin- 
eert. - 
U.  Ed. soude  den  Secretaris van  d' Avaux  kunnen uytstellen  om 
antwoort te geven tot dat U.  Ed. my tot Breda hadt gesproocken. 
Het Loo, 10 OcLob.  1701. 
Ick  sende  weder  terugh  de  geteyckende  actens voor'  negotiatie. 
Ick wens  dat  Suede daer  door  gewonnen  magh werden, maer  het is 
seer dubieus  of wy  ons gelt  niet quyt sullen syn, ick  oordeel het seer 
goet  soude  syn,  indien  men  Lelienroth  tenemael  kont  gewinnen, 
waerover Mr  Marlborough  U.  Ed, sal spreecken, als oock informeeren 
wat equipage  dese winter in Engelandt sal werden  gedaen waer  naer 
U. E. in  het overlegh met de Secrets de Wilde haere mesures kunnen 
nemen  in 't  reguard van  wintervloot, waeromtrent  ick  geen  particu- 
liere gedaghten heb. - 
Het sal no~digh  syn dat d' omissie in het Tractaet van den Keyser 
wert  geredresseert.  Ick sal  de  brieven  aen  het  Ryck  en Venetien, 
conform  die van' Staet  doen  depecheeren  en aen  G.  Wratislaw toe- 
senden.  Ick ben  oock van  sentiment dat Swued. behoort particulier 
in het Tract. geinviteert te werden. - 
Hamptoncourt,  18 Nov.  I 701. 
Ick vinde my Godt sy gedanckt veel beeter seedert de twee  daghen 
die  ick  hier  ben  geweest,  als  wanneer  ick  uyt  den  Hagh vertrock, 
alhoewel ick  door  d' aenspraeck van  menschen  seer ben  gefatigeert 
geworden, tot  nogh  toe  heb  ick  niet  kunnen  determineeren ofte dit 
Parlement sal sitten ofte  een  nieuwen beroepen,  ick geloof  het laeste 
sal  resolveeren,  het  facheuse  is,  dat  het  niet  als  naer  de  heylige 
daghen  van  Kerckmisse  sal  kunnen  vergaderen,  met  de  naeste 
post  sal  ick  U.  Ed.  kunnen  scryven  wat  ick  geresolveert  sal  heb- 
ben. -- 
U.  Ed.  sal  aparentlyck  syn  geinformeert  dat het Esquadre  dat op 
de  Gallioenen  hadt  gekruyst weder  is gekeert sonder yets  te hebben 
gerescontreert,  men is met reeden hier nied voldaen van Admir Berclo 
ende men  is van opinie dat men nogh  een kans soude kunnen wagen 
orn  die  vloot 't  intercipieeren  met  ten  spoedighste  een  considerabel 
Esquadre  scheepen ten  zee te  brengen  en deselve te  doen  kruyssen EXTRACTS FROM  THE 
tusschen  Brest  Rochefort, waer  men  presuponeert  dat  de  Franse 
die  vloot  sullen inbrengen, men  is  al  besigh  om de scheepen gereet 
te maecken  en ick  sal  U.  Ed.  met  de  naeste  post  kunnen  laeten 
weeten  de  quantiteyt,  men  sal  aparent  hier  desireeren  dat  eenighe 
Hollandsche scheepen daer by soude behooren te werden gevoegt. - 
Ick versoeck  dat U. Ed.  my wil  laeten weeten  ofte het  mogelyck  is, 
en de quantiteyt. - 
Hamptoncourt, I  1/21 Novemb.  1701. 
Ick ben  huyde  wat  gefatigeert  met  de veel  aenspraeck  van  men- 
schen, so0  dat  ick verobligeert  ben  my te refereeren aen 't  geen den 
G'  van Albemarle U. Ed. sal scryven 't  geen hier passert. 
Hamptoncourt, I  8/29 Novcmd.  I  701. 
Daer  syn geen  particuliere  tydinge  waer  de  silvervloot soude in- 
vallen  noghte wanneer, maer  men  presumeert  dat  het  in een Franse 
haven  sal  syn  ende  daerom  was  het  concept  om daer op te passen 
en te  kruyssen  gelyck  ick U. Ed, heb  gescreven, men  is  besigh  om 
het  Esquadre vaerdigh  te maecken, deselve  soude bestaen in aghten- 
twintigh ofte dertigh  goede  scheepen  en' men  maeckt  staet om het- 
selve gereet te hebben  om zee te kunnen kiesen in 't laeste van  deze 
maent  ofte  in  het  beginsel  van  Decemb.  Ick vinde  niet  dat  men 
staet  maeckt  op eenighe Hollandsche  scheepen. 
Het is eenighen tyt geleden dat men  op versoeck van Koopluyden, 
twee  fregatten  naer  de hooghte van  Cadix heeft  gesonden  op pre- 
supost  dat  de  Silvervloot daer soude koomen, evenwel met  ordre om 
nogh  in' Bay nogh  te haven  te koomen  uyt  vrees  van  genomen  te 
werden, maer in cas dat de Silvervloot daer soude koomen waeren de 
Koopluyden  in  hoop dat  sy steels  geweyse  yets  van  haere  effecten 
soude kunnen  krygen  maer  men  maeckt  staet  dat  die  fregatten  nu 
haest weder terugh sullen koomen. 
De tydinge  dat  den C, van  Ceulen franse trouppes in syn steeden 
en plaetsen  heeft  genomen en  surpreneert my niet, aIsoo  ick  het al 
lanck  hadt venvaght. -  Ick wil hoopen  dat  den Keyser en het ryck 
het  sullen aensien  als een  rupture, het  is seecker dat den Staet alles 
daertegens  moet  doen,  ende  dat  Landt voortaen  considereren  als 
vyant  ende  sien wat  men  kan doen om de Franse te delogeeren, ick 
ben  tenemael van  sentiment  dat  men voortaen  niets  en moet leyden 
dat haer  eenighe adventage soude geven, ende  dienvolgende verbleyt 
van'  resolutie  die  den  Staet heeft genomen  om niet te gedoghen  het 
maecken  van  het  fort  by  St  Antonie,  maer  dat  moet  met  vigeur 
werden  belet, wegens het  fort  aen  Boughoutse  haven welcker  plaets 
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my  seer  we1  is  bekent,  sal  het  difficielder syn  't  welck  Coehorn 
best  sal van  kunnen  oordeelen,  waernaer  men  sigh  dient  te  regu- 
leeren. - 
Hamptoncourt, 6 Dec.  I 701. 
Het project  van  Weenen  gekomen  bevalt  my niet  qualyck,  maer 
alles  sal  daerop aenkomen op een  promte  executie waeraen  ick  seer 
twyfele  en' insonderheyt  datter  soo veel  trouppes van'  Keyser  sullen 
syn als wert ter  neerder gestelt, waerop voornamentlyck  moet werden 
geinsisteert, ende  dat  deselve uyt  Ungeren en' d' Erflanden  met  den 
eersten  marcheeren. -  Het is klaer  dat het  Hof van Weenen  traght 
de meeste lasten op onse schouderen te werpen  dat  ons onmogelyck 
sal  syn  te  suporteeren,  noghte  aen  alle  kanten  trouppes  te  senden, 
want  alhoewel men geconvinceert is van  d' importantie van Coblentz 
soo  is  het onmogelyck  dat  den  Staet  tegenwoordigh  daer  trouppes 
sendt, nu  dat  de  Franse  het Ceulse  en Luyckse hebben beset en wy 
nu tenemael  syn  omcingelt, ick ben tenemael  van Dop syn sentiment 
dat  men  moet  traghten  eenighe  diversie te maecken en daertoe alles 
van  nu aen  met  den  eerste  toe te prepareeren, 't welck ick versoeck 
dat U.  Ed.  soo veel  doenlyck  wil  bevorderen,  waer  het  van  noden 
soudc mogen syn, want den tyt verlooren is alles verlooren. - 
Ick  ben  geinformeert  dat  de  C.  Palz  meest  alle  syne  trouppes 
behalve  die  in  soldey van  den Staet  syn  naer den boven Rhyn heeft 
gesonden  dat  in  dese  tyt  niet we1  en komt, alsoo wy  meer trouppes 
tegenwoordigh aen Nederrhyn van nooden hebben. -  Ick wil  hoopen 
dat  den  Con. van  Pruyssen veerder  derwaerts  sal  doen  marcheeren, 
naer  het  geen  in 't  Ceulse is gebeurt, insonderheyt niet syn Ruyterey 
uyt  het  Cleefse doen terugh marcheeren  op pretext van  manquement 
van  fourage. 
Het is seecker iudien den Keyser  en het Ryck geen  meer  efforten 
willen  doen  als  scheynen,  soo  moeten  onse  saecken  qualyck  gaen, 
want Engeland en Hollandt  en  kunnen  alleen  die  groote  lasten  niet 
dragen. - 
Ick  ben  a1  seer  bekommert wegens  de partey die sigh  in  Duyts- 
landt  formeert voor Vranckr.;  indien  Polen  daer  by komt  sullen wy 
seer  geembaresseert  syn, ick  maeck weynigh  staet  op de verseecker- 
ing die ons dien Co. doet doen. - 
Het sal seer nootsaeckelyck  syn dat den Adm. Callenburg met  den 
eersten hier nae toe komt, geinformeert synde van gedaghten die men 
in  Hollandt  heeft  wegens  d'  operatien  ter  zee  voor  het  aenstaende 
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Hamptoncourt,  I  4 Dec.  I  701. 
Het  maer  seer  te wenschen  dat  men  Keyserswaert  in  dit  winter- 
saisoen  konte bemaghtigen  maer ick vrees  dat het difficiel sal syn in 
syn  executie  insonderheyt  de nodige  preparatien  daertoe niet gereet 
synde, ick meen dat men die met alle spoet behoorde  te vervaerdigen 
om als dan in staet te syn om hetselve aenstons 't ondernemen 't welck 
man  best  sal  kunnen  oordeelen  ofte  in  die tyt met hoop van succes 
sal kunnen werden geexecuteert.  Het is onbegrypelyck  dat de Stadt 
van Ceulen  nogh difficulteert trouppes van den Staet in te nemen, ick 
wil  hoopen  dat voor  de  receptie  dese daertoe  sullen hebben  gecon- 
senteert, ick ben  oock  bekommert wegens  de  conduite van  Munster 
men sal dienen deselve soo veel doenlyck  te  contenteeren  en deselve 
traghten te  engageeren  tot  defentie van 't  Ryck  en' insonderheyt  de 
Nederrhyn,  volgens  het  geen  Mr  l\larleboroug my  heeft  gerapport- 
eert  syn  daer  nogh  soo veel  difficulteyten wegens het tract.  met Co. 
van  Pruyssen, dat  ick  niet  en sy hoe die  soo ras als het nodigh was 
sal  kunnen werden  geadjusteert,  middelerwyl is het  absolut  nodigh 
dat de 5000  man marcheeren,  ick wenste in staet te syn om die alleen 
tot  myne  lasten  te  nemen, maer voor het sitten van  het Parlement is 
dat  onmogelyck, ick  sal  dan gaerne traghten soo veel  lasten van den 
Staet  op my te  nemen  als  mogelyck  is, waervan U.  Ed.  de  Heeren 
van Amsterdam uyt  myn  naem  kan verseeckeren, want  ick  geconve- 
nieert ben van swaere lasten daer den Staet nu gesurchargeert is.  De 
conventie  met  Hessen dient  oock  ten  spoedigste  te werden  gecon- 
cludeert want  andersins  sal men geen effect hebben van  die trouppes 
voor te aenstaende campagne. - 
Naer  de  advisen uyt Vranckryck  sal  den oorlogh haest  beginnen, 
want Torcy soude hebben verklaert  dat indien  den  Staet woude  be- 
letten  het  maecken  van  het  fort  by St Antoine  men  dat voor  een 
rupture moste aensien, soo dat men alles  daer toe  niet alleen prepar- 
eeren  moet, maer  hetselve verwaghten en  op  syn  hoede  te  syn,  ick 
meen dat onse conditie dan niet slimmer sal syn als tegenwoordigh. - 
Ick  vrees  dat  d'  instantie  die  aen  het  Hof  van  Weenen  werden 
gemaeckt  om tegenwoordigh meer trouppes  naer  den boven Rhyn  te 
doen  marcheeren  van  weynigh  effect sal syn volgens  het  geene  ick 
uyt den G, van Wradislaw heb gehoort. - 
Ick ben  seer  bleyde  dat  het  Consent  tot  d' Extr.  midde!en  is in- 
geschickt  en dat  den  Staet van  oorlogh  is  geconsenteert,  het sal nu 
nodigh  syn, dat  de petitien  tot  de fortificatie en leger  lasten werden 
gedaen, ick schrick tegens te laste. - 
Hamptoncourt,  r 6 Dec.  I  701. 
Ick ben  seer verbleyt  dat U.  Ed. ten laeste  d' Extr.  middelen  tot 
conclusie heeft gebraght, als mede de Staaten van oorlogh. - 
Ick  sal  afwaghten  de  komste  van  'Lt  Adm.  Callenburg,  die  ick 
hoop  dat  volkoomen  geinstrueerdt  sal  syn  van  de  sentimenten  in 
Hollandt,  wegens  het  employ  van  'vloot  voor  d'  aensiaende  Cam- 
pagne.  Ick  meen  dat hier goede dispositie sal vinden  om in alles te 
concureeren. - 
Windsor,  20 Dec.  1701. 
Ick  meen  dat  men weynigh reflectie  heeft te maeclren op het geefi 
de Vrouw  van  Heemskerk U.  Ed.  heeft  geseyt,  alhoewel  het  claer 
toont  d'  intensie  die Vranckryck  continueert te hebben, om intrigues 
in den Staet  te formeeren, en jalousie  te veroorsaecken, ick  kan  niet 
sien  dat het  in  desen  tyt  raetsaem  soude syn  in  eenige  particuliere 
ofte secreete onderhandcling te treeden. - 
Ick  verlangh  te  vernemen  wat  Coehorn  sal  hebben  verright,  het 
werck eens begonnen  synde  moet  met vigeur werden vervolght, want 
het  een  schande  soude  syn  indien  men  niet  konte  beletten het vol- 
trecken van het bewuste fort. 
Ick wenste dat den Staet trouppes genoegh had  om  naer Coblentz 
te  senden, maer dat en is tegenwoordigh  niet doenlyck en moet  door 
den Keyser  ofte het Ryck besorght  werden, want het seecker een van 
'importantste  plaets  is van alle, ick  hoop  niet  dat  men  sal tenteeren 
om  alle  toevoer van  amunitie van  oorlogh  als  andersins  lancks  den 
Rhyn  naer  Bon  te  beletten, waerin  de  trouppes van  den Staet  geen 
difficulteyt moeten maecken  om mede geemployeert  te werden. - 
Hamptoncourt,  I  2/23 Dec.  I  701. 
Het  expedient  die U.  Ed.  voorslaet  om  het  tractaet  met  Co. van 
Pruyssen by provisie syn voortganck  te doen  hebben  gevalt  my seer 
wel, maer  ick  sie  weynigh  apparentie  dat  men  hier  sal  toestaen het 
art.  wegens  de neutraliteyt  ofte vryheit  van  Comertie  van  Pruyssen 
noghte oock wegens  een  Etablissemt  in  'West-Indien,  waer  omtrent 
men hier soo delicaet is. - 
Hamptoncourt,  24  Dec.  I 701. 
Ick wil  niet  hoopen  datter  gedaghten  in  den Staet  soude  syn  om 
excuses te willen maecken van het geene tot Sas van  Gent  is voorge- 
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genoegh is gepousseert, want ick niet en hoor dat  de wercken  die  de 
Spaense  begont  hadden  syn  geslight,  het  geen  hadt  behooren  te 
geschieden,  maer  ick  ben  van  geen  particuliariteyten  geinformeert, 
Coehorn en heeft my  niet een woort gescreven van het  geheele werck 
dat seer vreemt  is.  Ick soude meenen dat het een goede saeck was, 
dat de  Spaense ofte Franse hierop quamen te breecken dan soude het 
indisputabel  syn  dat  sy d' agresseurs waeren, andersints vrees  ick dat 
wy  sullen moeten beginnen, dat soo advantageus niet soude syn.  Ick 
kan U.  Ed.  oock  verseeckeren  dat  het  hier  van  een  extraordinaris 
goet  effect  soude  syn  dat  den  oorlogh  by dese occasie begont, dae- 
rom  beken  ick  dat  ick  wensche  dat  de  Franse  dit  werck  willen 
pousseeren,  maer  dan  moet  den  Staet haer  maght van  alle  kanten 
doen  ageeren, soo veel  als het  tegenwoordigh  saisoen van  het  jaer 
kan leyden. - 
Ick ben geinformeert dat de Franse tegenwoordigh weinigh trouppes 
in Brabandt en Flaenderen hebben. - 
Mr  lllarleborough sal U. Ed.  met  de naeste  post breeder  scryven 
wegens  de  negotiatie  met  Brand.  en Hesse,  aen  laeste  kan U. Ed. 
uyt myn naem doen seggen dat wegens het vermeerderen van  somme 
voor  subsidien, dat men dan  sal inschikken,  maer dat dogh voort wil 
gaen met de werving, sonder verder tytverlies. - 
Ick sal  afwaghten  de  Minister van Co. van Polen, en is het moge- 
lyck  met  deselve  te  sluyten voor  8000  man  maer  16,000  is  onmo- 
gelyck  en  oock  gans  niet  dienstigh  dat  die  Co.  soo  sterck  wert 
gearmeert. - 
Kensington, 6 January  I 7 oz. 
Dit synde  den  eersten brief  die  ick U. Ed. scryve in dit Nieuwjaer 
moet  ick  deselve beginnen  met U.  Ed.  toetewenschen  alle heyle en 
segen  ende  dat  Godt  almaghtig U.  Ed.  sterckte  en  gesontheyt  wil 
geven om te continueren in die onvermoegde arbeyt die U. Ed. onder- 
neemt met soo veel weysheyt en yver ten dienste van den Staet en het 
Gemeen, ende  dat ick veel occasie  magh hebben om myn  dankbaer- 
heyt aen U.  Ed. te kunnen betuygen. - 
Ick heb  eergisteren  te gelyck ontfangen U. Ed. brieven van  27 en 
30  dec.  en huyde  die van  3  deser,  het  sal  my onmogelyck  syn  om 
U.  Ed.  met  dese  post  daerop  ordentlyck 't  antwoorden, alleen  in 't 
korte seggen dat ick tenemael U. Ed, raisonnementen  in  syn  laesten 
brief aprobeere ende dat men dienvolgende geen occasie moet laeten 
voorbygaen om ons adventage toe  soecken ende  de  Franse te laeten 
begaen in a1 het geene sy tot haer nut en' adventage  ondernemen, in- 
sonderheyt gevalt my  we1 om het werck aen' Nederrhyn op die manier 
als U.  Ed. voorslaet  te  beginnen,  ende het  diende te  werden  onder- 
nomen  door  een  Keysers  Generael,  ick  meen  dat  den  Graf  van 
Styrum  by  de handt is, die  daertoe  soude kunnen werden  gebruyckt 
en' onder hem  den Baron van Heyde, die  in syn absentie soude kun- 
nen  commandeeren  en'  voor  de  trouppes  van  den  Staet  alleen  Lt 
Gener. en Generaal Majoors. 
Hamptoncourt,  I 2 januay  r 702. 
Ick sie niet hoe den Staet trouppes genoegh heeft, om  tien Batta in 
't  Cleefse  te  leggen, volgens  het versoeck  van  Brand. ; het  sal  dien- 
stigh syn dat Dop consideraiien  daer omtrent wert  gehoort en' indien 
nogh  tot  Dusseldorp  soude  syn, met  de  C.  van  Pals  daerover  con- 
certeert. - 
Ick heb U. Ed. in  myn  laeste  gescreven  hoe nodigh ick  het  oor- 
deelde  dat  het  dessyn  tegens  Wolffenbuttel  met  den  eerste  wiert 
ondernomen,  maer  het  is  in  desen  tyt  onmogelyck  dat  den  Staet 
daer toe van  de trouppes  in  haer  soldey kan  laeten  gebruycken, ge- 
Iyck  ick  dickmaels  aen  Schuts  heb  geseyt,  en  het  is  dienstigh  dat 
U.  Ed.  het  selve aen'  ministers van Cel en Hanover  bekent  maeckt, 
om haer mesures daernae te nemen. - 
Wy sullen  a1  seer  geembarasseert  syn tusschen  Sueden en Poolen 
om d' eene  ofte  d' andere niet 't  offenseeren, en' het is evenwel noot- 
saeckelyck, om beyde  die Coninge in onse partey t'  engageeren is het 
doenlyck;  den  afgesonden  minister  van  Polen  en  komt  hier  nogh 
niet te voorschyn. - 
U. Ed. sal van  avont  van  Londen werden  geinformeert,  de  goede 
resolutien die gisteren en van dagh by beyde  de huysen van  het  Par- 
lement  syn  genomen,  het  kan  geen  beter  beginselen  hebben,  den 
goedten Godt wil  het verder  segenen  tot  een  gewenste vervoligh  en 
eynde. - 
Kensington,  10 [?  141 jamuary  I 702. 
Ick heb U.  Ed. met  de laeste post gescreven, dat ick tenemael van 
sentiment was, conform U.  Ed.,  dat  men het werck in het Ceulse be- 
hoorde te beginnen,  soo  ras men eenigsints gereet soude kunnen syn, 
want  seeckerlyck  men  moet  traghten de Franse daer en' oock in het 
Luykse  niet  te laeten nestelen, maer syn uyterste vermogen doen om 
voor  de  campagne  deselve  daer van  doen  te  dryven ofte ten minste 
te reserreren  soo veel  doenlyck, waertoe alle nodige preparatien  moe- 
ten werden verhaest  en' insonderheyt  het  geen van  nooden  is  tot  d' 
attaque van Keysersnaert,  nu  de Keyser  aen  'Directeurs  van'  West- 
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entie  van  trouppes  van  den  Staet,  is  geen  swarigheyt  meer  in  de 
forme, ende hetselve  sal  kunnen  geschieden op de naem van' Keyser 
en het Ryck. 
Ick approbeere  tenemael  U.  Ed.  consideratien  op het  antwoordt 
dat  van  Weenen  is  gekoomen  ende  het  is  seer  nodigh  dat  men 
dat  werck  op  die  voet  wil  voortsetten  en  traghten  tot  effect  te 
brengen. - 
Het  is  oock  van'  uyterste  nootsaeckelyckheyt  dat  het  ~verck nu 
spoedigh  tegens Wolfenbuttel wert  aengedrongen want  daer  naer sal 
het  niet alleen difficielder werden maer mogelyck  ondoenlyck en men 
moet traghten  oock die nagel uyt den voet  te  krygen voor  d'aenvang 
van' campagne. 
Het is  een  seecker  saeck  dat  my  de campagne  moeten  beginnen 
met van  alle kanten  offensive 't ageeren, andersyns syn onse saecken 
in  seer  sleghten  staet  indien  men  sigh alleen op de  defensive soude 
millen stellen  daerom moet men geen  tyt verlieseu  om daer  toe alles 
ten spoedigsten overal te prepareeren. - 
U.  Ed.  heeft  my  in  een van  syne laeste  gescreeven  om myn  ge- 
daghten  te  weeten  omtrent  d' electie van  een  Bischop  van  Munster 
indien dese quam 't  overleyden.  Ick beken dat ick meen het interest 
van  den  Staet  soude syn  dat  een  particulier  Edelman  daertoe ver- 
kooren wierdt  indien men  een  konte vinden daer men sigh op soude 
kunnen verlaeten, maer  indien  sulcke  geen  in  het  Capittel te vinden 
syn, sullen wy  ons we1 moeten voegen by den Keyser om den Bischop 
van  Osnabruc  daertoe te  brengen, alhoeweI het  niet  sonder bekom- 
meringe  voor  den  Staet  sulcken  nabeur  te  hebben,  d'  exempelen 
hebben  ons  te  veel  geleert, hoe  weinigh  staet  men  op  die vorsten 
kunnen maecken. - 
Het Parlement heeft van dagh syn aenvanck genomen, ende alhoe- 
we1  d'  electie  van  een  speaker  tegens  onse  sin  met  vier  stemmen 
is  geamporteert,  soo  hoop  ick  evenwel  dat  de  publicque  saecken 
nogh  tamelyck  we1  sullen  gaen,  maer  daer  is  nogh  weynigh  van 
te  oordeelen. 
Kensington,  I 7 january 1702. 
Ick wil hoopen dat by haer nu geen scrupuul meer  overigh sal syn, 
maer dat sullen hebben vernoomen de cordaetheyt van het  Parlement. 
Het is onmogelyck dat de saecken  kunnen worden uytgevoert  indien 
de  gedept  ter  generaliteyt  niet  geautoriseert  syn als voor  desen, om 
te resolveeren  en ter  executie te stellen sonder rughspraeck van  haer 
principaelen  het  geene  deselve  nodigh  sullen  oordeelen  ten  dienste 
van den Staet.  U. Ed. magh  de H'  van  Amsterdam we1 versoecken 
dat  sooveel  sorgh  sal woorden gedragei~  als mogelyck  tot  beveyling 
van' Noordzee. - 
Ick  approbeere  tenemael  het  project  dat  Dop  tot  Dusseldorp 
heeft  opgesteld  en  meen  dat  het  hoe  eer  hoe  liever  behoorde  te 
werden gegxecuteert, er recommandeere U. Ed. seer ernstigh de handt 
daeraen  te  willen  houden,  ende  doen  besorgen  het  geene  daertoe 
nodigh  is,  U.  Ed.  kan  oock  niet  geloven  wat  goet  effect  het  hier 
oock  sal  doen. 
Ick  ben volkoomen  van U.  Ed.  sentiment  dat  den  aensoeck  die 
men  tot  Brussels aen Hulst doet om in negotiatie te treeden, nergens 
anders  toe  en  streclit  als  om ons  te amuseeren en traghten jalousie 
te verwecken,  ick  hoop  dat  by den  Staet  daer  nae niet  sal  werden 
geluystert. - 
Hamptoncourt, zo  Jan.  I 702. 
Het  sal  seer  nodigh  syn  dat  de  negotiatie  met  Lelienrooth 
weert  voortgeset  en'  ick  sal  daertoe  Stanhop  autoriseeren  in  ab- 
sentie van Ld  JIarleborough, maer U. Ed. dient middelerweyl  deselve 
te  beginnen  want  het  sal  veel  tyt  opnemen  en'  veel  difficulteyten 
ontmoeten. - 
Het is my seer lief  te vernemen dat in  Hollandt  is  geaprobeert  de 
resolutie  ter  Genert genomen in 't  reguard van  het werck van 't  Sas 
van Gent en' autorisatie gegeven  om in 't Ceulse Landt het  dessyn 't 
executeeren 't  geen soo ras doenlyck  dient  te geschieden als alle ver- 
eyschte  nootsaeckelyckheeden  gereet  syn, want  den  tgt van  het jaer 
sal seer inschieten. - 
Ick meen  dat  de  drie  Regimt hlariniers  die geambarqueert sullen 
werden  op de vloot, behoorde  boven  het  getal van  matrosen  te  syn, 
alsoo men die soude dienen te gebruycken tot een detente. - 
Godt  sy  gedanckt  de  saecken  gaen  hier  in  het  Parlament  nogh 
naar wensch, waervan U. Ed.  van  particuliariteyten  sal  werden  gein- 
formeert.  Ick meen dat de grootste difficulteyten nu overigt syn. - 
Kensington, den  2 I janwzr.  I  702. 
Mr hfarleborough sal U. Ed. hebben geinformeert dat met Pruyssen 
heeft  geslooten, ick  heb  seer  tegens myn  sin die  twee  art. moeten 
toestaen  voorsiende  de  consequentie,  maer  vreesende  dat  het  de 
marsch van d' trouppes soude retardeeren  ofte  mogelyck  het  geheele 
tractaet in onseeckerheyt  stellen, heb ik darover gestapt. - 
Ick  hoop  dat U.  Ed.  met  Hesse sal  sluyten,  ick  en  soude geen 
groote difficulteyt maecken,  dat den Erfprins het commando van  gooo 
man  hadt, maer  het sal seer embarasseeren indien  aen andere Gene- 
RANICE, VOL.  VI.  D d EXTRACTS FROM  THE  CORRESPONDENCE OF  WULlrl~lf  111.  403 
raels niet soude willen obedieren, waeromtrent men vooraf  dient gein- 
formeert te syn.  U. Ed. kan niet geloven hoe a1 die Princen generaels 
synde, hoe het den dienst prejudicieert. - 
Men sal dese weeck eel1 aenvanck maecken  met de negotiatie met' 
Minister van Saxen, die hier  is  gekomen, waer van M'  Marleborough 
U. Ed. oock sal informeeren. 
De saecken in  het  Parlement continueeren we1 te gaen, ende men 
heft reeden van te hoopen een goede en ltorte sessie. 
Kensington, 7  Fe6r.  1702. 
De publiecque saecken  in  het Parlement en gaen so0 spoedigh niet 
voort als in het beginsel, ende de parteyschappen vertoonen  sigh meer 
en werden  seer  hevigh  tegens  den anderen, ick hoop evenwel dat de 
Gelt  en  andre  publiecque  saecken haer vocrtganck  sullen  hebben 
waertoe ick onophoudelyck arbeyde. - 
Kensington,  14 Febr.  1702. 
Het is my leet te vernemell  d' ongereetheyt van Lelienrooth  om de 
negotiatie voort  te  setten, ick  heb  dacrom  geresolveert  om hem  een 
considerabel  present  't  offreeren  om te  sien  ofte dat van  effect kan 
syn,  waervan  Botmer, die  de Comissie  heeft  om  hem  te  spreecken, 
U. Ed.  sal  informeeren,  maer  ick  vrees  a1  dat  hy  effective aen vol- 
koome last manqueert en' die negotiatie weder te moeten over scryven 
naer Sueden, is den tyt voorbey on1  dese campagne eenigh dienst van 
die  trouppes  te  kunnen verwaghten, evenwel meen  ick  dat  men  die 
negotiatie  niet  moet  afbreecken  maer aen de handt houden ende dat 
U. Ed, selvs een project van Tractaet soude kunnen opstellen  en aen 
Lelienroth geven. 
Ick vrees  dat wy  met  Polen  oock  niet  te  reght  sullen raecken, de 
conditien  die  gepretendeert werden  synde  soo ekstravagant, waervall 
Mr  Marleborough U. Ed. sal informeeren.  Het is onbegrypelyck hoe 
de Keyser  met  hem heeft willen sluyten op die conditien en ons ver- 
vangen, het  schynt  dat  de  Poolsche  Ministers de Keyserse 't  erg syn 
geweest. - 
Ick wert meer en meer geconfirmeert in  myn vorige  opinie  dat het 
Brandeb Hof  ons soeckt by den neus te leyden en  de 5000 man  met 
d' aght in den anderen te smelten, daertegens alle doenlyck precautien 
moet merden  genomen, vooral  moet  de  marsch  van vyfduysent  man 
werden gepresseert. - 
Ick heb  ordre  gegeven  tot  betaling van  een  maend  sold, ick ben 
bleyde dat het tractaet met Hessen is geslooten. - 
Wegens het geene met  den Lt Gen.  Dop is verhandelt  sal  den G. 
van  Albemarle U.  Ed. in 't  breede  informeeren van myn sentimenten 
waer aen ick my  referere. - 
Kensington,  IG Febr.  1702. 
Ick heb geoordeelt dat het seer nodigh was, dat in desen tyt U. Ed. 
volkomentlyck  moghte werden  geinformeert van  myne ge&aghten op 
alle  d' importante  pointen  tot  d' aenstaende  Campagne  alsmede  de 
constitutie van  saecken  alhier  ende  heb  gemeent  dien volgende best 
te  syn  om  den G. van  Albemarle  de moeyte  te vergen  om een keer 
naer Holland te  doen, die  ick volkomen en in 't breede heb geinstru- 
eert  van  myne  sentimenten  op  alle  de  tegenswoordige  importante 
saecken die in consideratie kunnenk oomen my tenemael  refererende 
aen het geen by  U. Ed. sal seggen. - 
Kensington, z r  Fe6r.  I  joz. 
Seedert het vertreck van G. van Albemarle heb ick ontfangen U. Ed. 
brieven  van  den  10 en 14 deser  ende  met  groot  leetweesen uyt  de 
laeste verstaen  dat U.  Ed.  een  overal  van  colick  hadt  gehadt, Godt 
geve  dat U.  Ed. tegenwoordigh tenemael  magh syn herstelt, het geen 
my  seer  doet verlangen  naer  de  brieven van voorleeden  vrydagh, die 
nogh niet syn aengekoomen, hoopende met deselve te vernemen U. Ed. 
volkomen  herstellinge, U.  Ed.  verseeckerende  dat  my  alsoo  seer  in- 
teresse  in  derzelfs gesondheyt als  myn  eygen 't  welck  soo important 
is in dese conjunctie tot het welwesen van' Republieck : Naerdien  ick 
den G. van Albemarle soo volkomen heb geinformeert op alle saecken 
en heb ick U. Ed, niets 't  antwoorden  op U.  Ed.  brieven  als  alleen 
dat  ick  geen  difficulteyten vinde  dat  het  garnisoen  van  nlaestricht 
traght te beletten alle toevoer naer het Ceulse, indien  men het nodigh 
oordeelt  soude  het  als  nogh op de naem van  Ceurvorst Palz kunnen 
geschieden. - 
Dese  dus veer  gescreeven  hebbende  ontfang  ick U.  Ed.  brief  van 
17. deser, het  is  my seer  leet  te vernemen, dat U. Ed. nogh  niet  ten 
volle  is  herstelt  in  syn gesontheyt, ick  hoop die  goede tydingh  met 
de naeste post te ontfangen.  Ick meen  dat U. Ed. de negotiatie  met 
Lelienroth  seer  we1  heeft  begrepen,  waerloe  ick  niet  weet  by  te 
voegen. - 
Dcn Lt Ad. hfarleborough  sal U. Ed. informeeren van een  concept 
in 't  reguard  van  Saxe  trouppes  waerover  met  G.  Wratislaw  heeft 
gesproocken, en' waervan oock Ld Albemarle kennisse heeft en U. Ed. 
sal hebben gei'nformeert waertoe ick sorg gedrage. - 
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Ick heb U  Ed. In  myne voorgaende  en door den Gen. van Albe- 
marle  laeten weeten  myn  sentimenten om de negotiatie met Sueden 
voorttesetten  alhoewel  het  nu geen  apparentie  meer  IS  om trouppes 
voor  d'  aenstaende Campagne  te  hebben  soo  dat  men sal  moeten 
bedaght  syn  waer  andere  te vlnden,  want  ~ck  myn  quota  compleet 
behoor te hebben. 
Het retardeeren  van' malsch  in desen tyt van  Pruysse trouppes  IS 
onverdragelyck, men dlent deselve met alle kraght te presseeren.  Ick 
sal aparent met  de post van vrydagh  die  nogh met IS aengekoomen, 
vernemen  wat U.  Ed  met  den  G.  van  Albemarle  sal hebben  afge- 
sproocken op de saecken d~e  ~ck  hem in commlssle hadt gegeven. - 
Hamptoncourt, 3 Maert  1702. 
Ick heb eerg~steren  ontfangenu. Ed bnef van 24 February, lck sal 
afwaghten  met  de  naeste  post  verder  te  verneemen,  wat  U  Ed. 
wegens  de  zeesaecken  met de Hollandsche sal hebben geconcerteert. 
Ick meen  dat U.  Ed  raisonnement  op dat subject met de Secrets de 
Wllde  gehouden  tenemael gefondeert  IS  en waermede  ick  my mede 
soude kunnen conformeeren. - 
Ick sal  aparent oock  met  deselve post vernemen \rat U  Ed  over 
alle  de verdere Importante saecken  met  den  Gen  van  Albemarle  sal 
hebben afgesproocken 
Het is my den uytersten  leet  te verneemen  dat U  Ed.  nogh nlet 
volkomen is hersteld van syne lndlsposlt~e,  den Goede godt will geven, 
dat  het  haest  magh  syn.  Ick  blyve  onveranderlych  U.  Ed  goede 
vriendt. - 
(geteekend) Wllliam  R. 
INDEX. 
Aachen (Aix-la-Chapelle), peace of 
(1668),  decided by 51r W. Temple, 
111  486, effect ot ~t on the  Cng- 
11sh mln~stry,  111.  488, v  413. 
Abbot, Archb shop, aga~nst  the pro- 
posed marriage of Prlrice Charles 
w~th  a Span~sh  Prlncess,1.489, for- 
b~ds  the prlnt~ng  of  an  anti-con- 
st~tutional  selmon, I.  569 ;  Purltan 
blas, death, 11  47. 
Aberdeen,  the  learned  School  of, 
opposed to the Scottlsh Covenant, 
11.  105, I 10. 
Abhorrers,  opposed  to the  Petl- 
titloners, IV  98. 
Adda, Papal plen~potentlary  under 
James  11,  IV.  279,  330;  has  an 
aud~ence,  IV  331 ; congratulates 
the  King  on  the  blrth  of  the 
Pnnce of  Wales,  IV.  359 ;  warns 
h~m,  IV.  422. 
Add~son's  Cato, v.  359. 
Agitators,  lepresentdt~ves of  the 
Lompanles of  the Parhamentarlan 
army,  move  an  address  to  the 
generals,  11  484;  address  tao 
papers to the  officers, 11.  500, 111. 
3, come  to  an  agreement  w~th 
them, 11.501,502 ;  antagonlst~c  to 
the  repubhcan  state-counc~l,  111. 
15 ; I11e1r  man~festo  for the liberty 
of the people, 111  16. 
Agrim, battle of, v  27,  28. 
Aguilar, D', takes Klnsale, I.  350. 
Airly,  Lord,  supports  Montrose 
agalnst  the  Parhamental V army.  ,  , 
11.  437. 
Airoldi, Papal Nunclo, h~s  vls~t  to 
Cl'hltehall,  111.  503, 504. 
Aix-la-Chapelle, see Aachen. 
Alban's,  St ,  councll of  the officers 
at, 111  5 ;  Earl of,  see Jermyn. 
Albemarle,  George  Monk,  Duke 
of,  see  Monk,  Duke of,  filonh's 
son,  commands  the  rnllltla 
agalnst  Monmouth,  IV.  251-254 ; 
d~smlssed,  IV.  269. 
Albemarle, Earl of, see Keppel. 
Albert, Archduke, through the pro- 
test  of  England  and  E rance  IS 
excluded from the ~mper~al  throne, 
1.  425. 
Albeville, Marqu~s,  IV.  401,  421. 
Aldobrandmm,  Cardinal,  nephew 
of  the  Pope, exhorts  the  Engl~sh 
Roman~sts  to be  fa~thful  to the 
King, I.  406. 
Alexander (Farnese) of  Parma,  I. 
3 I , leads  Span~sh  army of  InFa- 
slon aga~nst  England, I.  319 , falls 
to  joln  Sidonla nled~na,  I.  325- 
326. 
Alfred the Great, I  18, 19. 
Almenara, battle of,  v  336. 
Althorp, vls~t  of  W~ll~am  I I I  to, v. 
97. 
Altona, treaty of, v.  I I. 
Alured,  Colonel,  a  zealous  Ana- 
bapt~st,  111.  285 
Alva, Duke of, opposed to an In,a- 
slon of  England by the Spaniards, 
I  286,  287. 
Ambleteuse, James  11  at,  durlng 
h~s  flight,  IV  466. 
Amsterdam, town of,  dismcl~ned  to 
a  Eu~opean  Congress,  iv.  191 ; 
favours the Duke of  Monmouth's 
rebelhon,  I?.  249;  agalnst  the 
sudden recall of the Engl~sh  troops 
by Jalnes 11, IV.  401,402,  does not 
any longer allow the magistrates 
of  the  c~ty  to be  nom~nated  by 
W~lllam,  IV  580,  581 ; IS  against 
the  resumpt~on of  war  w~th INDEX 
France, v.  145  ; fabou-S W~ll~ani's 
Inlaslon of  England,  VI.  94  ; In- 
cllned  to  pnsill~n~m~ty,  VI.  352, 
368-369; blamed by Wlll~am  111, 
V].  374, 375, 380. 
Anabaptists, thew first appearance 
In  England,  111.  y  3 ; opposed  to 
Cromwell's  government,  111.  I  17, 
150; In  alllance  w~th  Spaln,  111. 
169,  190, 193,  and uith the exlled 
Klng,  111  1  g  3 ;  ejected  from the 
army by  Cromwell,  111.  204, also 
by Monk, 111  267,  In  the Rump 
Parllament  they  ~nslst  on  sab- 
jectlng thc elections to the str~ct- 
est  cond~tlcns,  111.  258, 259, 111. 
279 ;  are snpp~essed,  111  297, 302, 
v.  523, petltlon  for freedom  of 
worship,  111.  352 ;  ~n  rebell~on 
against  Charles  11'5  government, 
111.  356,  393 ; accept the Declara- 
tlon  of  Indulgence ot  James  11, 
IV  321. 
Andrew's, St  ,  a centre for Protes- 
t int learning, I  450. 
Anglesey,  Lord,  on  the  pol~tical 
strlCe between Whigs and Tories, 
IV.  159. 
Anglicanism malntalned  by  Jen- 
klns  to be alone  poss~ble  tor  the 
inoual cl)), IV.  168. 
Anglo-Saxons come to Br~tain,  I. 
I I ; leceive  Chr~st~an~ty  dlrectly 
from  Rome, 1  I  3 ;  thew  form of 
golernnient, I  14,  15. 
Annapolis, v  358. 
Annates, transfcl red by Parl~amelit 
to the Crown, I.  149. 
Anne of  Cleves,  fourth  u~fe  of 
Henry VIII, I  164,  165. 
Anne, wlfe of James V1 of Scotland, 
~ncllnes  to Roman~sm,  I.  376,  377, 
406. 
Anne, daughter of James 1  J, m?rl les 
Prlnce George ot  Dentnark,  IV. 
286 ;  a  des~gn  to pervert  her  to 
Romanism, IV.  286, 287 ; IS  pacl- 
fied  respecting  her  successlon  to 
the  Fngl~sh  throne,  IV.  510,  at 
varlance  w~th  the @een,  v.  42 ; 
entreats he1  f.~thrr's  torglvencs\, 
v.  43 ;  reconciled  to \%~lllam  11 I 
atter the death of  the Ween, v. 
88, \I.  264,  275 ; In  favour  of 
Hanovei  an  successlon,  v.  2  3  I ; 
berornes  Queen  of  England,  v 
310  ;  favours the Tories, declares 
war  w~th  France,  v.  3  I I ; dlsap- 
proves of the bill aga~nst  the Non- 
conform~sts,  v.  314,  opposes the 
younger Sunderland, v  326 ;  nom- 
inates  str~ctly  Angllcan  b~shops, 
v.  327 ;  her character and att~tudc 
towards  pohtlcal  parties,  v.  329, 
330, her coolncss to the Duchess 
ot  hlarlborough, v.  331  ;  adheres 
to Mrs. Masham, v  334 , quarrels 
w~th  the  Blarlbo~oughs,  v  336, 
337 ;  creatcs a  number  of  peers, 
v.  344 ; IS aga~nst  the sllmmonlng 
of the Llector of  Hanover (Duke 
of  Cambr~dge)  to Parll~rnent,  v. 
350;  writes to Hanover  on  the 
subjcct,  v.  352 ; refers  to  the 
Jacoblte Pretender and the Han- 
over an succession, v.  354  ;  death, 
v.  356 ;  pol~t~cal,  commerc~al,  re- 
Ilglous, and  llterary  progress  and 
success during her rep,  v.  356- 
360. 
Annesley takes Wh~telocke  under 
hlc  pio+ectlon,  111.  324. 
Annuities, v.  80 
Anselm, St ,  of Canterbury, 1.  41. 
Anstruther, Lngl~sh  atnb 15s idol to 
the coovent~on  of  Hcllbron~~,  11. 
18. 
'Antlcipations,' debates on, IV.  15. 
Antrim, Lnil of, t.rhes his t~tle  from 
the capital of Limer~ck,  v.  215. 
Appeals to Rome abolished, I.  143, 
I49 
Arabella, daughter  of  the Earl of 
Ilarnley, her t~tle  to the English 
throne,  I.  377 ; renounces  he1 
clalm to ~t,  I  383. 
Arc,  D', Jeannc, I.  86. 
Argyl1,Marquis of, Arch~b~lldCamp- 
bell  (Lortl Lorne), goes  over  to 
the Covenanters, 11.  I  I  5  ;  neglected 
by  Charles  I,  11.  170; ~~ifluence 
on the Comnilttee of  Es ates 111 
Scotllnd,  11  zoo ; Lord  Loudon 
lnlolms  h~m  ot  the  pos~tloil  of 
affairs,  11  203 ; malches  agalnst 
the  Ogllv~es  and  Athol,  11.  205 ; 
dlspleascd w~th  the klng's conces- 
slons,  11.  281,  too  pouerful  In 
Parllament  and  Coancll,  11.  282 ; 
In  alllance p~th  Pym,  11.  294,  in 
the Scottlsh elections In  falour of 
the strlct Prcsbytcr~ans  by cholce, 
11.  515;  turns Royahst In  opposl- 
tlon to the Remonstrants, 111.  52 ; 
condemned by the Scottlsh Parlia- 
ment for hlgh treason, 111.  360. 
Argyll, Earl of,  Arch~bald  Camp- 
bell,  IV.  146,  237 ; prepares an ex- 
ped~tlon  to Scotland, IV.  239,  hls 
declarat~on,  IV.  241-244  ; hls at- 
tempt,  IV.  245 ; IS  wounded,  IV. 
248, 1s  executed, IV.  248. 
Arlington,  Earl  of;  see  Bennet, 
Hcnry. 
Armada,  Span~sh, fitted  out,  I. 
321;  off Pllmouth,  I.  324;  annl- 
hrlated, I  327. 
&minians,  the,  I.  425, 426 ;  dls- 
l~ked  by  the  Lower  House,  I. 
577,  587-589 ;  co~demned  by the 
Synod of Dort, 11.45,46,  faloured 
by the domlnant power  In  Scot- 
land, 11  46. 
Armstrong, Thomas, fnend of the 
Duke of  Bfonmouth, arrested,  IV. 
1  96  ; executed, IV  197. 
Army, Parliamentary, its format~on 
agalnst Charles  I, 11.  363 ; comes 
Into  the  hands  of  the  Indepen- 
dents,  11.  421-451 ; rlses  aga~nst 
the commands  of  Parliament,  11. 
482-484; has  the  K~ng  In  ~ts 
power, 11.  488,  489 ;  demands the 
pnrglng  of  Parllament,  11.  490; 
marches agaliist London,  11.  492  ; 
has Internal dlssens~ons,  11  498,  ~ts 
demands, 11  500; obtains the as- 
ccndancy  over  Parlrament,  11. 
505,  remonstrates  agalnst  the 
treaty of  Newport,  11  535;  arrests 
the Presbltcr~an  members of  the 
Lomer House, 11  538,  539 ;  Issues 
a rcpubhcan programme, 111.  3, 4 ; 
aga~nst  the  Scots,  111.  45 ; for a 
reform of  the leglslat~on,  111.  75 ; 
for  the  dlssolut~on  of  the  Long 
Parliament, 111  78, 79  ; in  favour 
of  the  restorat~on  of  the  cir~l 
author~ty,  111.  86 , In  opposition to 
the Barebones Parhament,  111  y  6, 
97,  ~ts  di\ine rlght malntalned by 
the  party  of  the  Protectorate 
(1654), 111.133,  134;  the rrght to 
dlsband  ~t cla~med  by  the oppo- 
sltlon,  111.  136  ; under  Cromrvell 
~t  rules  the  klngdoin  through 
the major-generals,  111.  143-145 ; 
against  Cromuell's  tah~ng  the 
title and prerogatlbe  of  Ktng,  111. 
181 ; against the cla~m  of  hls  son 
Rlchard  to assume  the supreme 
power,  111.  233; aga~nst  Parha- 
rnent, 111.  228, 229 ; enforces  the 
d~ssolutlon  of Parllament,  111.  233 ; 
demands a pure republ~c,  111.  233 ; 
~nv~tes  the return of the members 
of  the Long Parl~ament,  111.  234  ; 
ciamours for a new constitution, 
111.  237-239; comes  to  a  good 
understanding  wtth the  Parlla- 
ment, 111.  239 ; threatens to  quar- 
rel  w~th  it,  III  241 ; crushes  a 
rlslng of  the Royahsts,  111.  245- 
247 ;  addresses a pet~t~on  to Par- 
I~ament,  111.  252;  rises In  rehell~on 
agarnst  Parllament,  111.  256; ap- 
points a comm~ttee  of safety, also 
a  commlsslon  to design  another 
const~tut~on,  111.  257, 258; hated 
In  the country,  111.  269; lnchned 
to  a  reconc~l~at~on  ~lth  Parha- 
ment, 111.  271  ;  demands a dlssolu- 
t~on  and reconstructlon of Parlla- 
ment, 111.  285,  286 ; becomes sub- 
serv~ent  to hfonk,  111.  297 ;  wel- 
comes  the  returning  Klng,  111. 
307, s~tbm~ts  to hlm,  111.  332 ;  IS 
dlshanded,~~~.  333,  359,v.  527,528. 
Articles, the 1  er], I.  157  ;  the SIX, 
I  163; repealed,  I.  174; the 
Fo~ty-two,  I.  184; the  Thirty- 
nlne, I  233. 
Arundel,  Archbishop  of  Canter- 
bury, 1  79. 
Arundel, Earl of, Thomas Howard. 
comes  to  the  Emperor  ~erd~l 
nand  I1 at  Llnz,  11.  26 ; nego- 
tlates wlth the Imperial  plen~po- 
tentlar~es,  11.  26, 27 ,  IS dismissed 
and  returns,  11.  29; hls  att~tude 
amongst conflicting partles, 11.  32, 
40,  v.  446,  447 ;  In  the junta  tor 
Sc( tland, 11.  106  ; at the head  of 
the royal army, 11.131-1  33 ; In the 
negotiations  w~th  the  Scots,  11. 
134; present  when  the  revolu- 
t~onary  lords  presented  thew pe- 
tltlon, 11  218. 
Arundel, Lord,  Heniy  F~tz-Alan, 
opponent  of  Blshop  Gardlner, I. 
zoo;  appears no longer  In  Prlvy 
Counc~l,  I.  205. 
Arundel of Wardour, Lord, a Ca- 
tholic,  the bearer of Charles 11's 
proposal  of  close  alllance  wlth 
Louli  XIV,  111.  496 ; IS  airested, 
IV.  62  , IS  frlendly wlth James 11, 
'V  283, 343. INDEX.  409 
Asham,  Antony,  agent  of  the 
Engl~sh  Pal l~an~er~t  at  Madr~d, 
mu~dered,  111.  38. 
Ashburnham,  Capta~n,  declares 
hin self  a follo\\er of Charles I, 11. 
258, forced to fly, v.  488 
Ashe, John, moles that the k~ugly 
powcr,  accord~ng  to the  former 
const~rution,  be offered to Crom- 
well,  111.  173. 
Ashley, see Cooper. 
~shton,  Lord, &lvocates the stand- 
Inz at my.  IV.  272 , Jacob~te  agent  ,, 
In  England, ariestd, \.  z  I ;  ex - 
cuted, v.  24. 
Aske, Robert, leader of  tile  Insur- 
rect~on  agalnst the supp,esslon  of 
mnnasterles, I.  159. 
Association tor the protection  of 
Qgeen  Li~sabe~h  agalnct consplra- 
cm, I.  303 ; I"  favour  of  Par- 
11.1rnent  against  Charles  I,  11. 
380. 
Associatione, counter, III favour of 
tl e King,  11.  380, 381; aga~nst  the 
gentry,  111.  106;  to  protect 
Cha~lts  I1 and  P~ote=tant~sm,  rv. 
I 10, 149; ~nfavou~  of W~illam  111 
of  Orange,  IV.  445; after the at- 
tempt on h~m,  v.  I 19-122. 
Astley, Jacob,  under  the standard 
ot Cha~lea  I  11  367, 430. 
Aston, AI tl ur, Royal~st  commander 
01  1)roglreda In  I~rl,lnd,  111.  32. 
Aston, Lord, goes as ambassac'or to 
Rl,ldr~d,  11.  24. 
Athlone.  In  Ireland,  taken  by 
pedltton  of  James  I1 to Ireland, 
IV.  535, s~des  u~tn  the nat~ve  and 
Catl ohc party,  IV.  5  38-540,  56  1 ; 
1s  recalled,  IV.  591 ;  negotiates 
wlth  the States General, v.  257- 
260,  cl.  373-380;  desres  the 
security of  the same, \.  258, 259, 
265 ;  "111  not hear of  satlsfactlon 
for Aust~  la, v.  271, vi.  3S6 ;  IS  'L- 
called, v.  272, VI  388. 
Ayscam, Anthony ;  see Asham. 
--. 
storm, v.  27, vl.  I 14. 
Athole,  Gordon,  leader  ag~lnst 
Aryyll, ~v.  247 ; cand~date  of  the 
Scott~sh  Eplscopal~ans,  IV.  525. 
Attainder, B111  of, see BIII. 
Atterbury, Dr., vl.  61,64. 
Aubespme, E re~ich  envoy to Fng- 
land,  lnvolved  In  a  mu~dcrous 
attempt  upon  Queen  hl~zabetll, 
Babington,  ? homas,  dc qlres  the 
as as,lnntton  of  Queen El~zabeth, 
I  306 ;  executcd, I.  309. 
Bacon,  P rancls,  Sol~c~tor-General, 
favours the unlon of Scotland 18 ~th 
England  under  J imes  I,  1.  441 ; 
h~s  h~stor~cal  accuracy,  I.  455 ; 
w~shes  to  I evlse the Statute Book, 
I.  4  j6 ; h~s  polit~cal  and  ph~loso- 
ph~cal  prlncip es,  I.  4  57,  458 ;  h~s 
Essays,  I.  459; accused of hr~bery 
and found gu~lty,  I.  501 ; 111s plan 
for  estdblrshln.:  a  schook  for 
sclcnce, whlch should be ~ndepen- 
&nt,  111.  583 
Bacon, N~col.~s,  I.  231. 
Balllie, L~cutenant-General  of  the 
Sc( ttlsh cavalr) ,  11.  515. 
Baker,  Rfa~or, defends  London- 
dc~ry,  IV.  558. 
Balfour,  James,  forms  a  league 
amongst  the  Scott~sh  barons 
aga~nst  mah~ng  Darnley  klng,  I. 
1.  3'3 
Aubigny, F smc  Stuart ; see  Len- 
nox. 
Augier, Enghsh  agcnt  In  F~ance, 
V-461. 
Augusta, of  Saxe Gotha, mother of 
Geo~ge  111, v.  416. 
Avaux,  D',  opposed  to  pn  alll- 
ancc of  the St~tcs  Gcne~al  !c  th 
I!,ngl.lnd,  IV.  100, plen~p(,tc~~t~al  y 
ot 1,0111s XIV, lv.  535; 111  th~  CX- 
272 
Balfour, Wllllam, Governor of  the 
To\%  er, 11.  267 ;  \v111 not al ow the 
angmcntat~on  of  the garrtson, 11. 
267 ;  IS d~sm~ssed,  11.  310 ; L~eu- 
tenant-General  undcr  Essex,  11. 
360. 
Balmerino,  Lord,  condcmned  to 
de.tth as a Purltdn, and paidoned, 
11.  81. 
Bancroft,  Archh~shop,  In  agree- 
rr~cnt  n~th  Jalnes 11, I.  396. 
Bangor monastery, I  12. 
Bank of  England, ~ts  orlgln, v  77 ; 
defenc'ed,  v.  90 ; helps  the  Klllg 
out of  h~s  dllemma,  v.  126 ; ~ts 
chartcr 1s  extended, v  I 30 ;  sus- 
tains  a  fruitless  assault,  vl.  267- 
269,  271.  See  Country  Bank, 
h'dtlondl  Cotunt~  y U,~nh 
Bantry  Bay,  battle  of,  IV.  563, 
594, Vl.  I14 
~arbadoeg  ' ln  the  West  Ind~es, 
loyal, 111.  68 ; sldes w~th  the Com- 
monuealth,  111.  70. 
Barberini,  Cardinal,  in  favour  of 
the  marrl~qe  of  the  Duke  of 
York n  ~th  PI  lncess Rla~  y of  Rlo- 
ena, 111.  564. 
Barcelona, taken from the French, 
V.  '44, Vl.  321, 330. 
Barclay,  a  Q~aler,  111.  581 ; In 
Chester, IV.  333. 
Barclay, a Scot, tr~es  to just~fy  an 
attempt upon TV~ll~am  111, v.  114. 
Barebones, Pi  a~se-God,  member of 
the Independent Parl~ament  under 
Cromnell,  111.  86 ;  enactments 
of  tne  Parl~ament  named  after 
h~m  (on  the  admln~qtratlon of 
just~ce,  marriages, dwellmg, tak~ng 
o' oaths, right of patronage, t~thes, 
land-tax),  ill.  87-92 ;  pet~t~ons 
the  restored  Rump  Parliament, 
111.  285. 
Barlow, Blshop  of  London, oppo- 
nent of the Duke of York, IV  65 
Barnard, John,  h~s  character  as 
opponent of  Robert Walpole,  v. 
399. 
Barnes,  Robert,  ph,lologtst  and 
Protestant, executed,  I  166. 
Barrier Treaty, the, v.  26, 3  39. 
Barnllon,  French  ambassador to 
England, tries to win  over Influ- 
entlal members of  Parl~ament,  IV. 
44; pal t~cularly  the  opposing lords, 
IV.  45 ; In Lommnnlcation w~th  the 
Duchess  of  Portsmouth,  IV.  46, 
105; pmlses  the  servtces  of  the 
Engllih Oppos~tion,  IV.  55 ; wtshes 
to ruin  Danby,  IV.  64 ; ins~sts  on 
the  d~sband~ng  of  the  Engl~sh 
troops,  IV.  67 ; holds  a character- 
1st~  dtalogue w~th  Sunderland, ~v. 
102 ; adv~ses  h~s  Kmg  only  to 
offer cond~tional  help to  the Duke 
of  Monmouth,  IV.  104; h~s  per- 
sonal  character,  IV.  105 ;  w~thout 
abandoning  the  hered~tary  r~ght 
of  the Duhe  of  York,  lv.  1  11 ; 
wlshes Charles 11 to be supported 
agalnst Parl~ament,  IV.  I 27 ; nego- 
tlates  wlth  Lar~rence  Hyde,  IV. 
128 ;  promotes the retllrn of  Sun- 
derland to the  Government,  ~v. 
157; 1s  In  tavour  of  coi~tluulng 
the French payments, ~v.  193, 1s 
author~sed  to cont~nue  the  same 
to  James 11, IV  226 ;  pays the ba- 
lance, lv.  264, 265 ; demands that 
England should come forward to 
support  Denmark,  I\..  381-383 ; 
offers fresh pecuniary a~d,  lv. 430; 
1s asked by James  I1 for help, IV. 
458 ; adv~ses  agalnst h~s  fl~ght  to 
France,  IV.  460,  465. 
Barrington,  dissenting  Lord,  v. 
379. 
Bart, Jean, freebooter, VI.  291, 292. 
Bassompierre,  Marshal,  French 
ambassador to Charles I, i.  560. 
Bastwick, Ill-treated by the Cccle- 
s~ast~cal  Court, 11  49 ; ordered to 
appear before Parl~ament,  11  227 ; 
returns ~~th  reJolctngs, 11.  242. 
Bates, PI  esbyter~an  preacher, In the 
commlsslon for arranglng 3 com- 
promise  w~th  the  Ep~scopallans, 
111  368. 
Baxter,  R~chard,  Presbyter~an,  a- 
ga~nst  tolerat~on  to the Roman~sts, 
111.  352 ;  in  the  commlsslon  for 
arranglng a compromise w~th  the 
Ep~scopahans,  111.  368 ; des~res  a 
unlon  w~th  the  State  Church 
rather  than  the  Declarat~un  of 
Indulgence of Charles 11,111.  526 ; 
~mpr~soned,  IV.  17  I. 
Beachy  Head,  sea-fight  off,  IV. 
597. 
Beaufort, Duke  of  (Henry  Som- 
erset),  secures  Br~stol agalnst 
nfonmouth, IV.  254. 
Becket, Thotnas 8, I.  41; murdered, 
I.  46 ; effects of h~s  death, I.  46. 
Bede, the Venerable, I.  I 3. 
Bedford, E~rl  of (Franc~s  Russell), 
v.  447; petlt~ons  for the summon- 
~ngof  a Parllament underCharlesI, 
11.  217; admltted  Into the Pr~vy 
Council, 11.  238. 
Bedford, Duke of  (John  Russell), 
antagon~st to  Carteret,  v.  409; 
becomes the head  of the Adml- 
ralty,  v.  411 ; ~nslsts  on  peace, 
v.  413. 
Bedford, Duhe of (W~ll~am  Russell), 
In  alllance  w~th  the  Prlnce  of 
O~ange,  IV.  327. 
Bedinaeld,  Father,  d~rector  to 
the Duke of York,  111.  560. 
Bedlow,  lntormer  agalnst  the  Je- 
suits, iv. 87. Bellamont,  Governor  of  Massa- 
chusetts, v  224, 225. 
Bellarmme, Catd~nal,  opposes the 
Oath  of  Supremacy belng  forced 
upon the Enghsh Romamsts under 
Jjlnes I, I.  216. 
Bellasls, Lord,  arrested  as  a  KO- 
manlst, lv  62 ; on the Comm~ss~on 
t f the rreasury, ~v.  308. 
Bellefonds,  Rla~shal,  recelves  In- 
structlolls  for  a  landing  In  Eng- 
land,  v.  45; commends  the pre- 
pal at~ons  for war, v  46. 
Belli&vre, French  ambxssador  In 
Eagland,  11.  140;  IS  accosted  by 
Alar~e  de Medlc~,  n. 152 ;  declares 
himself against her reception back 
Into rrance, 11.  I 53 ;  complains of 
Qeen  Henrletta and her lean~ng 
to Spa~n,  II  155; adt~ses  an alllance 
between  France and  Scotland, 11. 
I 56; leaves England, 11.180, comes 
toNewcastleandtr~estoform  anal- 
ltance between the Engl~sh  crown 
and the Presbyterlans, 11  468,469 ; 
adv~ses  the Scots to be moderate 
In the~r  demands, 11.470 ;  wonders 
at the tranqu~ll~ty  of  Charles I, 11. 
472 ; adv~ses  the  Klng  to unlte 
\T  ~th  the  moderate  Parllament- 
allans,  11.  485 ; the  ~nstructlons 
to that end whlch  he received, v. 
486, 487; h~s  leports, v.  502, 503, 
504,  508;  hls  letters  to  h~ng 
Ch~rles,  v.  512, 51  3. 
Belling, Clarentlon's  agent, nego- 
tlates wth Estrades for the sale 
of  Dunltlrk, III  388. 
Benevolences, taxed contr~but~ons 
tor the klng's sertlce, I.  94, roo. 
Bennet, Henry, afterwards Earl of 
Arllngton,  makes  a  report  to 
Charles  I1 on the universal  dls- 
content,  IU.  393;  draws up  the 
declarat~on  suspending  the  law 
agalnst  Ca+hollcs, 111.  402,  be- 
rnrnes secretarv ot State, 111.  404 ; 
reprcsentat~o~l  of Presbyterlans In 
Parl~ament,  111.  489 ; engaged on 
the secret treaty w~th  E rance, 111. 
496, hopes to  wln Parl~ament  over 
to alllance wtth France,  111.  5  I z ; 
sees h~s  mlstake, 111.  5 I 3,  5 I 4 ;  h's 
proposals as to  the Intended return 
of the Klng to thecatholic Church, 
111.  5 18; urges war a ~th  Holland,~~~. 
324 ;  IS ambassador to LOUIS  XIV, 
111  529; warns the K~ng  before the 
d~ssolut~on  of Parl~ament,  111.  535 ; 
a  aga~nst  puttmg  the  Cathol~c 
scheme Into pract~ce,  111.  552;  IS 
arraigned  In  the Lower  House, 
111.  555 ;  recelves a  pol~tlcal  mls- 
slon  to Wllllarn  of  Orange,  111. 
569 ; falls Into d~sgrace,  IV.  7,  8 ; 
has a sltuatlon In James 11's court, 
IV.  227. 
Bentinck (afterward5 Earl of  Port- 
land), sent by W~lllam  of  Orange 
to Charles 11, 111.  192 ;  concludes 
an  agreement  w~th  the  prlvy 
councillor  Fuchs  of  Branden- 
burg, at Celle,  IV.  41 I, VI.  88-99 ; 
just~fics  to Clarendon the ~nten- 
tlons of  the Prlnce, iv. 453 ;  fur- 
thers h~s  accession  to the throne 
of  England,  IV.  508, represents 
h~m  In  Amsterdam,  ]v.  581 ; 
obhged to return the crolrn pro- 
perty glven hlm, v.  102 ;  procures 
the King  money from the Bank, 
v.  125; has  an  lntervlew  w~th 
Boulflers, v.  141,  142-145,  VI.  71, 
330,  331 ;  IS  Engllsh  am bass ado^ 
In  Par~s,  v.  156; returns, v.  162 ; 
abandons  the  Klng's  servlce, v. 
197,  198,  VI.  313 ; rccelres a glrt 
of  Ir~sh  landed  property, v  205, 
z  I I ;  defends the second Tartlt~on 
Treaty, v.  254;  accused  In  the 
Lowcr  House, v.  254,  256;  h~s 
career and character, v.  197- 
Bergen, attack of  the Engl~sh  fleet 
on  the  Dutch  In  that  harbour,  .. .  .  . .  .  .  .  - - 
opposed to Clarendon, 111.457 ;  111-  111. 429. 
rllned for an alllance U ~th  Holland  Bernard, Duke  of  Welmar,  dles,  .  .  .  .  - .  .  - -  -  - 
and  Span, 111.  466; engaged  on 
negotlat~ons about  ~t,  111.  468 ; 
also  an  ofienslve  and  defenslre 
alllance  w~th  France,  111.  470 ; 
takes  part  In  the conclus~on  of 
alllance u1thHolland,111.474;  con- 
tempordry Imple5slon of hls polltl- 
cal pos~tlon,  111.486, 487; IS for the 
11  160. 
Bernstorff,  mlmster  of  Duke 
George W~lham  of  Celle, confers 
\\~th  Bentlnck and E uchs, IV.  4  I 2, 
VI.  96-98 ; exercises  as  Hano- 
verlan  m~n~ster  great  Influence 
on  George  I,  v.  383 ;  falls Into 
d~s,race, v.  383, 384. 
Berulle, Father, In favour of a com- 
mon attack of the Cathohc powers 
upon England, I  561. 
Berwlck,  Duke of  (Jamcs  F~tz- 
J.lmes),son ot James 11, at the bat- 
tle of the Royne, IV  604, \I  42 ;  ln 
11  eland  as Tyrconnel's  defender, 
IT  6  I 5 ;  prc sent  at prepat atlons 
for TV lr In  1,  rance,  v.  46 ; comes 
to  hngland,  v.  I 12 ; retu~ns  to 
k rance, v.  "5. 
Bermck, treaty of, between El~za- 
beth  and  the  Stottlsh  lords,  I. 
251 ; alllance  bctwcen  El~zabeth 
and  James  V1  of  Scotland,  I. 
365, 366 ; pac~ficatlon  of, bctween 
Charles I and the Covenanters, 11. 
'35,  136 
Beuningen,  Van, Dutch  ambassa- 
dor In  England, 11,. 14, I g  I. 
Bill of Attainder, ~ts  source, con- 
tents, first  readlug,  11.  249 ; sent 
hpck irom  the Upper  House,  11. 
261 ;  ca~r~cd,  11.  268;  recom- 
mended by bt~afford  to the Klng, 
11  270 
Birch, Colonel,  In  tlie  Parllament 
of the Convent~on  brlngs forward 
a  tnotlon  declaring  the  Incom- 
patlbllity of  a Poptsh prlnce wlth 
a Prote5tant st,~te,  IV.  499. 
Biron,  cornparid  wlth  Essex,  11. 
349 
Blackwater, defeat of  the Enel~sh 
at, 1.  344. 
Blackwell, Alderman, v.  522. 
Blackwell,  Ro~n  sh  arch-pnest,  I. 
416. 
Blaithwaite, secretary  of  nat  to 
\I.  llllam,  v.  47; opposes  the re- 
ductlon of the arm), v.  I g  2. 
Blake,  Robert,  commands  the 
fleet  of  the  Commonwealth 
agalnst  Prlnce  Rupcrt,  111.  64 ; 
dest~oys  the  pr~nce's fleet  off 
Carthagena,  111.  65;  takes  the 
Scllly Islands,  111.  66 ;  fights  wlth 
the  Dutch,  111.  69 ; specially  off 
Newport,  111.  84;  sa~ls  Into  the 
Medlte~  ranean,  111.  159 ; to the 
Bay of Cadlz, 111.  170 ; annlhllates 
the Spanish fleet In  the harbour 
of  Santa  C~UL  at Tene~  Ire,  111. 
185. 
Boadioea, I.  8. 
Boineburg, mln~ster  of the Elector 
John Ph~llp  of Malnz, 111.  186. 
Bois-le-Duo, besieged by the  Dutch, 
11  2 I 
Boisselot  defends  L~mer~ck,  IV. 
61s. 
~oleh,  Anne,  capttvates  Henry 
VIII,  I.  129 ; her  orlgln,  I.  130; 
marrldge to the K~ng,  I.  145 ;  her 
coronation, I.  146, 147; her execu- 
t~on.  I.  167.  ,  -  2. 
Bolingbroke, V~scount  (Hcnry St. 
John),  leader  of  the  moderate 
rorles, v. 32 1-328; h~sdecla~  allon 
on  the  creat~on  of  peers  under 
Anne, v. 344; his cha~actcr,  chlefly 
In  teference  to  POII~ICS,  V  348, 
370, carrles through  the Schlsm 
B111,  %.  348 ; d~d  not  alm  at de- 
clarlng for the Pretender, v.  354; 
pac~fies the  Jacob~tcs, v.  355; 
IS  dlim~sscd by  George  I,  v. 
363 ; ju7tlfies  the  fortrler  mnl- 
15t1  y,  lcavcs  England,  v.  367, 
368; takes  up  the cause  of  +L-  .  La.L 
Pretcnde~,  v.  370;  in  all ante 
w~th  Ch irles XII, v  371 ; IS ex- 
cluded from the court ot the m---  * .  L- 
tender, v.  375; rcturns to England, 
v.  390;  In  opposltlon to Robe1  t 
\tralpole,  v.  399;  dec!arei  111s 
m~nd  on the poqltlon of the House 
ot  Hanover towards  tlie  Engl~sh 
fact~ons,  v.  405. 
Bombay comes-into the possession 
of the Fnghsh, 111.  384. 
Boniface VIII, opposes Edward I, 
I.  68. 
Bonn, recovered from the  French, 
v  15. 
~onner,  Blshop  of  London,  IS de- 
prlved,  I.  185 ; ~e~nst~ted.  I.  192 ; 
on the heretics, I.  207. 
Bonnet,  E rcdet IC,  representative 
ot  Brandenburg,  In  London,  h~s 
llfe  and  character,  v.  358,  VI. 
145,  146;  hls  report,  \I  148- 
150. 
  on net,  Loms  Frederlc,  brother 
of the above-ment~oned,  v1.  143, 
Idd.  . , 
Bonrepaus, second  French pleni- 
potentlary  In  England,  IV.  286; 
urges  the  Pr~ticess Anne  and 
her  husband,  to go over  to the 
Koman  Church  IV.  287;  tr~es 
to  effect  the  junct~on of  the 
Engl~sh and  French  fleets,  IV. 
419. INDEX 
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Bopm,  pos~tlon of  the  Prlnce  of 
Orange at, IV.  44. 
Booth,  George,  at  the  rlslng  of 
the Royal~sts  agalnst th  Republl- 
cans,  11%. 243-246 ; defeated  and 
~mpr~soned,  nl  247, v.  22, tleated 
u~th  respect,  111.  264,  In  favour 
of the bill for the str~cter  observ- 
ance of  Sunday, 111.  355 
Boreel,  Dutch  plen~potent~ary,  v. 
135, 136,  Vl.  3~8,  310,  312,  319, 
328. 
Bothmar, Hanover~an  ambassador 
In  London, v  356. 
Bothwell, Earlof (James Hepburn), 
draws  nearer  to  Qu  en  Ma~y 
Stuart,  I. 267-269 ;  IS loved by her, 
I.  273 ;  un~tes  h~mself  wlth Darn- 
ley'z enemles,  I.  273 ;  allows  h~m 
to be murdered,  I  275 ; becomes 
Duke of  O~kney  and husband  of 
the seen, fl~es,  I.  276. 
Bothwell,  Flancl.,  Earl  of;  see 
Stuart 
Boufflers, Marshal, v  94; defends 
the c~tadel  of Namur, v.  94, takes 
up  hls  pos~tlon  thls  s~de  of  the 
Samb~  e, v.  I 24 ;  has an  lntervlew 
wlth Bentlnck,  v.  141,  142,  145, 
\l. 71, 330 
Bouillon,  Duke  of,  head  of  the 
French Reformation, m favour of 
the  marrlage  of  the  Flcctor 
FI  eder~c  V of the Palatmate \\ ~tll 
the Prlncess El~zabeth,  I.  427. 
Bourbon, the  Constable,  declares 
hlmself In favour ot  Henry VIII, 
1.  117. 
Bourdeaux, FI  ench ambassador In 
England,  ob lged  to  leave  the 
court of  Cha~les  11,  111.  339,  v'. 
524 
Bouvines, battle of, i  51 
Box,  To~y,  procla~n~ed  sherlff  of 
London, lv  161 ;  reslgns,  IV.  104. 
Boyle, Robert,  hls  servlces  to the 
Royal Soclety, 111.  584. 
Boyne, R~ver,  lv  604 ; battle of, IV 
604, V1  117-119,  140-143. 
Bradshaw, John, pres~dent  of  the 
H~gh  Cou~  t of Just~ce  for the lm- 
peichment of  Charles  I, 1'  545 ; 
In the republ~can  Council of State 
(1659). 111.235;  h~s  corpse Insulted, 
;l1  ;bo. 
Brahe, Tycho,  tlslt  of  James  VI 
to, I.  367. 
Breda, Charles 11's  Declarat~on  of 
111  301, 332,vl  24, 83, 87; peace- 
congl ess of, 111.  444, 445. 
Bremen and  Verden, acqulred  by 
Hanover, v.  384 
Breslau, peace of, v.  403 
Brest, de!ended agalnst the English, 
v.  81. 
Bridgeman, Sir  Oi lando,  foreman 
of the grand jury of M~ddlesex  for 
the trlal of  the reg~cldes,  111  328- 
330;  Lord  Prlvy  Seal,  111  456; 
actively  concerned  In  the agree- 
ment  w~th  Holland,  111.  474 ; 
alhes  h~mself w th the Noncon- 
form~sts,  111.  481 ; IS  agalnst the 
proposed  dlssolut~on of  Parha- 
ment,  111.  505;  commends  the 
Tr~ple  All ance, 111  5  I I ;  promotes 
subs~d~es  from Parl~ament  for the 
equ~pment  of  the Aeet,  I I.  512; 
refuses  to  put  the  seal  to the 
orlg~nal  of  Charles  11's  Act  of 
Indulgence,  111.  526 ;  also  re- 
fuses to authorise  a  letter of  re- 
spite for the bankers, 111.  527. 
Bndgewater, the Duke  of  Bfon- 
mouth vis~ted,  lv. 256. 
Bridgewater, Lord, IV.  276. 
Bristol,  c~ty  of,  taken  fiom  the 
Koyallsts,  11  374 ,  surrendered by 
Prlnce  Rupe~t,  11.  436r  held 
agalnst  Monmouth,  IV.  254 ; 
sho\rs  de5otlon  to James 11, lv. 
333;  IS  won  for  the  Prlnce  of 
Oranre, iv. 451 ;  ~ts  man~festat~on 
for Wllllam  111, v.  121, 122. 
Bristol,  Earl of;  see  Dlgby,  John 
and George. 
Broghill, Lord, won over to Cr0m- 
34. 
Brook,  hls  conspiracies  agalnst 
James I, I.  403 ; he  1s  executed, 
1.  405. 
Brooke,  Lord, he  refuses  to take 
the oath exacted by Charles I  on 
tfie Scottlsh campaign, 11. I 32 ;  111 
the  Upper  House  he  1s  agalnst 
the  government,  11.  193 ; ln  fa- 
vour of the pet~t~on  for summon- 
In8 a  Parl~ament,  11.  2 I 7 ; unltes 
wlth  the  Presbyter~at~s  for the 
overthlow  of  the  Ep~scopate,  11. 
242. 
Brown, John, shot, ]v.  232. 
Brownngge,  becomes  Bishop  of 
Lxeter, 11.  304. 
Bruce,  Robe1  t,  Presb) tel lan 
preacher, I  370. 
Buat, De, 111.  438. 
Buchanan,  hls  Scott~sh hlstory, 
1  451. 
Buckhurst,  Lord ;  see  Sackvllle, 
Thornas. 
Buclungham,  Duke  of  (George 
V~ll~ers),  favounte  of  Jarnes  I, 
I.  479,  declares  h~mselt  agmnst 
the  monopol~es, I.  500 ;  w~th 
Pr~nce  Charles  at  the  court of 
Madrld,  I.  5  I 3 ; urges  h~s  re- 
turn,  I.  520;  wlshes  to  resume 
negot~at~ons  for  a  royal  alllance 
w~th  France, I.  523;  compla~ns  of 
the conduct of  the Span~sh  cou~  t, 
I.  525;  takes  ~efuge  w~th  the 
Protestant  party,  I.  526;  relates 
In  Parllament  h~s  negot~at~ons 
w~th  Spa~n,  I  527 ; Induces  the 
klng  to break  off  these negot~a- 
t~ons,  I. 528, breaks up the Span~sh 
party,  I.  530;  h~s  character and 
relatlon to Charles I, I  545, causes 
the seal to  be affixed to an Irre- 
gular order, I.  546 ; provohes the 
enm~ty  of Parl~ament,  I  546 ; h~s 
arrest proposed, I. 552; despatcheq 
a fleet agalnst Spaln, I. 556; wlshes 
to go to Prance, I. 560; h~s  selzure 
of the Isle of Rh6 a fallure, I  564; 
altogether at varlance w~th  Parl~a- 
ment, I  575; hls  pol~tical  des~gns 
agalnst  Spa~n,  and  for the  rel~ef 
of Rochelle, I. 58 I, 582 :  hls assas-  .-.-, 
slnatlon,  I.  582. 
Buckingham, Duke of, son  of  the 
abo*e, at the head of  the Opposl- 
tlon, 111.  451-457,  460 ; negotiates 
wlth  the Dutch and  French am- 
bassadors,  111.  mlth  the 
French,  111.  470:~~iketch of  hls 
pol~t~cal  pos~tlon,  111  486, 487 ;  hls 
character and Influence, 111.  479- 
481 ;  deals w~th  the pol~tlcal  slde 
of  the  treaty  alth  France,  111. 
503;  IS  In  favour  of  the dlssolu- 
t~on  of  Parl~ament,  111.  505; 11stens 
to the  Ir~sh  Romamsts,  111.  513 ; 
IS  concerned  111  the declarat~on 
of  war agalnst  Holland,  111  52 j ; 
comes  as  ambassador  to  LOUIS 
XIV,  111  295;  accused  by  the 
Lower House, 111 55  5 ;  hls Influence 
on  the  lncl~nations  of  the K~ng, 
111.  588 ; he  ret~res,  IV.  7 ; jolns 
the opponents  of  non-res~stance, 
lv.  11;  IS for an  annual  Parha- 
ment,  ]v.  27;  IS  obl~ged to 
apolog~se,  lv.  28,  29;  consents  to 
the E rench proposltlons, ~v.  45-47; 
opposed to the Duke of York, IV. 
64; takes  money  from  Barnllon, 
IV  105. 
Burgemaine, lrnper~al  ambassador 
In  London, iv.  IOI 
Burgomaine,  Span~sh  ambmador 
In V~enna,  In  favour of an alllance 
of the Emperor w~th  Holland and 
Engl?nd, v.  6 
Burleigh, I ord ; see  Cecll,  Wll- 
ham. 
Burnet, G~lbert,  111  587 ; trles to 
prove  to  the  ~mprlsoned Lord 
Russrll the error of  resistance to 
author~ty,  Ir  178 ; In  communl- 
catloll with the Prince of Orange, 
IV.  390; also wlth the Prmcess, IV. 
391;  IS  taken  under  tbe protec- 
t~on  of  the  c~ty  of  Amsterdam, 
IV.  402 ; he  w~shes  the undertah- 
Ing of  the Prlnce of  Orange not 
to be antagon~st~c  to the Angllcnn 
Chu~ch,  IV.  434,  v].  55 ; defends 
the  rlght  of  res~stance to K~ng 
James,  IV  524,  VI.  56;  expresqes 
h~mself  on W  llllarn 111's  relat~on 
to Scottish part~es,  lv.  524, 525 ; 
IS  In  fabour  of  unlon  u~th  the 
Presbyter~ans,  ~v.  571, vl. 60; de- 
fends the Whigs agalnst Fenwck, 
v  129; educates the young Duke 
of Gloucester, v.  226,  VI  Go  ; In 
fa~our  of  the  succession  of  the 
House  of  Hanoler, v].  65 ; I~fe, 
and  cr~tlc~srn  of  h~s  h~stor~cal 
uorhs,  45,  46;  works for the 
Prlncess  Mary,  vi  58 ; defends 
the clam  of  the  Prlnce  to the 
throne,  v].  59 ; orlglnal  draft of 
hls h~story,  vl.  73, 74 
Burton, pun~shed  as a  Purltan,  it. 
49 ; ordered to appeal  before  the 
Parliament,  11.  227. 
Bute, Lord,  v.  416 ; In  favour  of 
Pltt, V  417. 
Butler,  James,  Duke  of  Ormond ; 
Jee Ormnnd  - .  .  .  .  -  -  - - 
Butler, Major,  arrested  as  a  regi- 
c~de,  v  523 
Butler,  N~cholas. member  of  a 
-  - 
board  for  regr~lat~n~  mun1c1pa11- 
t~es,  IV.  330. 414  INDEX 
Butler, Samuel,  hls  Hud~bras,  111. 
589. 
Buyse, Captaln,  of  Brandenburg, 
enl15ted for Monmouth,  IV.  248; 
tahen  prlsoner  durlng  flight,  IV. 
258. 
Byng, Adm~ral,  was  unable  to re- 
l~eve  Mlnorca, v  416. 
Byron, John, Constable-Lieutenant 
of  the Tower,  11.  311 ; removed 
by  Parl~ament,  11.  346,  347,  oc- 
cuples Anglesea, 11.  515 ; IS ~n  the 
rlslng of  the Royal~sts  agalnst the 
Republic, 111.  245. 
Cabal m~nlstry,  111.  515. 
Cadogan, General, marches agalnst 
Scotland, v.  275. 
Caermarthen,  Marqu~s of,  see 
Danby. 
Caesar Invades Brlta~n,  I.  6, 7. 
Calais falls lnto the hands of  the 
French,  I.  2 15 ;  the  Span~ards 
take ~t,  and w~sh  to restore ~t to 
the  Englah,  I.  342 ; IS  cla~med 
anew  by  the  Engllsh  Common- 
wealth,  111.  155-162. 
Calderwoodespouses popular Ideas, 
1.  452. 
Callander, Earl of, Scottlsh general 
for Charles I, 111.  515. 
CalhBres,  French  plenlpotent~ary, 
v.  135, VI.  309, 318, 319;  w~ll  not 
express  In  wr~trng  the  recog- 
n~t~on  of  Klng  W~ll~am,  v.  136, 
137; has  an  aud~ence  of  h~m,  v. 
147, 148. 
Cambridge, eccles~ast~cal  antlqul- 
t~es  studled  there,  I.  454;  de- 
clares  Itself  In  favour of  Royal~st 
pr~nc~ples,  IV.  145. 
Camden, h~s  h~stor~cal  works,  I. 
,C,  "E" 
Canada  IS  lost  to the  French,  v. 
4'9. 
Canute, acknowledged  as K~ng  of 
England, I.  24;  he marrles Ethel- 
red's w~dow,  I.  26. 
Capel,  Henry,  Lord,  it.  98,  Is 
Lord-L~eutenant of  Ireland,  v. 
217 
Capell,  Lord,  put  to  death  as  a 
Ro) al~st,  111  3  I 3. 
Capitation, see Poll-tax. 
Cardenas,  Spanlsh  ambassador  In 
England,  connected  w~th the 
Duchess de  Chevreuse,  11.  150; 
promlses to assist In  the affa~r  of 
the Palatmate,  11.  162 ; will  not 
consent to the demands of Crom- 
well,  111.  157, 162 ; arranges  a 
treaty  between  Spaln  and  the 
ex~led  Charles  I1 of  England, 111. 
188. 
Carew, Pres~dent  of the Councll of 
War, 11.  550. 
Carew, N~cholas,  on the deslgn  of 
the Indulgence B111, 111.  537. 
Carisbrook  Castle,  prlson  of 
Charles I, 11  504-530. 
Carhsle, Mary Stuart at, I.  279. 
Carlisle, Earl  of, counsels James I 
to mahe peace  w~th  the Parl~a- 
ment, I.  526 ;  h~s  pol~t~cal  pos~tlon, 
11.  32 ;  V.  446, 447. 
Carhsle, Countess of, of  the Pres- 
b) terlan party, 11.  484-486, v.  514. 
Carohne,  w~fe  of George 11,~.  389 ; 
her character and Influence, v.  394, 
395 
Carr,  Robert, Lord Rochester, Earl 
of  Somerset,  In  the Counc~l  of 
JamesI ;  marr~es  Frances Howard, 
I.  443,477 ;  1s  overthrown, I.  478. 
Carrickfergus, In  Ireland, the re- 
fuge  of  the Protestants,  11.  287 ; 
taken  by  Schomberg,  ~v.  562 ; 
Wlll~am  111  lands there, IV.  602, 
fJ,,  TJT 
Cameron,  Scott~sh  theologian,  11.  v]. I 12,  I 14. 
71.  Carte, Thomas, h~s  Extracts from 
Cam~bell,  Duke  of  Argyll;  see  the illemolrs of  James 11, VI.  34, 
Aigyll.  .  35, 36. 
Campbell,  LOI  d,  h~s  opmlon  of  Carteret, George, forms a Royal~st 
Clarendon's Hlsto~  y of the Rebel-  squadron In  Jersey, 111.  63 ;  capl- 
llon, VI.  4.  tulates,  111.  67;  loses  h~s  right 
Cam~eeei.  Card~nal,  Papal plenl-  to slt In  the House of  Commons,  -  .  -. 
potrnt~ary,  I.  126-128.  ill. 506. 
Campion,  Edmund,  emlssary  of  Carteret, Lord, afterwards Earl of 
the  Engl~sh  semlnary  at  Rome,  Granvllle,  v.  387;  opponent  of 
I.  294;  1s  executed,  I.  295.  Robert Walpole,  v.  399 ;  under- 
INDEY  415 
takes the management  of  fore~gn  the Throne of  J~lnes  11, IV.  276 ; 
affa~rs,  v.  406;  hls  character,  v.  1s  In  alllance  w~th  the Prlnce of 
406,  h~s  pol~cy  In  Germany,  v.  Orange,  iv.  327 ;  calls  on  the 
407 ; ~t IS hated, v.  408 ;  he can-  Pr~nce  to  land,  IV.  399 ;  rlses 
not mxntaln h~s  pos~tlon,  v.  410.  for hlm,  IV.  499,  450;  comes as 
Cartwnght, Father  of  the  Purl-  m~nlster  of  Wlll~anl  111  to  St. 
tans,  1.  342 ; fr~end  of the Earl of  Helen's,  v.  54 ; declares  h~~nself 
Essex,  I  347.  agalnst the B111 for the Irlsh land- 
Casale,  tdken  by  LOUIS  XIV,  IV.  grants,  v.  2 r 2 ; also  aga~nst  the 
143 ; gnen up  to  the  Duke  of  second  Part~t~on  Treaty, v.  253, 
Savoy, v.  132.  254; h~s  son IS ~n the rn~nlstry  of 
Castelrodngo, Marquls of, at the  George I, v  376 ; negot~ates  w~th 
head  of  the  Span~sh  provlnc~al  the K~ng  concerning  h~s  release 
government  In  Brussels,  des~res  from prlson, vi.  69. 
an alllance with England, 111.  436 ;  Cavenhsh,  W~lllam, Marqu~s  of 
puts fol ward clalms on the French,  Newcastle ; fee Newcastle. 
111  485.  Cecil,W~ll~arn,  Lord Burle~gh,  I.  zi7; 
Castlemaine,  Lady,  mlstress  of  makes  the  treaty of  Ed~nburgh, 
Charlcs I I, 111  405, 406 ; opposed  I.  252 ;  c~unsels  war agalnst Spa~n, 
to Cldrendon,  111  408, her  ~nflu-  I.  298, 299 ; also protect~on  of the 
ence  on  the  theatle,  111.  387,  CommonsandthePuritdnsaga~nst 
388; she goes to France, IV  22.  the  Cathol~cs,  I.  301;  h~s  share 
Castelmaine,  Lord,  a  Cathollc  rn the execut~on  of  Mary Stuart, 
fr~end  of  Jatnes  11 iv.  283,  343 ;  I.  314,  315 ; h~s  character,  I.  335, 
1s sent to Rome,  IV.  330, 374  336 ; des~res  peace  w~th  Spa~n, 
Catesby, Rohert, I.  408; actlve  In  I.  342. 
the  enllstme~lt of  the  Engllsh  Cecll,  Robert,  son  of  the above, 
reg~m-nt  In  the Spanlsh Nether-  Earl  of  Sal~sbury,  Secretary  of 
lands,  I.  409 ;  h~s  conspiracy  State,  I.  344; In  communlcat~on 
agalnst James  I  and  the  Parha-  wlth James V1 of Scotland, I.  379, 
ment, I  410; h~s  death, I.  413.  380;  IS  present at h~s  entry lnto 
Catharine of  Spa~n,  first  wlfe  of  England,  I.  384;  advocates  free 
Henry VIII  of  England,  I.  106,  trade of  England  w~th  both  the 
107 ; her part~clpat~on  In  pol~t~cs,  Ind~es  agalnst the Span~sh  cla~ms, 
I  122 ;  her protest aga~nst  the dl-  I.  391 ;  h~s  ~nfluence  on the pol~cy 
vorce,  I.  127 ; st~ll  regards  her-  of  James I, I.  422, 423 ; In  favour 
self  as  aeen, her after  I~fe,  I.  of  the  marrlage ot the  Prmcess 
146.  El~zabeth  w~th  the Elector Pala- 
Catherine,  Infanta  of  Portugal,  t~ne,  I.  427 ;  advocates  Increased 
marrles Charles I1 of England, 111.  taxat~on, I.  437 ;  h~s  financ~al 
404;  scheme for  her d~vorce,  111.  schetne, I.  438. 
561, 562.  Celle,  conference  there  between 
Catinat, French general, v.  14, 16,  Bentmck,  Fuchs, and  Bernstorff, 
55.  IV.  411,  412. 
Caumont, De, Count  Lauzun , Jee  Censorship of  the press abol~shed, 
Lau~un.  v.  106. 
Cavendish,  W~ll~am,  afterwards  Challoner executed w~thout  satls- 
Duke of Devonshire, demands the  factory proof of gu~lt,  11.  376. 
product~on  In  the House of Com-  Chamlay, In  LOUIS  XIV's  councll, 
mons of  the Act  of  Edwdrd  111,  In  favour of  an attack upon  Hol- 
IV.  28 ; called  by Charles I1 Into  land and England, v.  41. 
the Prlvy Counc~l,  IV.  79 ; recom-  Chancery,  Court of,  abol~shed  by 
mends the adv~sers  of the K~ng  to  Barebones Parl~ament,  111.  88. 
secure the Protestant rel~g~on,  IV.  Charlemont, In  Ireland, taken  by 
82, 83 ;  asks  for h~s  d~sm~ssal,  IV.  Schomberg, IV.  600, VI.  104, 105. 
98 ; demands In  the Upper House  Charleroi, occup~ed  by the French, 
the d~scuss~on  of the Speech from  v  245 INDEX  INDEX. 
Charles I,  Klng  of  England,  pro- 
poses, uhllst Prlnce of  Wales, to 
marry the daughter of  Phll~p  111 
of  Spaln,  i.  488-509  ;  \ISI~S 
for  thls  purpose  the  court  at 
Mad1 ~d  (162 3), I. 51 3 ;  deslrcs the 
restorat~on  of  the  Elector  Pala- 
tine, I.  519,  retulns  to England, 
I.  520;  h~s  access1on  to  the 
throne, h~s  character, I.  537-539, 
11.  328,  329;  h~s  marriage,  I. 
538-j40,  his pos~tlon  relatively to 
the Parl~ament,  I  539, 540; takes 
the Duke  of  Buckmgham under 
hls  protect~on (1626),  1.  552; 
opposes  the  Spanlsh  monal ch), 
I.  5  54 ; d~sm~sses  the  Qeen's 
household, I.  560 ; mlshes to take 
the Island  of  Rh6 (1627),  I.  563; 
le\~es  a  forced  loan,  I.  j63-569 ; 
quest~ons  the Ch~ef  Jus Ices as to 
h~s  right  of  arrest  (16z8),  1.  513, 
514;  assents  to  the  Pet~tion  ot 
R~ght,  I.  576 ;  prorogues the Par- 
I~ament,  I.  578 ;  demands tonnage 
and poundage (16z9), I.  586 ;  corn- 
plalns of the pol~tlcal  and rel~gious 
attltude of  the  Lowe~  House,  I. 
588; mill not agaln sulnmon Parha- 
ment, 1. 591; is in negotiat~on  with 
France, 11  3 ; rejects the French 
claims regard~ng  the d~sm~ssal  of 
the Queen's  household (1629), 11. 
5; drops  the  alliance  wlth  the 
Huguenots (1629), 11.6; urges the 
Dutch to ass~st  the Klng of Den- 
mark, 11.  8 ;  concludes peace with 
Span (163o),  11.  12, enters into 
alllance  with  Gustavus Adolphus, 
11.  15; also  wlth the Protestant 
German P1inccs(1633),  11.18; ~111 
undertake no lasting obllgat~on  to 
defend the Palatmate, 11. 20; makes 
advances  to the  Klng  of  Spaln, 
11.  z I ;  also  to  the  Emperor 
(r636), 11.  25;  IS refused by both, 
11.29; hls measures to ralse money, 
11.  34,  35, v.  448, 449 ;  An&- 
can  convlctlons,  11.  42,  52,  125, 
V.  451-453;  h's  care for trade, 
sclence,  and  art,  11.  54-56  ; h~s 
monarchical  prlnclples,  11.  63 ; 
n  ~shes  to introduce  the Angllcan 
r~tual  Into  Scotland,  11.  79-81 ; 
m  spite of  the opposl'lon  of  the 
Scott~sh  nohll~ty,  11.  75,  76,  82, 
86,  87 ;  plotects  the  Bishops 
(16~8), ~i.  99-102;  forms  a 
junta  to dellberate on  the  affairs 
of  Scotland  11.  106; oflers  con- 
cessions,  11.  107-109 ; nlshes to 
take up arms  on  the ground  of 
hls prero;ative  (16~~),  11.121  127; 
enters  Into  negotlatlons,  n.  133, 
I 34 ; wishes to conclude  a treaty 
w~th  France to falour the Pala- 
t~ndte,  11.  138, v.  480 ; does  not 
reject the overtures of  Sparn, il. 
I 38,  I 39,  I j7 ;  w~shes  to restore 
the  possessions  of  Germany  to 
therr  former  pos~tion,  11.  138 ; 
espec~ally  those  of  h~s  nephews 
of  the  Palatmate  11.  157-160; 
tr~es  to galn support for them by 
rnaklng  concessions  to  France 
(1639),  11.  163, 164; IS repeatedly 
dece~\ed,  11.  167;  w'shes  to re- 
place  the blshops In  the Scott~sh 
Parhament  by  clergy  named  by 
h~mself,  n. 172; sends the French 
ambassador  away,  11.  180;  ques- 
t~ons  his  confidential  fr~ends  as 
to  the  necess~ty  of  a  war with 
Scotland, 11.  185 ; summons  the 
Engl~sh  Parliament, 11. 185; opens 
the  Short  Parhament  (164o), 
11.  189;  glves  up  the  ship- 
money,  11.  194; dissolves Parha- 
ment,  11  195;  marches  agdlnst 
the bcots, 11.  207 ; endeavours to 
raise  money,  11.  209 ; summons 
the peers of  the realm to YOI  k, 
11.  2 16-22 1 ; determ~nes  to sum- 
II~OII a  new  Parllament, 11.  221; 
IS  obllged  to  purchase  a  truce 
w~th  Scotland, 11.  223 ;  opens the 
Long  Parl~ament,  11.  225-226 ; 
consents  to  regular  period- 
lcal  sessions,  and  surrounds 
h~mself  n~th  men from  the  Op- 
pos~t~on,  11.  238-251 ;  agrees to a 
farnlly alliance u~th  the Prlnce of 
O~ange,  11.  254-264 ; assents  to 
the  Bill  of  Attainder  against 
Strafford,  11.  270;  makes  con- 
cessions  to  the  Parllament,  11. 
272, 273 ;  as well  as to the Scots 
In  person,  11.  281 ; sends  troops 
against  the  Irlsh  Rebeillon,  11. 
288 ; fills the vacant sees, 11.  304; 
fills the Offices of  State, 11.  306 ; 
goes to the Lower House (16~2)) 
11.  3  I 8-320 ;  and to the Common 
Councll of  London, 11. 321; leaves 
the city, li. 326 ; consents to the 
B~ll  for the exclus~on  of  bishops 
from  Parllament,  11.  342 ;  ~111 
not give up the command of  the 
rn~l~tla  out of  h~s  hands,  11.  313 ; 
finds  loyalty  In  York  and  the 
northern  countles,  11.  3  50,  351 ; 
rejects the Nlncteen Propos~tlons, 
11.  354;  1s  supported  by  many 
of  the  Lords,  11.  354;  beg~qs 
the  war,  11.  363 ;  ralses  the 
Royal Standard, 11.  365 ; marches 
agalnst  London,  11.  369;  also 
against  Gloucester  (16~3),  11. 
378 ; has  the advantage,  11.  380, 
381;  declnes  to  sulnmon  the 
Scottlsh  Parliament, 11.  386,  387 ; 
summons  to Oxford  those mem- 
bers who had  fled fiom the Par- 
llament  at  Westm~nster  (1641), 
11.  396,  takes  the  field,  11.  397; 
negotlates at Uxbrldge (1645),  11. 
413 ; refuses  the demands of  the 
Scots on the subject of rehglon, 11. 
417 ;  commences a new campaign, 
11. 424,  defeated at Naseby, fllcs, 
wrshes to go to Wales, 11.432 ;  h~s 
papers fall  into the hands of  the 
enemy,  433-452,  VI.  16;  h~s  In- 
flex~bil~tv,  11  435 ; h~s  embarass- 
ments, 11.  438 ;  he negotlates with 
the  Independents,  11.  454,  455; 
with  Illontrcu~l concerning  hls 
fl~ght  to the Scots, 11.  4  jg ; agaln 
1~1th  the  Independents,  11.  462 ; 
with the c~ty  of  London, 11. 462 ; 
betakes  h~mself to  the  Scottlsh 
camp, 11. 463, v.  493 ; rejects the 
Newcastle  propositions,  11  467- 
472 ; consults  two  blshops  con- 
cernlng  the  temporary  abol~t~on 
of  the  Episcopal  establ~sh~nent 
and  offers  concessloils,  11.  473, 
474;  has  an  Idea  of  abd~cat~on, 
i~.  475, VI.  502,  503 ; surrendered 
to the  Engl~sh  deput~es  (1647), 
11.  477;  wishes  to come to Lon- 
don,  11  486,  v.  51 I,  516 ; taken 
prlsoner by the army, 11  488-495 ; 
fl~es  to the Isle of  Wlght, 11.  503, 
504 ; rejects  the  propos~tlons  of 
Parharnent,  11.  506 ; h~s  letters 
frorn Holmby, 11. 510; enters into 
connextons  m~th  the  Scott~sh 
Comm~ssloners,  11.5 I 2 ;  negotlates 
w~th  the Parl~amentary  Comm~s- 
sloners In  Newport (16+8), 11.532 ; 
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brought  by  the  army  to  Hurst 
castle,  11.  538 ; accused,  11.  540 ; 
brought  to tr~al  before the court 
of  jubtice  In  Westm~nster  Hall 
(1649),  11.  545 ; hls  execution, 11. 
550; rerlew of hls life, 11.  551. 
Charles 11, ahen l'nnce  of Wales, 
takes the command In the western 
countles  (16~5),  11.  425,  VI.  7; 
places h~mself  at the head of the 
Royalhstfleet(1648), 11.516 ;  takes 
refuge  at the Hague, 111.  37 ; ac- 
ceptsthe Scottlsh Cobenant(1650), 
111.44; comes to Scotland, 111.44; IS 
In  the hauds of the P~esbyterians, 
111.  44-51 ;  IS  cro\\ned  (1651), 
111.  53 ; Invades  England,  111.  54 ; 
IS  defeated,  111.  56 ; stays  at 
Cologne,  111  I 42 ; reported  and 
hoped  by  the  Ronlan~sts that 
he had  embraced  thew fa~th,  111. 
170, 280;  he  hopes for the sup- 
po~t  of  Holland  (166o),  111.  335, 
336; of  Spaln, 111. 336 ;  he w~ll  not 
marry Mazarln's niece (1660),  111. 
340, 541 ;  trles to attam a recon- 
cil~dt~on  between  Eplscopalldns 
and  Presbyterians,  through a de- 
cla~at~on,  111.  351 ;  including  tole- 
rat~on  for the Roman~sts,  111  352; 
h~s  CO-onation,  nl. 363 ;  w~shes  for 
uniformity In the English Church, 
111.  373 ; br~ngs  the quest~on  of ha 
marriage w~th  Catherme of Portu- 
gal  before  the Prlvy Councll and 
Parhament  (1661),  111  381;  re- 
celves  subs~d~es  from  France for 
the support  of  Portugal,  111.  385 ; 
reslgns the possession of Dunklrk, 
111.  390 ;  hls lean~ng  to Romanlsm, 
111.  395-397,  lv.  203;  does  not 
follow  out  h~s  convictions,  111. 
395-397;  scheme  for  an  Anglo- 
Cathol~c  Church (1663),  111  400 ; 
h~s  declarat~on  In  favour of  the 
Royal prerogative of d~spensat~on 
(1662),  111  402,  $03;  his  mar- 
rlage,  111  404 ; h~s  ~mmoral~ty, 
111.  405,  406 ; w~shes  to reinstate 
young  Wi  ham  111  of  Orange 
In  the  Netherlands,  111.  418 ; 
attacks the Dutch under cover of 
repr~sals  (16641, 111.  422 ;  demands 
some rlaces as secur~tles,  111. 425 ; 
arms the fleet,  111  425 ; will  not 
y~eld  to the French med~at~on,  111. 
432 ; 1s  obliged  to apply  for  the 
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med~at~on  of LoulsXIV (1666), 111. 
441, 442; negotlates w~th  Holland 
(1667), 111  445;  hls speech from 
the throne,  of  July  29,  1667, re- 
newlng  the  prorogat~on  of  Par- 
l~ament,  111.  454;  he  allows  the 
fall  of  the Chancellor Clarendon, 
111.  456, negotlates  w~th  France, 
II~.  470 ; w~th  bpam,  111  471 ; 
accepts the proposals of  Holland 
(1668),  111.  473,  474,  does not 
however give up the secret fr~end- 
sh~p  of LOUIS  XIV, 111  493 ,  wlshes 
to remstate  Romdnlsm  m  kng- 
land  (1669),  111.  495, 496-V'  33, 
comblnes  w~th  LOUIS  XIV  to 
Catholicise the  country (1669), 111 
496, rccelves the visit ofthL  Papdl 
nunclo  (1670),  111.  503,  504; 
w~shes to  come  to an  under- 
standing n~th  the members of the 
Parl~anlentary  Opposlt~on,  111.  505 ; 
asserts h~s  absolute power over the 
public  otfic~als  (1670),  111  510 ; 
lssues an Indulgence for Noncon- 
iorm~sts  and recusants (16~2))  111. 
525;  wlll  not  conclude  uncon- 
d~t~onal  peace  wlth  Wllllam  111 
of  Orange  (1672)~ 111.  529;  IS 
obl~ged to  give  way  (1673)~ 
111  536 ; espec~dlly  upon  LOUIS 
XIV's adv~ce,  111.  535 ; rat~fies  the 
Test Act,  111.  540;  orlglnates  a 
plan  for  an  lnkaslon  of  Holland 
(167 3),  III  544 ;  1s  obl~ged  to glve 
up  h~s  Rornanlslng  scheme,  111. 
552, 553 ;  is obhged to conclude a 
peace  w~th  Holland, 111.  559 ; his 
oppos~tlon  to a d~vorce,  111.  562 ; 
consents to the marriage  of  the 
Prlnce of Orange w~th  the daugh- 
ter of the Duke of  York, 111.  569 ; 
favours the Royal Soc~ety,  111.  583; 
hls dttltude In  general to the Par- 
I~ament,  IV.  1-3,  23; he cannot be 
deterred from summoning ~t  agaln 
(1675)~  IV  7 ; adjourns lt,  IV.  12, 
18,  32 ; hls  acts  and  asp~rations 
compared  w~th  those  of  LOUIS 
XIV, IV.  23,  24; proposes  to the 
Kmg  of  France  a  personal  en- 
gagement to ma~ntaln  the treaty 
on each slde (1676), IV.  24; w~shes, 
In  common  with  the Pr~nce  of 
Orange, to br~ng  about a general 
peace  (1677),  IV.  38;  refused by 
LOUIS  XIV,  IV.  39,  40;  concludes 
an alllance w~th  the Prince (1678), 
IV  40;  yields  to  the  French 
terms,  IV.  50,  concludes  a  new 
treaty w~th  the Princes, IV 51-5 j; 
lssues a  proclamat~on  agalnst the 
Roman~rts  (1678),  IV  62 ;  tr~es  to 
pac~fy  Parhament with  regard  to 
the  successlon,  IV.  65,  66,  dls- 
solves  Parl~ament  (167~),  IV  7  I , 
makes  concessions,  IV  74 ; allows 
the fall of  the mmlster Danby. IV 
78,  remodels the  Prlvy  Counc~l, 
IV. 78; hls proposltlon  for guaran- 
tee~ng  the  Protestant  rellg~on 
under  a  Roman~st  successor,  IV 
80 ;  he d~ssolves  Parliament once 
more, IV  85; disln~sses  thc Earl of 
Shdftrsbur), IV  94, also the Duke 
of  Monmouth,  IV.  96;  and  the 
Lords of the Oppos~t~on  prev~ously 
adm~tte  l  Into  the Pr~vy  Councll 
(1680), IV  98; th~nks  of renewlng 
the former  treat~es  wrth  Prance 
(1679),  IV  99;  d~sapproves of 
Loua'  Reun~ons  (1680),  IV.  101 ; 
declares  hlrnself  In  favour of  the 
retirement of h~s  brother, IV.  107 ; 
w~shes  to  secure the  Protestant 
rel~g~on  wh~lst malntalnlng  the 
successlon,  IV  108; recelves  new 
proposals from Louis XIV,  IV.  I 19, 
120,  126-128 ; summons the Par- 
hameqt  to Oxford, iv  124, 127, 
I 29 ; dlslncllned to recognise  the 
Duke  of  Monmouth  as  h~s  suc- 
cessor,  IV.  130,  131 ; wlshes  to 
dlv~de  the succession to  the crown 
from  the  successlon  to  the 
government,  IV  I 32 ;  d~ssolves  the 
Parl~ament,  IV  135 ; accepts the 
new  proposals  of  LOUIS  XIV 
(verbal  alllance)  (1681),  IV  136 ; 
ma~ntalns hls  alllance  notw~th- 
standlng the vls~t  of the Prlnce of 
Orange, IV.  I 4 z ;  lssues a declara- 
t~onagainstthe  Parliament,  IV  145; 
recals the Duke of  York (1682), 
IV.  I 5  3-1 55 ; IS ~nexorable  agalnst 
Lord  Rus ell  (1683),  IV.  180; 
meets the Elector John  Ph111p of 
Mamz (1655),  IV  I 86 ; concludes 
a treaty w~th  Span (1656),1v. 188; 
allows hls brother more Influence, 
IV.  189, makes  a  dcclarat~on  to 
the Etighsl troops (1657),1v  191; 
malntalns h~s  alllance  w~th  LOUIS 
XIV notwrthstandlng the French 
encroachments m general (1684), 
IV.  194, his death (1685),  IV.  ziz; 
the character  of  h~s  government, 
IV.  zo3,zoq ;  thmks about return- 
mg to England (1659),  iv. 244 ; 1s 
lnchned to marry Rlazarln's nlece, 
IV.  248,  receives  no  real  assist- 
ance from the Span~ards,  IV.  249 ; 
the  rumours  that  he  will  turn 
Roman~st  refuted (1660), IV  282 ; 
hls declaration (of Brcda), ir. 301; 
~nv~ted  to return to England,  IV. 
305,  306;  h~s  Councll,  IV  316- 
3 19,  h~s  Counc~l Board,  IV. 
3  19, he begs the Lords to accept 
the amnesty, IV  326, v 526 ;  finds 
h~s  fixed  Income  madequate,  IV. 
333, 334,  111s character .~ccordlng 
to Burnet's  first draft, VI.  78, 79. 
Charles IV, Duke of  Lorraine, 1s 
uon oker  In  fa1 our of  Charles I 
of England, 11.  424. 
Charles V, Lmperor,  In  favour  of 
the  elevat~on  of  Wolsey to  the 
d~gn~ty  of  the  papacy,  I.  I 16; In 
alllance u~th  Henry VIII, I  I 17 ; 
he  dissolves  the  alllance,  I  121, 
122 ; he  defends  Queen  Cathe- 
rme, I.  131, 148 ; In favour of the 
r~ght  of succession  of  her  daugh- 
ter, I.  152 ; will  not  however  act 
counter to  Henry  VIII,  I  161 ; 
h~s  influence on  Qten  Rlary,  I. 
192 ; In  favour  of  her  lilarrlage 
with  h~s  son,  Don  Ph~l~p,  I  196 ; 
In  favour of  the return of  Eng- 
land to the Papal obedience, I.  201. 
Charles  VI,  Fmperor,  will  not 
y~eld  h~s  clalms  to the  succes- 
SIOII  of  the  Span~sh  terr~tory,  v. 
380,  accedes  to the alllance be- 
tween  England,  France  and 
Holland, v  384, alhes h~mself  w~th 
Spa~n,  r  387, 1s  n~duced  to con- 
sent to the  Treaty of  Sev~lle,  v. 
393. 
Charles X,  Gustavus  of  Sneden, 
comes  to an  understand~ng  w~th 
Wh~telocke  for unltlng  the Pro- 
testants,  1%.  128 ; becomes  Klng 
and  begms the war w~th  Poland, 
IV  186, meets w~th  Racoczy, IV. 
187 ,  negot~ates  w~th  the republl- 
can ambassador  Sydney, IV  250. 
Charles XI  of  Sweden,  protects 
Holste~n  - Gottorp  agdlilst  Den- 
mdlk, Iv.  380, vl.  303. 
E e 
Charles XII,  marches  to Zealand, 
v.  167, In  allrance  w~th  Boling- 
broke,  v  371 ; is  not  able  to 
malntaln  hls  g~ound  any longer 
In  Pomeranla, v  374. 
Charles Edward, son of  the Pre- 
tender,  h~s  Invasion of  bcotland, 
v.  412. 
Charles Emmanuel, Duke of  Sa- 
voy  proposes  a  double  marrlage 
betneen h~s  ch~ldren  and those of 
Jdmes I, 1.  427,  428;  1s  opposed 
to the Span~sh  policy, I.  428-43 I ; 
is In  favour of Mausfeld, I  534. 
Charles LOUIS,  of the Palatmate, IS 
Intended to be placed at the head 
of the army of the late Duke Ber- 
nard  of  We~mar,  n.  160,  161; 
travelsthrough E rance, IS arrested, 
11.  167,  168;  released,  11.  190; 
comes to Hull, 11.  348 , a scheme 
for  offerlng  h1n1 the  crown  of 
England, 11.  415, v.  475, 476. 
Charles the Bold, In  allidnce w~th 
Ldn  ard IV of Lngldnd, I  88. 
Charleton,  Job,  Speaker  In  the 
Lower House, 111.  530. 
Charnock, Robert,  plots an attack 
upon  M Illlam 111, v.  113-118. 
Chateauneuf, Ilarqu~s  of,  ambas- 
sador-extraordinary  to  England, 
11  144 ;  ln  alllance  w~th  the 
Duchess  of  Chevreuse  aga~nst 
R~chel~eu,  11  145,  1s  arrested, 
~mprisoned,  11  146. 
Chatham, attacked  by the Dutch, 
1".  445, 452, 525. 
Cheke, tutor to Ldward VI, I.  184. 
Cheslaw wood, the Scott~sh  army 
mustered there, 11.  205 
Chester, James I I vlslts, IV.  33 3. 
Chester  Castle,  held  aga~nst  the 
Roydllsts, 111.  246. 
Chesterfield,  Lord,  opponent  of 
Kobert Walpole, v.  399 ; also of 
Carteret, v.  409. 
Chevreuse,  Duchess  of,  opposes 
Cardmal R~chel~eu,  11.  145; in con- 
nectionw~ththe  Queenof England, 
11.145~146,  ban~shed  toTours and 
fo~ced  to  fly  to Spaln,  11  147; 
makes  her  appearance  at  the 
hngllsh Court, 11.  150. 
Cholmely, Hugh, Royal~st,  11  175. 
Christian  of  Brunsw~ck recalled 
fiom the Upper Rhlne, I  51  I. 
Christian IV, K~ng  of  Denmark, 
2 422  INDEX. 
Compton, Henry,  Bishop  of  Lon-  Conyer,  governor  of  the Tower,  . 
don,  warned  by  James  11,  IV,  11.  347. 
z I 8, 2  19; evinces great care for the  Conyers, in the consultation  about  . 
French fugitives, iv.  267 ;  declares  the reduction of  the army, v.  I 87. 
himself in the Upper Houseagainst  Cook, John, v.  523 ; defends  him- 
the appointment of  the Romanist  self  from the accusation of being 
officers, v.  276, 277; deprived  of  an  accomplice  in  the  murder of 
his post at court, v.  293 ;  declines  the King, is executed, iii.  329. 
to condemn the parish  clergyman  Cooper, Ashley, afterwards Earl of 
Sharpe,  v.  297 ; examined  before  Shaftesbury,  in  the  republican 
the Ecclesiastical  Commission, v.  council of  state of  1659, iii.  235; 
300; suspended, v.  301 ;  withdraws  in  Charles  11's  council  of  state, 
himsell, v.  302 ;  is  at the assem-  iii.  317; examines the  prisoners 
bly  at  Lambeth  Palace,  at the  in  the  T'ower,  iii.  320,  v.  523; 
conference of clergy there, v. 347,  takes part  in  the  debate on  the 
350 ;  summon5  the  Prince  of  restoration of the Bishops,iii.  351, 
Orange  to land  in  England,  v.  is  opposed to Clarendon, iii. 404; 
399 ;  is the defender  of  the Epi-  negotiates on the political  side  of 
scopalian system, v.  583.  the treaty with  France,  iii.  503; 
Compton, Spencer, Earl of  North-  his endeavours  in favour of toler- 
ampton, ii.  364.  ance for the Dissenters,  iii. 519 ; 
Compton, William, v.  525.  is Chancellor, iii. 527; justifies the 
Con, ~ee  Cuneo.  war with  Holland  betore  Parlia- 
Cond6, Prince de, is  victorious  at  ment, iii.  531 ; is  threatened  by 
Valenciennes, iii.  r 88 ; is inclined  the  Lower  House  with  an  im- 
to invade  England  in  favour  of  peachment, is in favour of the dis- 
Charles 11,  iii.  248; is prevented  solution  of  Parliament,  iii.  534; 
from so  doing  by  the  peace  of  dismissed  by  the  King,  iii.  551 ; 
the Pvrenees, iii.  249.  goes  over to the  Parliamentary 
Coneo, 'G.,  see Cuneo.. 
Confession of  faith, English, i. I 84; 
revised, i.  233. 
Conformity, occasional, v.  3  14, 3  a I, 
342, 358,  379, vi.  61-64. 
Congregationalists,  see  Indepen- 
dents. 
Coningsby, defends  King  William 
in  the  Lower  House,  vi.  249 ; 
votes  for  the withdrawal  of  the 
Irish  land  grants, v.  208 ; wishes 
to treat the Romanists in Ireland 
gently, v.  216. 
Conolly,  Owen,  Irish  Protestant, 
saves  Dublin  Castle  by  giving 
information  ii.  286, 287. 
Contarini, Aluise, Venetian ambas- 
sador in  England,  in  favour of  a 
reconciliat~on  between France and 
England, ii.  3 ;  his report, v.  432- 
434. 
Contarini, Francesco, his report to 
the signoria on his extraordinary 
embassy to James I, v.  43  1. 
Conventicle Bill, iii.  5  I I. 
Convention Parliament, iv.  490. 
Conway, Secretary of State, i. 557 ; 
he is dismissed, iv.  182. 
opposition,  iii.  551-554;  parti- 
cularly  against  the  doctrine  of 
non-resistance, iv.  I I ;  secures the 
right of the Upper  House to re- 
ceive  appeals,  iv.  I z ;  supports 
Buckingham  against  Parliament, 
iv.  27,  28;  is  sent  to  the 
Tower, iv. 29 ; attacks the Duke 
of  York in the Upper  House, iv. 
65;  defends  the  dignity  of  the 
House  against the Chancellor, iv. 
77 ; becomes  President  of  the 
Privy Council, iv.  79 ;  wishes the 
Duke of Monmouth to obtain the 
succession, iv.  83 ; his  influential 
position, iv. 91 ; is  obliged to re- 
sign it, iv. 94 ; urges  the King to 
summon  the Parliament,  iv.  95 ; 
wishes to indict the Duke of York 
for  Romanism,  iv.  106;  and to 
exclude him from the succession, 
iv.  I I 3 ; counsels the King to ac- 
knowledge  the  Duke  of  Mon- 
mouth  as his  successor, iv.  I 30; 
wishes the Parliament at Oxford, 
after its dissolution, still  to keep 
together, iv.  I 35; the  jury ignores 
the verdict against him,  iv.  149; 
his  influence  upon  the juries  of 
London, iv.  159 ;  his communica- 
tions and designs for a great  de- 
monstration,  iv.  163 ; also  for an 
attack  upon  Whitehall,  iv.  165, 
166;  his  relation  to  Locke,  iv. 
166 ; his  importance  in  English 
history, iv. 166, 167 ;  his character 
according  to Burnet's  first  MS, 
vi. 85, 86. 
Cork, deputation of the Protestants 
there, to James It, iv. 556; the 
city  of,  conqnered  by  the Eng- 
lish, iv. 614. 
Cornbury, Lord ;  see  Henry Hyde. 
Cornwall, assisted  by  grant  from 
the civil I~st,  v.  357. 
Corporation  Bill, iv.  577,  582, 
vi. 74. 
Correro, A., on Charles I, ii.  35. 
Correspondence of Charles I, dur- 
ing his captivity at Holmby House, 
v.  510. 
Cosin, Bishop, iii.  362 ;  in the com- 
mission to arrange a  compromise, 
between  Presbyterians  and  Epi- 
scopalians, iii.  365. 
Cottington,  as  peace-negotiator, 
goes to Spain, ii.  I 2 ; returns,  ii. 
14, vi.  2 I ; his  political  position ; 
fi. 33-40  v.  447 ; is in the King's 
junta,  ii.  106; in  favour  of  war 
against the Scots, ii. 196; attempts 
to raise a loan in London, ii.  209 ; 
resigns, ii.  253. 
Cotton, Robert,  in  favour  of  tax- 
ation by  Parliamentary  grant,  ii. 
566. 
Cotton, in the ministry, v,  41  I. 
Country  party,  the, in  favour  of 
reducing the land  forces,  v.  175, 
186. 
Courtenay, son of  the Marquis of 
Exeter,  thought likely  to marry 
Queen Mary, i.  195 ;  a conspiracy 
in his favour, i. 205; he is banished 
from England, i.  z 14. 
Courtin,  French  ambassador  in 
England, brings  about a good un- 
derstanding between the Duchess 
of  Portsmouth  and  Madame  de 
Mazarin, iv.  2 I, za. 
Court of Wards  is to be abolished, 
i.  438,439. 
Courts of Law  of  Charles  I  de- 
clared independent, some of them 
attacked  by  Parliament,  ii.  272; 
their authority upheld under  the 
republic, iii.  971 ; they  form  the 
arena of the strife between Whigs 
and  Tories,  iv.  145 ;  judges  who 
are favourable to the King's  right 
of dispensation, are put into them, 
iv.  290. 
Covenant of  the Scots to defend 
their confession  of  faith,  ii.  IOI ; 
the King's  covenant in opposition, 
ii.  109 ;  committee of the Scottish 
Covenanters,  ii.  I 12,  f 13 ; new 
covenant with the Engl~sh  Parlia- 
ment, ii.  392,453 ;  sworn to, by 
Charles It,  iii. 44 ; ratified by the 
English  Parliament,  iii.  292 ; by 
the Scottish  Parliament declared 
no lonser binding,  iii.  361; and 
declared from the pulpit  intoler- 
able, iii.  362 ; burned by order of 
the English  Parliament,  iii.  367 ; 
declared  illegal, iii.  375 ; the ab- 
juring of  it, to be the law of  the 
land  in  Scotland.  iii.  508 ; it  is 
condemned anew, iv.  233. 
Coventry, city  of,  Charles  I gives 
up  the idea  of  conquering  it,  ii. 
365; sends  an  address  of  thanks 
to James  I1  for his declaration  of 
indulgence,  iv.  320,  321. 
Coventry,  Henry,  Secretary  of 
State, defends the Duke of  York, 
iv. 65. 
Coventry, Thomas, Keeper  of  the 
Great Seal,  ii. 548 ; in  favour of 
Parliament  being  treated  with 
forbearance, i. 591. 
Coventry,  W~lliam, opponent of 
Clarendon,  iii.  452 ;  is  made 
Treasurer  (in  commission),  iii. 
455; comes to an understanding 
with Ormor~d,  iii. 484; at variance 
with  Buckingham,  iii.  489-588 ; 
takes part in the debate on toler- 
ation  for  Dissenters,  iii.  538 ; 
combats the alliance with France 
against  Holland,  iii.  548 ; the 
loans, iv.  16 ; again  advises join- 
ing  the great alliance,  iv.  31 ; in 
favour  of  the  proposals  of  the 
King for the security of the Pro- 
testant religion, iv.  82. 
Cowley, Abraham,  founder  of  the 
modern  classical  form of  English 
poetry, iii. 509. 
Cowper, Lord Chancellor,  his  ad- 
vice as a Whig to George I, v.  364. 'DEX. 
Cradeld,  Earl of Middlesex, Lord 
Treasurer, dcposed, I  529. 
Cranmer, Thomas,  Archb~shop  of 
Canterbury,  I.  155,  166 ; at the 
coronation of Edward Vl, I.  I72 ; 
wrltes Protestant homllles, I.  173 ; 
also a confession of faith of forty- 
tno articles,  I.  184, ~m~nsoned, 
i.  192; burned, I  207 
Craven,  Lord,  w~shes  to  accom- 
pany the Elector Palatine, 11.  160. 
Craven, Lord, forms a guard round 
James 11, IV.  481. 
Cressy, hattle of, I.  7  I. 
Crewe, Blshop  of  Durham,  In  the 
ecclesiast~cal  commlsslon  against 
Blshop  Compton,  IV.  301 ; de- 
clares  hlmself  In  favour  of  the 
Declaration  of  Indulgence,  IV. 
324. 
Crofts,  Mazarln's  confidant,  111. 
339 
Crolssy, Colbert ;  see Colbert. 
Cromwell, Henry, eritrusted  U lth 
the  government  of  Ireland,  111. 
209 ;  declares h~mself  agalnst the 
pretensions  of  the army and  the 
separatist  clergy,  111.  225;  IS 
obhged to subm~t  to the power of 
the iepubllcan state, 111  236. 
Cromwell,  Ollver,  concerned  In 
the  B111  agalnst  the  Episcopate 
(1641),  11.  275, In the Gleat Re- 
monstrance,  11.  299, 1s  VlctOrlOUS 
at Marston Moor (1644),  11.  403 ; 
In  the  committee  of  the  two 
kingdoms, 11.  406 ; at the head  of 
the Independents, 11.  417 ;  agalnst 
the Enghsh noblllty (16~5),  11. 418, 
419;  threatened  wlth  an  Im- 
peachment,  proposes  the  Self- 
denylng  Ordinance,  11.  419; be- 
comes general  of  the cavdlry,  11. 
429;  fights  at  Naseby,  11.  430; 
w~shes  to support  the  Klng,  11. 
497 ; accommodates  hlnlselt  to 
the demands of  the army, 11.  504, 
505,  hostlle to the Klng, 11  507 ; 
In the Parllalnentary government 
committee (1684), 11  508, reduces 
Pembroke,  11.  522;  v~ctorlous  at 
Preston,  11.526 ;  invades Scotland 
and  enters  Edinburgh,  11.  528; 
proceeds  agalnst  the  Ag~tators 
(1649),  111.  16;  goes  as  Lord- 
Lieutenant  to  Ireland,  111.  30; 
conquers  Wexford,  111.  33 ; 
marches  back  agalllst  Scotland 
(1650),  111.  45-48,  gains a battle 
at Dunbar,  111.  50 ; a!so  at Wor- 
cester,  111.  56;  finds  the  Long 
Parllament  a burden  (16jz),  111 
74; deterrnlnes to brmg lt to an 
end, 111.  78 ;  scatters the members 
(1653),  111.  83,  opens  the  new 
(Barebone)  padlament,  111.  86 ; 
1s dec~dedly  adverse to ~t,  111.  95 ; 
recelves  the  act  of  reslgnatlon 
from ~t,  111  97 ; h~s  orlgln, 111.  101 ; 
career,  111.  103 ; h15  actlvlty  In 
Parllament,  111.  104,  105 ;  ln  the 
field  and w~th  the almy, 111.  106 ; 
he  aspires to the supreme power, 
111.  107,  108;  1s  declaied  Lord 
Protector  of  the  republ~c, 111. 
113,  115,  116;  enters  Into  an 
alllance wlth the meen  of Sweden 
(1654),111.  119, 123, 127; also wtth 
John  de  W~tt  and  the  Unlted 
Netherlands,  111.  127,  128 ,  falls 
Into  dlssens~ons  wlth  the  new 
Parllament,  111  130, I 31 , h~s  de- 
mands, in.  13  I, I 32 ;  d~ssolves  the 
Parl~ament  (1655),  111.  138 ; leans 
upon  the  army  and  rnllltla  to 
support h~s  power,  111.  142, 143 ; 
allows llberty of  conscience to all 
but Eplscopallans  and Romanlsts, 
111.148,  149 ;  offers terms of peace 
to the Spanldrds  (165~),  111.  156; 
alms  at  selzlng their possesslolls 
In  the West  Indles, 111.  156, 157 ; 
protects  the  persecuted  Wal- 
denses,  111.  I 63 , enters into alll- 
ance with  France, 111.  163, opens 
Parllainent  (1656),  111.  168 ;  IS 
threatened w~th  attempts  on his 
Ilfe,  111.  172,  VI.  22,  requested  by 
Palllament  to assume the t~tle  of 
Klng,  111  176 ;  h~s  hesltatlon,  111. 
177 , he  dechnes  the  tltle,  111. 
182 ; installed  as  Protector,  111. 
184 ;  malntalns  In  unlon  with 
Sneden the lntelests of the Pro- 
testants,  111.  187 , concludes  an 
offenswe alllance mlth France, 111. 
189, forms a new House of  Lords, 
111.  192,  addresses both  Huuses 
In  favour of  malntalnlng the con- 
stltut~on  (1658),  111.  195 ;  dissolves 
the Parlidment, 111  199,  w~shes  to 
exclude an  Austrlan  prince  from 
becom~ng  Emperor,  111.  202,  en- 
deavours to r~d  the army of Ana- 
baptists, 111  205; h~s  harshness par- 
t~cularly  to Royalists and Roman- 
~sts,  111.  206, growing reslstance to 
hlm, 111  207, 208; h~s  posltlon wlth 
regard  to European relations, 111. 
208,  209 : h~s  death, III  z  10, z  I I ; 
h~s  Importance as regards England 
and  Protestantism,  111.  212 ; op- 
posltlon  to  h~s  gove~nment,  111. 
220 ; h~s  body shamefully treated 
1691),  111.  360; Ins genulne speech 
April  13, 1657), v.  517. 
Cromwell,  R~chard, procla~med 
Protector,  111.  223;  wlshes  to 
malntaln the Independence of the 
clv~l  power  against the army, 111. 
225 ,  opens  Parliament,  111.  226 ; 
IS recogn~sed  by  ~t,  111.  228 , will 
not allow the clalms of the officers, 
111.  230;  y~elds,  111.  232;  retlres 
Into prlvate Me,  111.  236. 
Cromwell, Thomas, V~car-Genelal 
of  the  Angllcan  Church  under 
Henry VIII,  I.  149-156;  over- 
thrown, I.  165. 
Crooke, as judge,agalnst the legallty 
of shlp-money,  11.  126. 
Cros,  Du,  agent  of  Holstem  at 
Nunuegen,  IV.  53. 
Culloden, battle at, v.  412. 
Culpepper, John,  see Colepepper. 
Culpepper, Wlll~am,  chalrman  of 
the Kentlsh  County Assembly at 
Maidstone, v.  261. 
Cumberland,  Duke  of,  son  of 
George 11, v.  413, 416, 417. 
Cuneo, Papal  agent at the court of 
Charles  I,  11.  40,  41,  150; his 
despatches, v.  450. 
Dalrymple,  John,  entrusted  wlth 
the  government  of  Scotland,  v. 
38,  39. 
Danby,  Earl,  Thomas  Osborne, 
afterwards  Marqu~s  of  Caermar- 
then  and  Duke  of  Leeds,  suc- 
cessor to Cllfford In  the Treasury, 
111.552,  h~s  system of governlncnt 
and h~s  character,  IV.  8 ; carries 
the  Non-re  stance  C111,  IV.  9 ; 
wlshes  to secwre the treaty wlth 
France,  IV.  24,  defends  Parha- 
ment agalnst  popular  attacks,  IV. 
25, 26; brings In a bill for securlng 
the Protestant rellg~on,  iv.  30 ; IS 
In  favour of the Prlnce of Orange, 
IV  37 , negotiates reluctantly wlth 
the  French  ambassador,  IV.  48 ; 
prevents  the  exclus~on of  the 
Duke  of  York  from  the Upper 
House,  IV.  66; 1s  Impeached  In 
the  Lower  House,  IV.  70,  71; 
retlres,  IV.  75 ;  IS  condemned, 
iv  77,  78 ;  1s  brought  to  the 
Tower,  IV.  78 ; is  released  and 
ad\lses the  summoning  of  Par- 
Ilament, IV.  190 ; wlshes to make 
d~sclosures  to the Prlnceof Orange 
regarding  James  11's  plans  for 
spreading  Cathol~c~sm,  IV.  328 ; 
rnvltes  hlm  to-land,  IV.  399 ; rlses 
for hlm, IV  450; rejects  the pro- 
posed  Regency,  IV.  505 ; also  the 
exclusive  rlght  of  the  Prlncess 
Mary,  IV.  510;  1s  In  the  Klng's 
confidence,  IV.  582, 583,  588; IS 
Prime  hflnfster,  v.  54,  79,  84; 
quarrels wlth  the  Upper  House, 
v.  62 ;  drlven away by the Whigs, 
V.  91, 179 ; proposes In the Upper 
House to deterlnlne the leglt~macy 
of  Klng W~lllam,  v.  I z  I ;  defends 
the  Charter  of  the  East  Iud~a 
Company,  v  181;  rejects  the 
doctrlne of  reslstance,  VI.  63 ; 1s 
hated,  v].  160,  161; defends the 
government, VI.  269. 
Danckelmann, Eberhard, mlnlster 
of Brandenburg, IV.  409, 410. 
Danckelmann,von,  Thomas  Emst, 
ambassador  of  Brandenburg  to 
London, v;.  146. 
Dangerfield,  accuser  of  the Non- 
contormlsts, IV  88 
Dankelmann,  see Danckelmann. 
Darcy  of  Templehurst,  Lord, 
agalnst the Reformdt~on,  I.  159. 
Darlen, see Panama 
Darnley,  Henry,  h~s  descent,  l. 
263,  264 ; marries  Mary  Stuart 
and turns Koman~st,~.  264; alllance 
with the Protestant nobles, I  268 ; 
hls  shale  In  R~zz~o's  murder, 
I.  269-271  ,  cannot  obtaln  the 
matrlmonlal crown, I.  27 I ; hated 
by  the Queen, I.  272; murdered, 
l.  275. 
Dartmouth,  Lord,  IV.  213,  423; 
cornmancler  of  the  fleet  agalnst 
the  Prlnce  of  Orange,  IV. 
439 ; declines to take the Prlnce of  Wales  to  France,  iv.  459; 
makes favourable offers to James 
11, IV  579, V  21. 
Dartmouth,  Lord,  Secretary  of 
State, v.  343. 
Davenant, spokesman of  the East 
lnd~a  Company,  v.  180 ; wrltes 
m favour ot w~thdrawmg  the Irlsh 
grants, \  207-2  I 1. 
Davenant,  W~ll~am,  his  mfluence 
on the development of the Engl~sh 
drama, 111  58'8. 
Davis. Moll, mlstress of Charles 11, 
111  588.  ' 
Davison,  Secretary  to  meen 
Ll~zabeth,  h~s  share  In  the exe- 
cut~on  of  Rfary  Stuart,  I.  314 ; 
~mpr~soned,  I  3  I 5. 
Davy du  Perron, I ;  Jee Perron. 
Deane,  Independent  general, 
marches  aga~n>t the  Scott~sh 
H~ghlands,  111  61. 
Declaration of  Rights, Iv.  515- 
517. 
Deering, Edward, against the Re- 
monstrance,  11.  299,  300. 
Delamere, Lord,  adherent  of  the 
Duke  of  Monnlouth,  IV  249, 
rlses In  favour  of  the Pr~nce  of 
Orange,  IV. 449; 1s Prlme Mmlster 
to Wllliam I I I, IV.  565 ,  d~smlssed, 
IV.  587. 
Denbigh,  Speaker  of  the  Upper 
House,  declares  himself  against 
a  court of  justlce  for the prose- 
cution of  the Ring, 11. 541. 
Derby,  Countess  of,  defends  her 
castle agamst Fairfax  and  R~gby, 
11.  401. 
Derby, Earl of,  see Stanley, James. 
Desborough,  brother-~n-law  to 
Cromwell,  111.  105 ;  adheres 
stead~ly  to  the  Anabapt~sts, 111. 
209-2  25 ; demands from  R~chard 
Cromn ell the d~ssolut~on  of Par- 
Ilament,  111.  232 ;  lncl~ned  to a 
reconciliat.on  with the re~nstated 
Long Parl~ament,  111  270 
Dettingen, battle at, v  306, 407. 
Devonshire, Countess of, her Pres- 
byter~an oplnlons,  11.  484,  VI. 
515 
Devonshire, Lord ; see  Cavend~sh, 
W~ll~am. 
Digby, George, afterwards  Earl of 
Br~stol,  In  favour of  reta~n~ng  the 
English  Ep~scopate,  11.  a44;  de- 
fends the Earl ofstrafford, i~.  251 ; 
Parliament  regards  h~m  as  an 
enemy, 11.  298-307 ;  h~s  Influence 
on the adm~n~strat  on, h~s  charac- 
ter,  11.  306,  307 ; Impeachment 
agamst hlm,  11  3  I 3 ;  at the head 
of troops, 11.  340 ;  at varlance wlth 
Prmce Rupert, 11  438,439 ;  hated 
by  the troops,  11.  439,  becomes 
a  Roman~st and  accompanles 
Charles 11,  111.  28  I ; speaks upon 
the  B111  of  Indemn~ty,  111.  325; 
travels  to  Italy  to arrange  the 
K~ng's marriage,  111.  346,  347 ; 
IS  recalled,  111.  347,  accuses  the 
Chancellor  Clarendon,  111  408, 
409,  protests  agalnst  Danby's 
Non-resistance  B111, IV.  10. 
Digby,  John,  Engl~sh  ambassador 
at the Span~sh  court,  1.  488;  at 
Brussels  and V~enna,  I.  584 ; be- 
comes  Lord  Br~stol,  I  51 3 ; on 
hls return to England  blames the 
Duhe  of  Buckingham  for  the 
frustrat~on  of  the  Span~sh  mar- 
rlage, I  505 ;  br~ngs  an accusation 
against  hlm,  I.  553,  galns  In- 
fluence over  k~ng  Charles,  11.  I I ; 
adv~ses  gettlng  a  loan  from  the 
cap~tal,  11.  221,  zzz ; enters the 
Pr~vy  Councll,  11.  238-306  ;  1s 
hated  In  Parl~ament,  298-307 ; 
impeached, n  3  I 3. 
Digby,  Kenelm,  art-collector  for 
king Charles, 1.  57. 
Dykvelt, Von, Eberhard  Weede, 
ambassador  of  the States General 
and  of  the Prlnce of  Orange  rn 
London,  IV.  311-32  5;  has  an 
aud~ence  of  James  11,  IV.  326 ; 
br~ngs  over  letters  of  English 
noblemen  to the Prmce, IV  327 ; 
accompanles h~m,  IV.  438 ; maln- 
talns  the  rlghts  of  the  Pr~ncess 
Mary, IV  508 ; 1s  plen~potent~ary 
for  negot~atlng and  conclud~ng 
peace  w~th  France,  v.  135,  136, 
Vl.  288,  295, 298,  309,  3x0,  325, 
3 30. 
Dlo  depicts  the  anc~ent  Brlt~sh 
Pr~ncess  Boad~cea,  I  8. 
Dishmgtoun  med~ates between 
Bell~evre  and  Lord  Loudon,  11. 
177. 
Dispensation, the Popes' right of, 
I  1  m,itr~mon~al  cases  contested, 
I.  124;  lejected, I.  145. 
Dispeneation, the Klng's  r~ght  of, 
1s used In  favour of the Roman~sts 
111. 401, 402,  IV.  289,  290. 
Dissenters, see Noncontorm~sts. 
Dohna, Chr~stoph,  ambassador  of 
1.  reder~ck  V  of  the Palatmate to 
James I of England, I.  490-492. 
Dohna,  Count, bwed~sh  ambassador 
In  Lngland,  111.  476, 477. 
Dolben, Gllbert, In  the Parliament 
of Convent~on  on the explratlon 
of  the  relgn  of  James  11,  IV. 
493. 
Domingo, St ,  vainly  attacked  by 
the hngl~sh  republic,  111.  159. 
Dommis, De, RI. A,  Archb~shop  of 
Spalatro, hls servlces to the Angll- 
can Church, 11. 46,  47. 
Doncaster,  V~scount, In  counc~l 
In  favou~  of support~ng  Freder~ck 
ot the Palatmate, I.  496. 
Dorchester,  Sedley,  Countess  of; 
see bedley. 
Dorislaus,  representatwe  of  the 
Engl~sh  republ~c  at  the  Hague,  -. 
murdered, in.  37,  38. 
Dorset, Earl of,  Charles  Sachv~lle, 
m~n~ster  of  W~lliam  111, v.  54. 
Dort, Synod of, ~ts  lmportance and 
~n~uence  upon  Euiland,  11.  45, 
46, upon  Scotland, 11.  74. 
Douglas,  George,  ass~sts RIary 
btudrt  In  her  H~ght  from  Loch 
Leven castle, 1.  278. 
Douglas, James,  takes  Newcastle, 
11  206,  207. 
Douglas,  James,  General  under 
W~ll~atn  111  at  the  Boyne,  IV. 
607. 
Douglas,  W~ll~am,  Duke of Geens- 
bury,  In  favour of  the Ep~acopal 
Church,  1s  d~sm~ssed  from  h~s 
offices, (v. 306. 
Dover,  Lord,  under  James  11, 
entrusted  w~th  enl~stn~g,  IV.  265 ; 
111 the K~ng's  closest  confidence, 
IV  28 3-343  ; opposes the E rench 
In  Ireland,  VI.  102-1  11. 
Downing,  George,  In  favour  of 
the k~ngly  power and  tltle being 
offcred  to Cromwell, 111.  I 73 ; 1s 
atr~bassador  In  Holland,  111.  418 ; 
In  favour of  repr~sals  agalnst  the 
Dutch, 111.  420,  In  Parl~ament  In 
favour  ot  an  alterat~on  In  con- 
tract~ng  loans,  111.  433;  agaln  In 
Holland,  111.  524;  defends the 
government In  the Lower House, 
'v.  68. 
Drake, Sir  Francis,  advocates  the 
~dea  of  the Engl~sh  nalal supre- 
macy,  I.  316 ;  commences  the 
naval  war aga~nst  the  Span~ards, 
l.  317. 
Drama,  the, IS forbidden, 11. 509. 
Drogheda In  Ireland, defended by 
Ormond, 111.  31 ; taken by Crom- 
well, 111.  32 ; the Irish  assembled 
there  under  James  11,  IV.  562, 
VI  106. 
Druids, the, on &Iona, I.  7. 
Dryden,  trles  to Im~tdte  the  old 
poets, 111.  590, dep~cts  Illonmouth, 
~v.  91 , ~nterteres  ln  party strite, 
IV  150. 
Dublin,  saved  from  the  Irish 
rebels,  11.  286,  287,  held  by 
the Parl~amentary  troops,  111.  26 ; 
an  Ir~sh  Parl~ament  there under 
James  11,  iv.  539,  VI.  135 ; 
the King  holds  a  court there, lv. 
589;  change  after  h~s  fl~ght,  IV. 
612 
Dubois, Abbe, at the Hague and In 
Hanover,  act~ve  In  the  dll~~tnce 
between the Regent and George I, 
v.  385 ; a~ds  In  deterrnm~ng  the 
reldt~ons between  the  Itallan 
States, v.  385. 
Dudley, Henry;  rlses  In  rebellion 
aga~nst  Queen Mary,  I.  214. 
Dudley,  John,  Earl  of  Warw~ck, 
afterwards Duke of Northumber- 
land  conquers  the  rebels  In 
Norfolk, I.  178-180 ; at the head 
of  affa~rs  concludes  peace  w~th 
E rance,  I.  18 I ;  hrs  schemes In 
the event of  kdward VI's  death, 
I.  187 ; marches aga~nst  Rlary the 
Roman~st,  I  190, obl~ged  to sub- 
mlt to her, I.  191. 
Dudley,  Robert ,  see  Le~cester, 
Larliot 
Dudley, Wlll~am,  Sher~ff  of North- 
amptonshire, v.  530. 
Dugdale,  gtves  evidence  against 
biatFord,  IV  117. 
Dumfermline, Lord, messenger of 
the Presbyter~ans  to Queen Hen- 
r~etta,  v.  516. 
Dun,  the  first  assembly  of  the 
bcottlsh  Protestants there under 
Knox, I.  241,  242. 
Dunbar, battle at, 111.  r8. INDEX 
ag~tat~on  agalnst  Wlll~am  111, IV. 
520;  w111 not  take  the  oath  of 
alleg~ance  to hnn w~thout  reserve, 
IV.  567 ; w~ll  not effect any unlon 
wlth  the Presbyteridns,  IV.  570- 
572 ;  IS  censured  and  vacancies 
filled w~th  Lat~tudlnar~ans,  v  25 ; 
reslgns the rlght of taxlng Itself, v. 
7  3 ;  meets a~th  opposltlon In Con- 
vocation, VI.  6  I, 65, 74 ;  consents 
to the B~ll  concerning  occas~onal 
conformity, v.  342-358,  v1  64. 
Episcopate,  In  Scotland, becomes 
dependent upon  the  gentry  and 
noblllty  In  each  d~ocese,  I.  243- 
244 , IS deprlved  of  ~ts  jurlsdlc- 
t~on,  I.  262 ; abandoned by hIel- 
vllle, I.  364, reinstated  by  James 
VI,  I.  374,  under  George  Glad- 
stane, I.  374, ~t exercises an active 
Influence  upon  the  Lords  of 
drtlcles,  11  76 ; 1s  accused,  11.  9  I ; 
protected  by  Charles  I,  11.  99; 
glven  up,  11.  136; excluded  from 
Parl~ament,  11.  173-199;  re'"- 
stated  b)  Charles  11,  111.  362 ; 
strengthened anew  by  lames  11, 
IV  233 ; 1s  agalnst  the  Klng's 
scheme for connexlon w~th  Rome, 
IV  303, 304,  IS aga~nst  the under- 
tak~ng  of the Prlnce of  Orange, IV. 
523 ,  ~ts  abolition 1s demanded, tv. 
526;  but  prevented  by  Wllllam 
111, v.  37,  38. 
Erasmus,  his  paraphrases  come 
Into use,  I.  173. 
Erastians,  In  the  assembly  of 
Westminster,  In  favour  of  the 
author~ty  of the State In the affa~rs 
of the Church, 11.  408. 
Ernest Augustus, of  Hanover, 1s 
non ocer In  favour of  an  alllance 
agalnst France, IV.  416 ; succeeds 
to the  Electoral  dlgn~ty,  v.  82, 
230. 
Ernly,  John,  brlngs  forward  In 
Parhamant  the  deslgn  of  the 
Government  w~th  reference  to 
the succession, IV.  131. 
Erskme, of  Dun,  Srott~sh  lord, at 
the head  of  the first  Protestant 
unlon, I.  2  35 ; agalnst the Regent 
and the clergy, I.  244, 245. 
Erskine, Lord Mar; see Mar. 
Espenser, D',  Hugh,  father  and 
son, defeat  the bnrons, found the 
leglslatlve author~ty  of Parl~ament, 
I.  69; their memory  restored  to 
honour by Edaard 111, I.  70. 
Espes,  Guerande,  Span~sh  ambas- 
sador  at  the  English  court, 
ban~shed  by Ellzabeth, I.  287. 
Essex, Earl of  (Robert Devereux), 
hls  relat~on  to Qeen  Ellzabeth, 
1.  343,  348 ;  his  plans,  1.  343 ; 
takes  the  command  agalnst  the 
Ir~sh  rebels,  I.  344 ; enters Into 
nekotiatlons  w~th  Tyrone, I.  345 ; 
defiantly  galns  admiss~on  to the 
Queen,  1s  arrested,  I.  346-347; 
sentenced by the Star Chamber, I. 
348 ;  attempts a rehelllon, is exe- 
cuted,  I.  349 ;  Essex  compared 
w~th  Byron,  I.  349, hls  Img,  I. 
352, 353. 
Essex, Earl  of,  son  of  the  above, 
d~stingu~shed  by James 1, I  384; 
1s  In  the commlision  for negotl- 
atlng wlth the Scots, 11.  134 ; con- 
ce~ned  In  the  petltlon  for sum- 
monlng  a  Parl~ament, 11.  217 ; 
adm~tted  lnto the Pr~vv  Councll, 
11.  238 ; glves warning to the five 
accused  members  of  the  Lower 
House,  11.  319;  takes  the  com- 
mand  of  the  Parl~amentar~an 
army,  11  359,  he  po sesses the 
confidence and  good-w~ll of  the 
populace,  11.  359,  360 ; takes the 
field,  11.  365,  takes  Readlng,  11. 
374 ;  h's  scheme  for  a  settle- 
ment  of  the  struggle,  11.  376, 
377, glves way dgaln  to the ma- 
jonty,  11.  378;  IS  vlctorlous, 
marches Into  Gloucester,  11  379 ; 
In favour of  peace,  11.  380; takes 
the field again, 11  398 ; 1s  obhged 
to retreat  to Plymouth,  11.  399, 
400 ; IS on the comm~ttee  of  the 
two krngdoms, 11.  406, w~shes  to 
Impeach  Cromwell,  11.  419 ; ob- 
l~ged  to reslgn,  11.  420, d~es,  11. 
499. 
Essex, Earl of  (Arthur Capel),  op- 
~onent  of  the Duke of  York,  IV. 
65 ; 1s  adm~tted  Into  the secret 
comm~ttee  of  Charles  11,  IV.  79; 
asks  for h~s  d~smlssal,  IV.  98 , In 
favour  of  the  exclu,~on of  the 
Duke of York,  IV.  I I 2, I I 3 ;  agalnst 
the condemnat~on  01  Archb~shop 
Plunket,  IV.  148 ; In  the consul- 
tatlon  upon  the  best  means  for 
suctalnlng the oppos~tlon,  IV.  174 ; 
1s  arrested, IV.  174 ;  h~s  character 
and hls death, IV.  175, 176. 
Este,  D',  Mary  Beatr~ce; sec 
Mary. 
Estrades,  Span~sh ambassador  to 
Charles  11,  111  387,  In  Parrs III 
order to effect  thc sale  of  Dun- 
kirk, 111.  388,  389 ;  returns to Eng- 
land, 111.  389 , In  alllance  U ith the 
Dutch  ar~stocracy,  ~v.  49, some 
of  the lnstruct~ons  whlch  he  re- 
celved  In  1637 were counterfelt, 
v  457-459. 
Estrees,  D',  Jean,  French  vlce- 
admnal,  took  no  part  In  the 
battle  off  Texel, I~I. 545 , prob- 
ably  In  consequence  of  havlng 
to follow a royal order, 111.  546. 
Eugene,  Pnnce,  In  alllance  w~th 
the House of Hanover  v.  351. 
Ewes,  D', on an act of  the opposition 
of  Clarendon agalnst  the Parha- 
ment, VI.  13. 
Excise,  the,  Introduced  by  John 
Pyln,  11.  393 ; malntalned  by the 
Parliament at Oxford, 11. 396, re- 
jected  by  the Ag~tato~s,  111.  17; 
confirmed  by  the  Long  Palha- 
ment,  111  278 :  lev~ed under 
Charlrs 11,  111;  320,  v.  522,  523, 
528, vl.  153, 175, 176. 
Exclusion,  bill  of  (agalnst  the 
Duke of  York),  IV.  83, 110, 112, 
118, 132, 133. 
Executors of  Edward  V1  ~olned 
mentarlan  general,  ~i. 422 ; 
marches agalnst  Oxford,  11.  427; 
1s  v~ctorlous  at  Naseby,  11.  431; 
advances  lnto  Cornwall, 11  442 ; 
agalnst  London  and  the  Parha- 
men4  11.  493,  494;  opposes  the 
Agitators, 11.  501 ;  1s  agalnst  any 
accommodat~on  w~th  the  Klng, 
11  536 ; thrown Into the shade by 
Cromwell, 111.  45, takes the com- 
rnand ot the county gentlemen of 
Yorkshire  agalrist  Lambert,  111. 
272 
Falconieri,  Abbate,  the  Duke of 
York goes over to Roman Catho- 
I~c~sm,  VI.  37. 
Falkland,  Lord,  declares  hlrnself 
In  favour  of eplscopac),  11.  293, 
299 ; becomes Secretary of State, 
11  306 ; falls  at  Newbury,  11. 
380. 
Falkland, Lord, w~shes  toestabl~sh 
the Royal prerogative, IV.  502. 
Farnese,  Alexander ;  see  Alex- 
ander. 
Fawkes, Guy, officer of the English 
regllnent In  the Span~sh  Nether- 
lands,  I  409 ;  IS  arrested,  I. 
AI?. 
~eitoh,  the murderer of  Bucking- 
ham  I  582-584. 
Fennnck,  John,  Imputes  to  the 
Wh~gs  the  alllance  w~th  King 
James  11, v.  127 ; 1s  executed, v. 
128 
w~th  h~s  successor   ad^^ Jane  ~ey&nand,  Grand  Duke  of  Tus- 
Grey, I.  189-191.  cany, has influence over James V1 
Exemptionot the clergy from clvll  of Scotland, I  379. 
junsdl~tlon  1s  contested, I.  137  Ferdmand the  Cathol~c,  of  Spaln, 
Exeter, Marqu~s  of,  u~shes  to re-  entels In  alllance w~thHenry  V11 
store  the old  church  system,  I.  of England, I.  108 ; 1s  supported 
162.  by  Henry VIII, v~ctorlous  agalnst 
France, i  I I I. 
Ferdmand von Ste~ermark,  succes- 
'l?  sor to the Emperor Matth~as  11. 
Fagel, Gaspar,  Secretary  of  the 
States-General,  In  lntllnate rela- 
t~ons  w~th  Wlll~am  111 of Orange, 
111.  567, 568, In  favour ot a con- 
gress  for settl~ng  the commerce 
of Europe, ,v  19  I ;  sends an open 
despatch to England, IV.  394 ; d~s- 
avows  the  asseve~atlons  of  the 
ambassador Citters,  IV  429 
Frtirfax, 1  homas, 11.  35 I , he jolns 
Lesley,  11.  400,  becomes  Pad~a- 
11.  485 ; klng of  Bohem~a,  11.  487 i 
becomes  Emperor, 11.  489 ;  con- 
fers  the Electoral  dlgnlty  upon 
Max~mll~an  of  Bavarla,  11  516; 
shows  hl~nself concll~atory to- 
wards  the proscr~bed  Palatmate 
prlnces,  11.  13  ; the  Emperor  1s 
wllllnl:  to  recelve  back  h~s  son 
Charles LOUIS  lnto favour, 11.  25. 
Ferlnand Wdham,  Prlnce  of 
Wurtemburg,  commands  the 
Danes under W~ll~arn  111, IV.  603 ; 432  INDEX. 
conquers  Cork  and  Klnsale,  lv. 
614  ;  storms  Athlone,  v.  27 ; 
comes  from  the  Netherlands to 
England, v.  117,  v~.  305. 
Ferguson, shpres  In  Monmouth's 
manifesto,  ~v.  244;  m~slles to 
comblne  an  eccleslast~cal and 
poht~cal  re~olut~on  w~th  the un- 
dertakmg of the Prlnce of Orange, 
1v.  434. 
Fena, ambassador  of  Ph~l~p  I1 In 
England, I  224. 
Fert6,  La,  Imbault ;  see  La 
1 erte 
Feversham : Jee  Duras, Lord. 
Fiennes, Zathamel, aralnst the re- 
tent~on  of the Enghsh  ep~scopate, 
11  244,  245;  on  the  committee 
for eccles~ast~cal  affairs,  11.  245 ; 
on  the Committee  of  Safety,  11. 
359. 
Fife, some mlnlsters there demand 
the r~ght  to  prove  the  Scottlsh 
L~turgy,  11.  85  86. 
Filmer, h~s  Patrlarcha, ]v. 123. 
Flnch,  Dan~el,  Earl of Nott~nghdm  ; 
see Nottlngham. 
Finch, Heneage,  aftern ards  Earl 
of  Nottlngham, In  the debate on 
the  restorat~on of  the  b~shops 
under  Charles  11,  111.  350;  as 
Lord Keeper, 111.  553 ; his speech 
agalnst the reductlon of the army, 
IV.  56,  57 ; he  demands subsidles 
for arrnlng  the navy,  iv.  75; In- 
sults  the  dignity  of  the Upper 
House, lv.  77 , lays before Parha- 
ment the proposals of the Klng for 
secut ing the Protestant  rel~g~on, 
IV  80 
Finch, Heneage, second son of  the 
above,  IV.  215 ;  defends  the 
blshops, lv.  356 ;  In  the Conven- 
tlon  Parhament  he  rejects  the 
r~ght  of  the people  to dlspose  of 
the Cronn, ]v.  495, 496; desires 
the reduct~on  of  the army, \.  98 ; 
llses In  opposltlon  to the moler 
of the pet~t~on  for the dissolut~on 
of Parl~ament,  v. 288. 
mch,  Slr  John,  Speaker  of  the 
Lower  House  agalnst  the  pro- 
testatlon  of  the  same,  I.  590; 
as Lord Keeper  In  opposit~on  to 
the Short P.irl~a~nent,  11.  I 90 ; at 
the openlng  of  the Long Palha- 
ment, 11.  226 ; he  defends h~mself 
before  the  Commons and  takes 
flight, 11.  236. 
Fisher, Blshop of  Rochester, oppo- 
nent  of  the  separation  of  the 
Church under  Henry VIlI, exe- 
cuted, I.  152. 
Fisher,  Capta~n In  the  attempt 
upon W~lham  111, v.  I 14. 
Fitzgerald, Robert,  places  h~mself 
at the head of  the Protestants In 
Dublin, lv. 61  2. 
Fitzharl~s,  tr~al  of, IV.  I 3  3, r 34, I 48. 
Fitzmaurice, Ir~sh  chlef, supported 
by Gregory XIII, I.  291. 
Fleetwood,  Charles,  son-ln-law  to 
Cromnell,  goes  as  hls  m~l~tary 
l~eutenant  to Ireland, 111  81 ; ad- 
heres to the  Anabaptists  aga~nst 
Cromwell, 111.  209. 225 ; the army 
w~shes  h~m  to be general, 111.  224, 
237 ; only  nominated  as  com- 
mander-~n-ch~ef  by  Parliament, 
111.  239; ra~sed  to the  rank  ot 
general  by  the army,  111.  257; 1s 
a member of the Comm~ttee  of the 
Army  for  des~gnlng  a  form  of 
go\ernment,~i~.  257, 258; lnchned 
to a  reconc~l~at~on  wlth  Parha- 
ment, 111.  270. 
Flemmmg,  Saxon  field-marshal, 
IV  415. 
Fleurus, battle at, lv.  599, v.  17. 
Fleury, Card~nal,  v.  389,  392; de- 
lays  the  commencement  of  the 
mar wlth Austr~a,  v.  396. 
Flodden, battle at, I.  I I I. 
Foe,  De, Ddnlel, ur~tes  agalnst the 
leg~slatlve  supremacy  of  Parha- 
m&,  v.  286 
Foley, Paul, Presbvter~an,  proposes 
a  round  sum  as  a  grant for the 
land  forces,  VI  252 ;  becomes 
Speaker of  the Lo~zer  House, vl. 
201. 
Fonseca,  st~rs up  Parl~ament 
agalnst France, I\  31,  32. 
Fontenay, h~s  report on  hls  em- 
bassy In  Engldnd  and the state of 
part~es  there (1634), v.  446. 
Ford, Rlchard, Lord Mayor of Lon- 
don,  IS  lenlent  to the Noncon- 
form~sts,  111.  520. 
Ford of Grey ; see Grey. 
Forests, bu~ld~ng  on,  pun~shed  by 
Charles I, I.  34, 69. 
Fortescue, h~s  eulogy on the laws of 
England,  I.  94. 
Fotheringhay, sojourn of the cap- 
tlve Mary Stuart at, I.  31u, 3  14. 
Fox, Edward, B~shop  of  Hereford, 
connected m~th  the German Pro- 
testants,  I.  157 ;  dles, I.  162. 
Fox,  George,  Patr~arch of  the 
@akers,  h~s  relations w~th  Crom- 
well,  111.  151 ; hls  character  and 
acts, 111.  581. 
Francis I, Klng of  France, at war 
w~th  Henry V111  of  England,  I. 
I 17 ; In  alliance  wlth h~m,  I.  12  I, 
122,!36,  147. 
Francis 11,  husband  of  Mary 
Stuart, hostilely  lncllned  toa  ards 
the  Scott~sh  lords,  I.  254 ; d~es, 
1.  255. 
Frederick 111, Klng  of  Denmark, 
makes  a peace  w~th  the  English 
aganlrt  the Dutch, 111.  429 ; w~th 
the  Dutch  against  the  Englnh, 
Ill.  435. 
Frederick  William,  Elector  of 
BI  andenburp, feels hlmself threat- 
ened by the alliance of LOUIS  XIV 
w~th  James 11, IV.  406 ; counsels 
the  Prlnce  of  Orange  to seize 
the Engl~sh  crown, iv. 408. 
Frederick 111,  Elector  of  Bran- 
denburg, concludes a  treaty w~th 
Charles,  Landgrave  of  Hesse, 
agalnst  F~ance,  IV.  410; tr~es  to 
obtaln the support of  the Prlnces 
of  Saxonv,  the  Dukes  of  Han- 
over, Celle  and Wolfenbuttel, ~v. 
415,  416 ;  IS  present  at  the 
Congress  of  the  all~es at  the 
Hague, v.  22. 
Frederick William I,  King  of 
Prussla, offers ald to the Elector 
of Hanover, v  362. 
Frederick 11, Kmg of  Pruss~a,  ac- 
cedes  to the  offer  of  neutral~ty 
made  by  the Engllsh,  v.  415 ;  IS 
supported In  the war by the Eng- 
I~sh,  v.  418. 
Frederick V,  Elector-Palatme,  IS 
betrothed  to the  Prlncess  El~z- 
abeth,  I.  426,  427;  h's  appear- 
ance  In  London,  differtng  opm- 
ions  on  h~s  marriage,  I.  430, 
4 j  I ;  he  n lshes  to ralse  Duke 
lllax~rn~l~an  of  Bavar~a to  the 
Imperlal throne, I.  486 ; IS chosen 
Klng by the Bohemlan Estates,  I. 
487 ;  asks  the  adv~ce of  h~s 
father-in-law, I.  490,491, accepts 
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the  crown,  1.  492 ; 1s  defeated, 
I.  495;  put  under  the  ban  of 
the Emplre,  I.  502 ; glves In  to 
the Spanish  cla~ms,  I  51  I ; IS  In 
the camp of  Gustavus  Adolphus, 
retu~  ns to the Palatmate and dies. 
11.  17. 
Frederick,  Prince  of  Wales,  is 
opposed to Walpole's admln~stra- 
t~on,  v.  400. 
Freeholders,  under  Cromwell's 
leadersh~p, form  an  assoclatlon 
In  favour of  Padlament,  11.  380, 
111.  106; set themselves agalnst the 
peaceable  policy  of  the  Tories, 
v.  261, 262. 
Freind, Colonel, in the plot agalnst 
W~ll~am  111, v.  114. 
Freshville,  Lord,  defends  the 
dlgn~ty  of Parl~ament,  lv.  28. 
Fresno, Marquis  of,  Span~sh  am- 
bassador  In  England,  refuses  to 
support the Enghsh  Catholics, 111. 
558 ;  negot~ates  for peace between 
England and  the Netherlands, 111. 
559. 
Fuchs, Brandenburg  Pr~vy-Coun- 
c~llor,  concludes at Celle a treaty 
w~th  Bentlnck, IV.  41  I, VI.  88, 89 ; 
w~th  the Dukes of Hanover, Celle, 
and  Wolfenbuttel,  IV.  416  (see 
also h~s  report, vl.  90-99)  ;  IS sent 
to the Hague,  IV.  417 ; drafts the 
treaty of Altona, v.  r I. 
FuensaldGa, Span~sh  ambassador 
in France, 111  3  36 ;  w~shes  for an 
alllance  w~th  England,  111.  338, 
344. 
Fuentarcada, Portuguese  ambas- 
sador,  wishes  Parl~ament  to In- 
crease  the  duty  upon  French 
wlnes,  VI.  262. 
Furstenberg,  W~ll~am,  Cardinal, 
allled  wlth  LOUIS  XIV,  IV.  383- 
410. 
a. 
Galen, Chr~stopher  Bernard  von, 
Blshop of  Munster, has an under- 
stand~ng  wlth  Charles I1 agamst 
Holland,  111.  429 ;  obllged  to lay 
down  arms, 111.  436. 
Galway, Tyrconnel's  court there, 
~v.  615, 616; cap~tnlat~on  of,  v. 
29. 
Galway,  Ruv~gny, Earl  of;  see 
Ruvlgny. 
f 'EX. 
v. 400 ;  opponent of  Carteret, v. 
409 ;  a member of the admm~stra- 
t~on,  v.  4  I  I. 
Grey, Lady Jane, her  descent and 
marrlage,  I.  187  ;  her  llterary 
tastes,  I.  188 ; proclaimed  as 
queen, I.  189  ;  will relgn mdepen- 
dently, I.  190;  she is ~mprisoned, 
I.  191  ;  IS executed,  I  198. 
Grey de  Wilton, Lord,  leader of 
the Purltans  against  James  I, In 
alllance w~th  Markham and Brook, 
'  403. 
Grey, Ford of, fr~endly  w~th  Mon- 
mouth,  IV.  164, 174, 196; per- 
suades h~m  to make h~s  attempt 
upon  England,  IV  241  ;  leads the 
cavalry at Sedgemoor, IV.  257 ;  IS 
taken prisoner, IV.  258. 
Grimstone,  In the Short Parllament 
speaks  on  domestlc  grievances, 
11.  rgo; m  the Long Parl~ament, 
11.  227, 228,  VI.  50. 
Groen von Prinsterer, vi.  275. 
Grotius, Hugo, on resistance of the 
subject, vl.  56. 
Guasconi w~shes  to open  a nego- 
tldtron  for  the  marriage  of  the 
Duke  of  York  with  the  Arch- 
duchess  Claud~a Felic~tas, 111. 
563. 
Gadhall,  a  comm~ttee of  the 
Lower House held  there for the 
restoration  of  security,  11.  323; 
the  Lords  assemble  there  after 
the fl~ght  of James 11, IV.  478. 
Guildford, the Presbyterian  Peers 
assemble at, 111.  455. 
Guse,  Henry of, w~shes  to ~nterfere 
on behalf of  the lmpr~soned  Queen 
Mary of Scots, I.  297. 
Gunpowder Plot, the, I.  408-41  3. 
Gustavus Adolphus  of  Sweden 
appears  In  Germany,  11  15; IS 
aga~nst  the uncond~tional  restora- 
tion  of  the Elector Palatme,  11. 
17. 
Guzman, Lu~za  de, Regent of Por- 
tugal, w~shes  for an  alliance w~th 
England, 111.  346. 
Gwyn, Nell, rn~stress  of  Charles 11, 
Hque,  convention of the, between 
England  and Holland  (1668),  111. 
476; agreed  to by Sweden,  ili. 
456  ;  congress of the allles agalnst 
France, v.  22. 
Habeas  Corpus,  Act  of,  first 
passed,  111.  556 ; suspended,  IV. 
5211  v.  434. 
Hacker, Colonel, under  Charles I1 
brought to the Tower, v.  525. 
Hake, a  Cal~mist~c  enthusiast,  111. 
I  50. 
Hales,  Sir  Edward,  accusation 
agalnst  h~m,  IV.  291  ;  he  accom- 
panles Kmg James 11 in h~s  flight, 
IV.  464. 
Hal~fax,  V~scount  (George  Savlle), 
opponent  of  the Duke  of  York, 
IV  64  ; also  of  the  Marquess  of 
Danby, ~v.  77  ;  taken mto the Pr~vy 
Councll, IV.  79;  allows the Duhe of 
York to be ~nv~ted  bach agaln,  IV. 
92; opposes  the  Exclus~on  B111, 
~v.  I  13; assures  the  Pr~nce  of 
Orange of h~s  fidelity, IV.  I  15  ; op- 
poses the demands of  Parllament, 
iv.  140,  199  ;  endeavours to brmg 
back  the Duke of  York  to the 
Anghcan Church,  IV.  146,  VI.  41  ; 
endearours  to  galn  over  the 
Duke  of  Monmouth,  IV.  155; 
Monrnouth  calls  h~m  to  ac- 
count,  IV.  156  ; IS  on the Angh- 
can  s~dc,  IV.  158, In  favour  of 
summoning  Parl~ament,  IV  183, 
190  ; In  favour  of  the congress 
of  ambassadors  proposed  by 
the Prince  of  Orange,  IV.  192 ; 
against  the  admlnistrat~on of 
finance  by  Rochester,  IV.  197  ; 
agamst Jeffrey's  proposal m refer- 
ence to the Cathohcs, IV  199 ; In 
favour of the freedom of the Ame- 
rican  Colomes  IV.  zoo ; becomes 
under James  I1 Pres~dent  of  the 
Counc~l,  IV  227 ;  warns the Kmg, 
IV.  266,  1s  d~smlssed,  IV.  268-269 ; 
In  the  Upper  House  wlshes  to 
prolong  the  debate  on  the 
Speech from the Throne, IV  276 ; 
wishes  the  Cathohc  officers  to 
have  dispensation  by  Act  of 
Parl~ament,  IV.  278 ; warns  the 
Presbyter~ans to  close  w~th  the 
Declaration  of  Indulgence,  IV. 
393;  IS  sent by James  I1 to the 
Prmce  of  Orange,  IV.  455 ; h~s 
relatlon wlth both p~~nces,  and h~s 
character,  IV.  455 ; In  the  camp 
of  the  Prince  he  speaks  w~th 
Burnet, ]v.  457  ;  becomes Speaker 
of the Upper House of  the Con- 
vent~on,  IY.  491;  demands  the 
crown  for the Pr~nce  of  Orange 
alone,  IV.  510;  expresses appre- 
hens~on  concerning the attltude of 
the clergy,  IV.  520  ; has  ~nfluence 
over the Kmg, IV.  582 ; 1s  against 
the establishment  of  the Bank of 
England,  v.  79  ; against  the  B111 
for I rienmal Pal lialnents, VI.  260  ; 
attacks  the government, vl.  269, 
271,  v.  90. 
Hahfax,  Lord ;  Jee  Montague, 
Charles. 
Hall becomes  B~shop  of  Norwich, 
11  304. 
Halstead's  Succlnct  Gencalog~es 
(1685), \I.  36. 
Hamilton, James, Marquess  of, In 
relatlon  to Charles I, his charac- 
terlstlcs,  11.  107, v.  447 ;  m 
conjunction with  Gustavus Adol- 
phus,  11.  15; he  fights  fo~  the 
ban~shed  Elector  Palatme,  11.  16, 
17  ; 1s  Charles 1's  H~gh  Commls- 
sloner for Scotland, 11.  107;  adk~ses 
concesslons  towards  the Scots, 11. 
109  ;  tries to negot~ate  w~th  them, 
but  to no  purpose,  11.  111-113  ; 
declares  the  dlssolut~on of  the 
General Assembly, 11.  I  14  ;  coun- 
sels the Kmg  to appeal to arms, 
11.  122; his  plan  of  the  war, 
11.  128;  he  appears  in  the  Frlth 
of  Forth, 11.  13 I ;  recelves  Cove- 
nanters  at a  conference,  11.  133  ; 
declares a new mar  to be  Ine~~t- 
able,  11.  171;  counsels  the sum- 
monlng  of  Paihament,  11.  185  ; 
also  the granting concesslons  to 
the Scots,  11.  238; all es  himself 
w~lh  them,  11.  281; 1s  at  York 
w~th  the  Kmg,  and  returns  on 
h~s  behalf  to the Scots,  11.  383, 
384; In  the  str~fe  of  party  he 
s~des  w~th  the K~ng,  385 ;  IS  ar- 
rested  and  ~mprlsoned by  the 
Kmg,  11.  395,  IS  released  and 
comcs  to  Newcastle,  11.  472 , 
exerts h~s  ~nfluence  for the Kmg 
in Scotland, undertakes the com- 
mand  of  the  army,  11.  515, ap- 
pears  In  England, but as a sold~er 
and strategist he  IS  Incompetent, 
11.  524,  525; IS  defeated  and  Im- 
pllsoned,  11.  527 ;  IS  beheaded, 111. 
I4 
Hamilton, Duke of,  Presbjter~an, 
supports W~lllam  111, IV.  525. 
Hammond, Governor  of  the  Isle 
of  Wlght, 111  503. 
Hampden,  John, refuses to pay the 
ship-monev,  11.  37 ; mtends to go 
to Amer~ca,  11.  68  ; his complaints 
m  Parl~ament,  11.  227 ; on  the 
Commiss~on  for the Impeachment 
of  Strafford,  11.  234; agamst the 
Bill of Attainder, 11.  250  ;  m favour 
of the Remonstrance, 11. 300,  'm- 
peached  by  the  gokernment,  11. 
316  ;  m the Comm~ttee  of  Safety, 
11.  359 ; dles, 11.  374. 
Hampden (son of  the above), op- 
posedto thesuccess~onof  the Duke 
of York, IV.  82 ;  at the meetmgs of 
the Oppos~t~on,  IV  174  ;  1s arrested, 
IV.  174;  demands m  the Conven- 
tlon  Parllament  the retent~on  of 
the Klng's titles In  full,  I\.  516. 
Hampton Court, Assembly under 
James I, I.  394  ;  Charles I res~ded 
there, 11.  495. 
Hanmer refuses to take a part In 
the admln~strat~on  under  C;eorge 
I, v.  364. 
Hanover becomes  an  Electorate, 
v.  82,  the orlgln of  the Hanove- 
rlan  succession  to  the  English 
Throne, v.  226,  227, the succes- 
slon  of,  not  ~ecogn~sed  m  Scot- 
land,  v.  322 ;  mvaded  by  the 
French, v.  4  I 8. 
Harold, son  of  Godwm  of  Kent, 
1.  27-30. 
Harcourt, Count,  h~s  mlssion  to 
England, v  471,  472. 
Harcourt,  hlarqu~s  of, commander- 
m-chlef  of  the  French  land- 
forces, whlch supported James 11, 
v.  111. 
Hardmck, Lord Chancellor, Car- 
teret's opponent, v.  409. 
Harlay, French plen~potentlary  to 
W~lham  111, v.  148. 
Harley,  Robert,  Earl  of  Oxford, 
declares h~mself  m favour of  fre- 
quent Parhdments, v.  64  ;  gets a 
Land Bank established,~.  I 22,  123 ; 
moves that the standmg army be 
d~sbanded,~.  17  3  ;  leads the debates 
on  the  cond~tlons  of  the Hano- 
verlan  Success~on,  v.  234; mdde INDEX. 
Speaker, v  283 ; jolns  the Duke 
of  Marlborough  and  enters  the 
government, v.  32 I , IS agaln  dls- 
mlssed, v  328 ;  w~shes  to govern 
w~th  both  partles, v  338; coun- 
sels  the  Qleen to create  peers, 
v.  343 ; In  commun~cation  w~th 
France  as  to  the  Pretender's 
return,  v  347 ;  hls  character 
and  attitude  In  party  str~fe,  v. 
347 ; 1s  agalnst  the  Sch~sm  B111, 
v  348 ;  IS at varlance w~th  Bollng- 
broke,  v.  354;  1s  d~smissed,  v. 
355 ;  IS accused, v  368. 
Harrington, on @een  El~zabeth, 
1.  332, 333. 
Hamgton,  James, lays before the 
Protector h15 vlews as to a repub- 
l~can  constltut~on,  111  192. 
Harnngton,  mlnlster under George 
11.  v  An*. 
--7  .  7-7- 
Hamson,  Major, comes to Charles 
I  at  Hurst  Castle,  11.  544;  de- 
mands  the  breaklng  up  of  the 
Long  Parl~ament,  111  81 ;  on  the 
select~on  of  the  CIVIC  author~ty 
from the '  godly,'  111.  86 , against 
the acceptance of the t~tle  of  Klng 
by Cromwell, 111  I 8  I ;  condemned 
as a reg~clde  In  the Lower House, 
111.  324 ; IS hanged, 111  329, v.  529. 
Hartington,  Lord,  declares  for 
the  reduct~on of  the  army,  v. 
192 ; In  favour  of  the petltlons 
for the d~ssolut~on  of  Parl-ament, 
v.  290,  29  r. 
Ramch,  sea-fight off, IBI.  427. 
Harwood  carrles  In  the  Lower 
c11  of  State,  111.  271 ;  moves  that 
the Common Council of  the Clty 
of London be  dissolved,  111  284; 
negot~ates  w~th  Vane  and  Lam- 
bert against  Monk,  111.  285 ; ad- 
vlses submlss~on,  111.  303 
Hastings,  the battle near, I.  33. 
Hatton, Chnstopher,  Lord  Chan- 
cellor, I  339. 
Hay,  Earl  of  Klnnoul,  Scott~sh 
Chancellor, defends the preroga- 
tlve of h~s  office, 11  76. 
Hearth Tax of  the Norman  Klngs 
renewed,  111.  373,  V.  75,  V]  261, 
265 
Heath,  Robert,  Attorney-General, 
defends  the K~ng's r~ght  to  re- 
str~ct  the  liberty  of  ~ndlv~duals, 
House  a  provlso  to  the  Test 
Act, 111.  539. 
Haslerig, Arthur,  the  republ~can, 
IS  for  the  B111  of  Attainder 
a;alnst  Strafford,  11.  250;  con- 
cerned In  the B111 for the abol~t~on 
of  the  Eplscopnte,  11.  274;  Im- 
peached  by  the  government,  11. 
316; is  In  the cnmmlttee of  the 
two kingdoms, 11  406 ; In  the re- 
newed comm~ttee  of  government, 
11.  508; refuses to be  a  member 
of  Cromwell's  new Upper House, 
111  194;  1s  on the republ~can  Com- 
m~ttee  of  Safety of  1659, 111.  235 ; 
defends  the claims of  Parllament 
agalnst  the  army,  111.  253-255 ; 
enters  Portsmouth,  111.  270 ; IS 
Pres~dent  of the republ~can  Coun- 
1.  570. 
Hedges, Secretary of  State, v.  3  I I. 
Heilbrom, convent~on  at (1633), 
11.  18. 
Heinsms, Antony, becomes  Grand 
Pens~onary  of  Holland, v.  9 ;  1s  in 
the closest relat~ons  with lV1111am 
111 of  England, v  9, VI.  279; 1s  In 
favour  of  an  aqreement  between 
Sweden  and  Denmark,  v.  I I ; 
glves  an  oplnlon  on the  French 
successnon In  bpaln,  v.  157,  VI. 
339; and takes part In  the conse- 
quent  negot~at~ons,  v.  163-165, 
VI.  344, 345; conce~ned  In  the ad- 
vances  towards  the  Emperor,  v. 
264, 265 ; takes part In the nego- 
tlatlons ulth the German Princes, 
v.  296, hrs  correspondence  a~th 
XVlll~am 111,  VI.  279,  280,  336, 
337, 344, 345. 
Helen's, St  ,  stat~on  of  the Engl~sh 
fleet, v.  49-54. 
Henderson, Alexander,  refash~ons 
the  Scott~sh  confession  of  fa~th, 
11  loo, pt~ts  Into  shape the de- 
mands ot the Scots,  11.  102, be- 
comes Rloderator of  the General 
Assembly,  11.  113 ; proposes  to 
the  Upper  House  the  aboht~on 
of  the  Ep~scopate,  11  246, goes 
to  Charles  I  at  Newcastle,  11. 
465 
Hennetta,  Anne,  daughter  of 
Charles  I,  marries  Duke  Ph~l~p 
of  Orleans, 111.  343 ;  she takes an 
actlve  part  In  the  neyotlatlon 
of  the  secret  treaty  between 
Charles  I1  and  LOUIS  XIV,  111. 
499 , comes to Dover to conclude 
the treaty, 111.  501 ;  d~es  soon after 
her return, 111.  502. 
Renrietta Ilbaria, wlfe of  Charles 
I  of  England,  surrounded  by 
French  and  Cathol~cs, I.  559 ; 
connects herself w~th  the Marqu~s 
of Chateauneuf,  11.  144, w~shes  to 
overthrow the Treasurer Weston, 
11  146 ; becomes  favourable  to 
Rlchel~eu, 11.  148;  agalnst  hlm, 
11.  154 ;  galns Influence over  her 
husband,  11.  154,  v.  447,  448; 
w~shes  the  Elector  Palatlne  to 
command the army of Bernard of 
Welmar, 11.  163 ; opposed  to the 
French,  11.  186, v.  462 ; agalnst 
the movement In  England, 11.  255; 
agalnst  La  Ferte,  v.  469 ; she 
w~shes  to go  to  France,  11.  256, 
v.  470 ; her request  IS  refused, 
11.  257 ; she  IS  hated  by  Par- 
Ilament,  11.  3  I 3 ; leaves  Wh~te- 
hall,  11.  326 ;  her  royal~st  and 
rellg~ous feelings,  and  Increas- 
Ing  Influence  over the  Klng,  11. 
338,  339 ;  her  warllke  Inten- 
tlons towards the Parllament,  11. 
339,  v.  470;  she  goes  to  the 
Hague,  11.  362, returns to Eng- 
land  to the war,  11.  371 ;  rejoins 
the Klng at Edgehlll,  11.  374, her 
wlshes for a  negot~at~on  between 
the Klng and Parl~ament,  v.  493, 
494 ;  she glves her adv~ce  agalnst 
the  proposlt~ons of  Newcastle, 
11.  469-471  , des~res  an amnesty 
for  her  adherents,  11.  485,  and 
to return to be w~th  her husband, 
~i.  558; advlses her son Charles I1 
to slgn  the  Covenant,  111.  43 ; 
wlshes  her son to attach h~mself 
to France, 111.  340, 343, negot~ates 
the  Engl~sh  proposals  of  peace, 
111.  441. 
Henry 11,  Plantagenet,  becomes 
Klng  ot  England,  I.  36 ,  hls 
contest  ulth  the  Church,  I.  43; 
sketch of hls character, I.  44, 45. 
Henry 111,  confirms  the changes 
In  Magna  Charta,  I.  56;  IS 
under Papal Influence, I.  59 ; con- 
sents to the lntroduct~on  of Par- 
l~aments,  I.  60. 
Henry IV, ra~sed  to  the  throne 
by Parllament, I.  81 ;  lets heret~cs 
be persecuted, i.  82. 
Henry V,  victorious  against  the 
French, I.  84, hls  characterlsttcs 
and appearance, I.  85, 86. 
Henry  VI,  at war with  the York- 
~sts,  I.  87, 88. 
Henry  VII, obtains  possession  of 
the  throne,  I.  98,  99;  relgns 
~ndependently  of  the Parl~ament, 
I.  98; In  all~dnce  w~th  Spam,  I. 
106; In  alllance w~th  Burgundy, 
I.  106;  th~nks  of  a  second mar- 
rlage, I  108. 
Henry V111 marries Catharlne  of 
Spaln,  I.  108-1 10; IS  vlctorlous 
agalnst  France  and  Scotland,  I. 
I I I ; hopes to obta~n  the crown 
ot  France,  In  all~ance  w~th  the 
Emperor,  and  makes  war  on 
Franc~s  I, I.  115, "7,  118 ; makes 
peace  wlth  h~m,  I.  I z  I ; breaks 
w~th  the Emperor,  I.  Izr ;  thlnks 
of  a  dlvorce,  I.  122-124 ; also of 
throwlng off  obedience to Rome, 
I.  133;  orders the clergy to ac- 
knowledge  hlm  as  protector  of 
the  Church,  I.  140,  141;  mar- 
rles  Anne  Boleyn,  I.  145; enters 
Into  connexlon  w~th  the  Ger- 
man  Protestants,  I.  153;  IS  for 
Church  ieform  In  England,  I. 
157,  158 ;  incllned  to favour the 
bishops  of  the old  fa~th,  I.  163; 
marrles  Jane  Seymour,  I.  164; 
Anne of  Cleves, Catharlne How- 
ard,  I.  165 ; Catharine  Parr,  I. 
166 ; hls manner of  government, 
I.  167 ; goes  to war  once more 
with  France, I.  168 ;  provides for 
the succession, I.  171; hls  death, 
I.  172. 
Henry IV  of  France,  w~shes  to 
enter mto an all~ance  wrth James 
I  of  England, I.  388 ; has  an un- 
derstandlng  w~th  h~m,  I.  420: h~s  ... 
death, I.  4&. 
Henry  Frederick,  Prlnce  of 
Wales,  h~s  character,  I.  4a8; he 
proposes to marry a daughter of 
Henry IV  of  France, I.  429 ; he 
dlcs, 1.  430 ; hls efforts for maln- 
talnlng  the  colony  of  V~rgln~a, 
1.  435. 
Hepburn,  James ; Jee  Bothwell, 
Larl of. 
Herachtue  ridens,  the,  IV. 
'49 
Herbert  ofcherbury, Lord, opposed INDEX. 
to the demands  of  the  Scots,  11. 
223. 
Herbert,  Edward,Ch~ef  Just~ce,  de- 
clares the King's dlspensatlon  to 
be  suffic~ent,  ir.  289,  as  Lord 
Ch~ef Just~ce,  galns  over  the 
jndges  to declare  for the dlspen- 
s~ng  power,  IV.  291 ; establ~shes 
~t,  IV.  292. 
Herbert, Arthur,  afterwards  Lord 
Torr~ngton,V~ce-Adm~ral,  opposes 
the  des~gns of  James  I1  w~th 
regard  to  Cathohc~sm,  IV.  311, 
3  I 2 ; goes to the Hague, IV.  399 ; 
supports the lnvaslon of the Pr~nce 
of  Orange,  IV.  435,  438;  thinks 
h~rnself neglected,  IV.  596 ; re- 
treats  from  the  sea-fight  at 
Heachy Head, ]v. 597. 
Hertford, Edward  Seymour,  Eal l 
of; se~  Somerset. 
Hertford, W~ll~arn  Sevmour,  Earl 
of,  concerned  In  the  petltlon 
for summoning  a  Parliament,  11. 
2 17 ; admitted  Into  the  Prlvy 
Councll,  11.  238;  he  iollows  the 
Klng,  11.  355. 
Hervey, Lord, v.  395 
Herzogenbusch (Bo~s-le-duc),  be- 
sleged by the Dutch, n.  21. 
Heworth  Moor,  assembly  on,  11. 
350, 
Hill,  Colonel,  1s  to  receive  the 
command of  a  reg~ment,  v.  333, 
334. 
Hill, Miss; Jee Mashnm. 
Hoadley, B~shop  of  Bangor, agalnst 
the Nonjurols,  v.  378, vl. 66. 
Hobbes, Thomas, In  opposltlon  to 
the  Levellers,  111.  21 ; the  de- 
velopment of h~s  theorles, 111. 572 ; 
bls theor~es  concerning the power 
of  the  State,  particularly  as 
agalnst  that  of  the  Church,  II~. 
573;  hls  rclat~on  to  Locke,  111. 
576, 577. 
Hochstadt  (Blenhe~m),  battle  of, 
v.  320. 
Hodgson, after the battle of  Dun- 
bar, 111.  50. 
Hogue, La, sea-fight off, v  49, 50. 
Holland,  Earl  of,  Henry  Rlch, 
Lord ~ensln~ton,  sent on-a  secret 
misslon to France, I.  523 ;  r11al to 
Weston,  11.  33 ; as Lord Fores- 
ter,  11  34 ; In  the  Comm~ss~on 
to  negot~ate  wrth  the  Scots,  11. 
I 34 ; fr~endly  w~th  the @een,  i~. 
146 ;  hls  connexlon  w~th  the 
Duchess  de  Chevreuse,  11.  150; 
with  Belhkvre,  11.  186 ;  w~th 
Rlontreull,  11.  254,  v.  466,  469; 
w~th  the ambassador of the Prlnce 
of Orange, 11.  254 ; also ulth the 
French government, 11. 254 ;  wlth 
La Ferte, 11.  297 ;  In  the  Parha- 
mentary Comm~ttee  of  Safety, 11. 
359 ;  w~shes  for  a  treaty  w~th 
Charles I, 11.  407 ;  enters Into  an 
understanding w~th  the Scots and 
Presbyter~ans,  11.  457 ;  JOI~S  the 
Kmg, 11.  468 ;  lncllned to make  a 
treaty m~th  h~m,  11.  484, 485;  pre- 
sent  at  the  agreement  of  the 
Sco:t~sh Comm~ss~oners  wlth  the 
Klng,  11.  513 ; ln  arms,  11.  522; 
executed, 111  13. 
Hollis, Dcnzll,  one of the five Im- 
peached  members of  the  Lower 
House,  11.  316 ;  at  Uxbr~dge,  11. 
41 3 ; against  Cromwell,  11.  419 ; 
Parl~amentary Comm~ss~oner  at 
Newport,  11.  532;  ~pokesman  of 
the Lower House before  Cha~les 
11, 111.  306 ; In  Charles 11's Privy 
Councll, 111.  3  17 
Holhs, Lord, leader of the Presby- 
terians,  opposed  to the doctrme 
of  non-res~stance,  IV.  I I ; ceases 
to support  Buckmgham,  ~v.  28; 
agrees  to the  proposals  of  the 
French  ambassador,  IV.  46 ; re- 
fuses hls offers of money, ~v 104. 
Holmby  House,  a  country  seat 
of  Charles I, 11.  478,  488, v.  509 ; 
correspondence of the Kmg durlng 
h15  ~mpr~sonment  there,  v.  510, 
513. 
Holmes, Sir  Robert, takes posses- 
slon of  Cape Corso, on the Coast 
of  Gulnea,  111.  422 ; attacks  the 
Dutch  Smyrna-fleet,  111.  525 ; IS 
wounded, 111.  525. 
Holt, Serjeant, carrles In the House 
of  Commons the jomt and several 
government  of  the  Prmce  and 
Prlncess ot Orange, 11. 516. 
Hooker, R~chard,  wr~tes  In  favour 
of  the  Eccles~astical  Supremacy 
of the Engl~sh  Crown, I.  453. 
Hooper, John, burned as a heret~c, 
I.  206. 
Hope, Thomas, declares h~mself  In 
fa1our of  a representat~on  of  the 
Scots  assoc~ated  agalnst  the  ment  of  the  Dutch  troops,  IV. 
blshops,  11.  94;  In  favour  of  the  521 ; In  favour  of  the reduct~on 
Klng's Declarat~on,  11.  I 10 ;  warns  of the army, v.  98 ;  brlngs forward 
the  Earl  of  Rothes,  11.  zoo;  IS  a  declaration  agalnst  the  Wh~g 
agalnst a convention of  the Scot-  mln~sters,  v.  210,  211 ;  IS In  com- 
tlsh  Estates without  the Kmg, 11.  mun~catlon  w~th  the French am- 
387. 
Hope, Dutch ambassador to V~enna. 
v.  7. 
Hopton, Lord, fightmg for Charles 
I  In  the  Western  Count~es,  IS 
obllged to capitulate, 11  442. 
Hortense, Mazarln's  nlece,  nego- 
tlat~ons  for  her  marrlage  w~th 
Charles 11, 111.  248 ; also  after h~s 
Restorat~on,  111.  339, 340; comes 
to London,  iv.  20;  1s  the confi- 
dant of  Queen  hlary D'Este,  ~v. 
285. 
Hotham, Sir  John,  nominated  by 
Parl~ament  Governor of  Hull,  11. 
347;  lncllned to adm~t  the Klng, 
11.  348,  363;  proposes  to surren- 
der the c~ty  to h~m,  11  375. 
Howard,  Cathanne,  fifth  w~fe  of 
Henry VIII, I.  165, 166 
Howard,  Frances,  dlvorced  from 
the younger  Earl of  Essex, mar- 
rles Robert Carr, Lord Rochcster, 
I.  443, 444 ; het  Intrigues,  I.  147, 
bassador, v.  247 ;  attacks the Par- 
t~t~on  1  reatles,  v.  248-250 ; also 
the  Kent~sh  pet~tion,  and  a at- 
tacked, 261, 262, v]. 163. 
Hudde,  Burgomaster  of  Amster- 
dam,  IV.  403, vl.  95, vl.  333. 
Hudleston,  John, Cathohc priest, at 
the  death-bed  of  Charles  11.  IV. 
202. 
Hudson, one of  Charles 1's  chap- 
lams,  11.  463, v  488. 
Huguenots, a  nsmg of the, I.  554 ; 
put  down  by the cooperation  of 
England and Holland, I.  555 ;  they 
recelve a general pardon, 11.  6. 
Hull occupied by the Parl~amentary 
troops,  11  348 ; bes~eged  In  varn 
by Charles I, 11.  363, declares for 
William 111, IV.  451. 
Hume, George, comes w~th  James I 
to England and IS made a member 
of  the Privy Councll,  I.  385. 
Hungary, the pol~tlcal  ~mportance 
of  ~ts  subjugatlon  by  Austrla. 
148.  v.  12. 
Howard, Earl of Surrey, I.  I 17.  Huntlngdon, the Earl of,  tr~es  to 
Howard, Henry, the value  of  h~s  Induce  Charles  I1 to summon  a 
letters for the h~story  of h~s  tlme,  Parl~ament,  lv.  97 ; IS  brought to 
I  38.  the  Tower  under  Will~am  111, 
Howard of  Effingham, Lord, Ad-  v.  47. 
mlral agalnst  the  Armada,  I.  323,  Huntly, George Gordon, Marauess 
326. 
Howard of  Escr~ck, one  of  the 
leaders of the Opposit~on,  ~v.  173 ; 
accuses h~s  fr~ends,  IV.  174-176. 
Howard,  Robert,  moves  that  a 
Parliamentary  comm~ttee  be ap- 
pointed  to control the  expendl- 
ture,  111.  450,  1s  at the head  of 
the Opposit~on,  111.  510;  the go- 
vernment  try to galn  h~m  over, 
111.  547 ;  he  IS  d~sm~ssed  from  hls 
office,  111.  551; defends  the rlght 
of  the  people  in  the Convention 
Parl~ament,  IV.  495. 
Howard, 1 homas, Earl of Arundel ; 
Jee Arundel. 
Iloward,  Thomas, IS sent by James 
I1 to Pope Innocent XI, iv.  377, 
787.   owe, Jack, demands  the employ- 
of,  opponeit  of  the  ~cdttlsh 
Covenant  11.  105,  106 ;  taken 
prisoner,  11.  131 
Hurst Castle, prlson  of  Charles I, 
11.  538. 
Hutton, as Judge,  dec~des  agalnst 
the  legal~ty of  sh~p-monev. 11. 
,S 
125, 126.  . 
Hveen,  James  V1  v~slted  Tycho 
Hrahe at, I.  367. 
Hyde, Anne,  daughter  of  Edward 
Hyde, Earl of Clarendon, marrles 
the Duke of York, 111.  341. 
Hyde, Edward, afterwards Earl of 
Clarendon,  Chalrman  of  a  Com- 
m~ttee  of the whole House, 11.  276; 
IS  for the Episcopal  Const~tut~on, 
11.  292;  IS  agalnst  the  Remon- 
strance, 11.  299,  301,  306,  v].  6; 
Chancellor of  Charles I I, ill. 262, INDEX 
vi.  21 ; in exile, iii.  300, 301 ;  dld 
not malntarn unbroken connexlon 
w~th  the  Presbj  terlans,  vr.  22 ; 
dec~des  In  favour  of  acceptrng 
Monk's proposals, 111.  301 , leader 
of  the  Klng's  government,  111. 
317,  335,  340,  341,  379,  V'.  211 
23;  IS  willing  for  Dunklrk  to 
be  sold  to  the  French,  111. 
388,  389 ;  but  w~thout  h~mself 
bemg  br~bed,  111.  391 ;  declares 
agalnst  the  Klng's  r~ght  of  dls- 
pensat~on  In  eccles~ast~cal  affalrs, 
111.  403,  VI.  24-44;  hls  Influence 
on  the  admlnlstrat~on,  111.  407 ; 
he defends  h~mself  agalnst  Lord 
Br~stol,  111.  409 ; speaks  aga~nst 
accepting the French medlat~on, 
111.  432 ; agalnst  a new s)stem of 
loans,  111.  434 ; ln  favour  of  an 
understand~ng  w~th  France,  111. 
443;  aga~nst  the  cla~m  of  Par- 
llament  to control  the  expendl- 
ture, In.  450,  VI.  25;  IS  for the 
dlssolut~on  of  the Lower House, 
111.  451 ; 1s  ln a doubtful posltlon, 
111.  451, 452, 455 ; dlsmlssed from 
hls office, 111  456, VI.  26 ; accused 
of  h~gh  treason,  111.  459;  leaves 
kngland,  111.  460 ;  hrs servlces and 
alms, 111.  461 ;  h~s  h~stor~cal  works, 
111.  587,  v.  313 ; crrt~que  upon 
them and a rellew of  hls hfe, VI. 
3-5  ;  1n  the Klng's  Councll, VI.  7, 
21 ; rn  Scilly  and  Jersey,  VI.  8 ; 
hls  character  according  to  Bur- 
net's first MS.,  VI.  81-83. 
Hyde, Henry, Lord Cornbury, then 
Earl of  Clarendon, 111.  489 ; Lord- 
Lieutenant of Ireland, IV  306; de- 
fends Ep~scopacy,  IV.  347 ;  In  con- 
ference w~th  Klng James, IV.  423 ; 
In  negot~at~on  w~th  the Prlnce of 
Orange,  IV.  453,  454 ; defends the 
r~ght  of the Prlncess Mary to the 
Engllsh throne, IV.  510; taken Into 
custody, IV.  596 ; actlvely at work 
for the return of Klng James,~.  21; 
remoT ed from the neighbourhood 
of  the Prlncess Anne, v.  88. 
Hyde, Laurence, afterwards Earl of 
Rochester,  becomes  Flrst  Lord 
of  the Treasury,  IV.  306;  thlnks 
a  subs~dy ~nev~table,  IV.  126 ; 
negot~ates  wlth  Barrlllon,  IV.  I 28; 
IS  the  Klng's  sole  confidant,  IV. 
136;  trles  to  just~fy hrm  wrth 
the  Prlnce  of  Orange,  IV.  183; 
accepts  French  money,  IV.  143; 
wrshes the English Parliament to 
change In  the Angllcan  drrectlon, 
IV.  144; goes to Edinburgh to the 
Duke  of  York,  IV.  146,  147, '1. 
41;  IS  In  fa\our of  France,  but 
agalnst  Cathohc~sm,  IV.  157, 158; 
reslgns  h~s  seat  In  the Treasury, 
]v.  198 ;  w~ll not  voluntarily 
go  to the Catholrc  Chapel  wlth 
James 11, VI.  220; w~shes  that the 
dlspos~t~on  of Palllament 1% as more 
accommodating, IV.  281 ;  supposed 
to  have  favoured  MISS Sedley 
(Countess of  Dorchester), lv. 284, 
285 ; counsels  m~ld  measures  In 
deallng w~th  Blshop Compton, IV. 
301 ;  must  e~ther become  a 
Cathol~c  or reslgn  oflice, IV.  307, 
308 ;  h~s  act~vlty  In  the Mln~stry, 
IV.  307 ; he IS agalnst the erect~on 
of the Engl~sh  Bank, v. 79; attacks 
the government,  v.  90,  vr.  269- 
27 I ;  1s  ~nvested  w~th  a hlgh office, 
v.  240 ;  goes out, v.  328. 
Hyde, Nrcholas,  Ch~ef  Justice,  his 
decrs~on  as  to the Klng's right of 
arrest, I.  573. 
Hgndon,  Baron ;  see Edward Hyde. 
I. 
Imbault La  Fert4 ; see  La Fert6. 
Inchiquln, Lord, nl. 27,  30,  35. 
Independents, the,  at the  synod 
of  Westminster In  favour  of  the 
autonomy of  all rel~groos  congre- 
gatlons, 11.  408 ;  agalnst the system 
oflay elders, 11.  409,416,~.482;  the 
source  and  foundatlon  of  then 
vlews,  11.  448,  449; therr  propo- 
gatlon In  the army,  11.  421, 451 ; 
the~rantl-royahstargument  against 
the Scots, 11. 452 ;  they demand the 
depos~t~on  of  the Klng,  11.  452, V. 
483,  484 ; them  the  domlnant 
power In  Parl~ament,  11.  490; they 
enter  lnto negotiations  wrth  the 
Klng,  11.  496 ; them  oplnlons 
drv~ded,  11.  498 ; they galn power, 
11.  533;  they  demand  popular 
sovere~gnty  In  the Loner House, 
11.  544;  they mdke  thrs  demand 
In wrltlng, 111.3 ;  they are opposed 
to the  Presbyter~ans,  111.  45-47  ; 
they  nominate  the  members  Ot 
the Barebones Parl~ament,  111.  85 ; 
they joln  the Anabapt~sts,  111.  93, 
150; they are on the s~de  of  the 
Krng  as  Congregatronal~sts,  IV. 
320. 
Ind~es,  East, the foundatlon  of  the 
Engl~sh  domlmon In the, v.  418. 
Ingoldsby,  Colonel, takes  General 
Lambert prisoner, 111.  303. 
Innocent I11  nom~nates  Stephen 
Langton  to the archb~sho~rrc  of 
Canterbury, I.  49 ;  rejects hagna 
Charta, I.  55. 
Innocent  XI  declares  hrmself 
agalnst  the  proselytlslng  zeal  of 
James  11, IV.  373, 436 ; IS  agalnst 
Petre's  being  rarsed  to  a  hlgh 
ecclesrastrcal  ofice,  IV.  374;  w~ll 
not  allow England  to medlate  In  - ~ ~...  .  ~~. 
the d~spute  lylth  Lours  XIV,  I\. 
377; finds hrmself h~ndered  by the 
Influence of  the Jesults,  IV.  378 ; 
laments  the  success  of  Wlll~am 
111, v.  108. 
Innocent XI1 IS against part~t  on- 
Ing the Spanlsh ~nher~tance,  v.  236. 
Interlopers, the, dlspute  the  mo- 
nopoly  of  the  East  Indra  Com- 
pany, v.  178, 179. 
Inverlochy, a fortress bulk agalnst 
the H~ghlanders,  IV.  616. 
Inverness,  town  of,  threatened 
wrth plunder, IV.  j46. 
Ireland, the geography of, IV  603. 
604 ; 1s  opposed to the &clesta; 
tlcal  lnnovatrons  of  Henry VIII, 
I.  168 ;  IS opposed to the govern- 
ment of  Elrzabeth, I.  291 ; revolts 
agarnst  rt,  I.  344;  IS  attacked  by 
Spain, I.  350; 1s In favour of James 
1, I  387 ;  1s  opposed to hrm, I.  423, 
449 ;  under  Charles  I  rises  In 
rebellron agalnst Protestant~sm,  I. 
284,  285;  agrees  to a  truce,  I. 
382 ; IS  Paprstlcal under  Rlnuc- 
clnl's Influence, 111.  23-26  ; Royal- 
1st  und-r  Ormond,  111.  28,  29 ; 
partrally subjugated under Crom- 
well,  111.  34,  35;  completely  by 
Ireton,  111.  61,  62;  In  rebellron 
agalnst the government of Charles 
11,111. 438 ; overpowered  by  the 
preponderance  of  Protestant~sm 
and  the  Engllsh  populatron,  111. 
483,  5  I 3 ; strlves  for a  greater 
eman~c~pat~on  after the flight  of 
James I1 from  England,  W.  a77- 
279,  532,  533,  600-602,  vi.  103; 
subjugated  by  Wllllam  111,  IV. 
612, v  26,  30, 31, 36 ; has a Pro- 
testant  Parl~ament,  v.  216,  217; 
has a flour~sh~ng  woollen mnnufac- 
turc, v.  2 I 8 ; clalms Independence 
from the  Fngllsh  Parhament,  v. 
2 18,  295 ; journal  of  a  Jacob~te 
during the war In,  VI.  128, 129. 
Ireton,  son-rn-law  to  Cl omwell, 
taken  prrqoner  at  the  battle  of 
Naseby,  11.  43 I . agaln  set  free, 
11.  431 ; desrres  that  Parl~ament 
should  be  cleansed  of  the  oh-  .  - 
structlves,  11.  497 ;  subjugates 
Ireland,  111.  61. 
Isabella,  the  Infanta,  I.  504,  505, 
510, 517. 
Jacobite, journal  of a,  durlng  the 
war In  Ireland, v]. I 28,  I 29. 
Jacobite8 of  Lancash~re,  proceed- 
ings  agarnst,  VI.  249,  251,  254, 
271,  273 
Jamaica, taken from  Spaln  by the 
Commonweal*h, 111.  160 ; maln- 
tamed, 111.  zoo ;  glven up by Spaln, 
111.  448. 
James IV, Krng  of  Scotland,  at 
enmlty ~51th  Henry V11  of  Eng- 
land, I  106 ; defeated at Flodden, 
1.  111. 
James V of  Scotland, sympath~ses 
wlth E rance and Rome, I.  240. 
James V1 of  Scottdnd,  crowned, 
I.  277 ; trees  h~mself from  the 
thraldotn of  the Protestant lords, 
I.  297;  strongly rn  favour of  the 
restorat~on of  Eplscopacy  In 
Scotland,  I.  363 ; hls  succession 
to  the  Englrsh  throne  acknow- 
ledged  by  Elizabeth,  I.  365 ; 1s 
In  alllance  ulth  her,  marrles  a 
daughter  of  Freder~ck I1  of 
Denmark,  I  365-367;  pays  a 
vrs~t to  Tycho  Brahe,  I.  367 ; 
makes  wdr  on  the  Roman 
Cathol~c  lords  rn  the Highlands, 
I.  368,  369;  cannot  agree  wlth 
the  Presbyter~ans, I.  370-372  ; 
hls  relat~ons  w~th  tlre  Papacy, 
I.  375,  376 ; also  w~th  Queen 
Ehzabeth's  mln~sters,  i.  377, 
378 ; he becomes  K~ng  of  Eng- 
land,  under  the  trtle  of  James I,  hrs  demeanour  towards  the 
Engl~sh  noblhty, I.  384 ;  does not 
fall In  w~th  the schemes of Henry 
IV, I.  388 ; concludes  peace  wlth 
Spaln, I.  390,  391 ; h~s  att~tude 
towards  Cathol~cs In  England, 
I.  392,  393,  405,  406;  towards 
Purltans,  I.  393 ;  towards  the 
B~shops, I.  395,  396;  towards 
Parl~ament,  I.  398 ; helps  hlmself 
to money by  a voluntary loan, I. 
402 ; threatened  by  consplracles, 
I.  403 ;  uses  severe  measures 
agalnst  the  Cathohcs  (1605),  I 
407, 408; just~fies  and defends the 
Oath of  Suprernacy (1606),  1.  415, 
417, v.  431 ; wishes  to enter Into 
an  alllance  w~th  Ven~ce,  I.  418, 
431 ;  is ln alllance w~th  Henry IV 
agalnst  Spain,  I.  419, 420;  con- 
cludes an  alllance wlth  the Ger- 
man  Un~on  (I~IZ),  I.  420,  421; 
wr~tes  agalnst Conrad Vorst~us,  I 
425,  426;  1s  In  agreement  w~th 
the  French  Grandees  aga~nst 
Mar~a  del  hledlct,  In  favour  of 
the Duke of  Savoy and the SWISS, 
I.  431, 432 ;  negotiates the treaty 
of  Knarod,  In  vlew  of  an  um- 
versa1  alllance of  the  Protestant 
States, I.  432 ; 1s  appealed to for 
help  by  Russ~a,  I.  433;  confirms 
the  Charter  ot  the  Last  Ind~an 
Company,  I.  434;  favours  the 
colonisat~on of  North  Amenca, 
1.  435;  IS  ln  perpetual  embar- 
rassment  for  want of  money,  1. 
436 ; disagrees  with  the  Parlia- 
ment concerning the prerogative 
(1610-14),  I.  439,  440;  under- 
takes  a  system  of  colon~es In 
Ireland,  I.  449 ; IS  irresolute  as 
to whether  h~s  son-~n-law shall 
accept  the  Bohemian  crown 
(I~I~),  I.  490-492  ;  delays  to 
support  h~m,  I.  494;  des~res  and 
recelves  subsldles  from  Parha- 
ment (I~zI),  I.  498 ;  adjourns lt, 
v.  503 ; h~s  vaclllatlng  pol~cy,  I. 
505 ;  IS  at varlance  w~th  Parl~a- 
ment, i. 506 ;  1s  for the marrlage 
of h~s  son w~th  a Span~sh  Infanta, 
I.  510 ;  swears  to  the  a1 t~cles 
proposed by Spain (I  623),  I.  5  I 4 ; 
orders  h~s  son  to  return  from 
Spaln,  I.  520 ; strives  agalnst  a 
rupture  w~th  Spain  (1624),  but 
gives way, I.  5 27, 5  28 ;  h~s  promlse 
to France with rega~d  to the ex- 
erclse  of  the~r  rel~g~on  by  Ca- 
thohcs,  i.  5  3  1 ; h's  v~ew  of  the 
leglslatlve power of the sovereign, 
I.  452 ;  h~s  Ilfe,  character,  and 
manner  of  government,  I.  469- 
472; taste  for hterature,  I.  469; 
accommodating  att~tude,  I.  535 ; 
and death, I.  536 
James  11, vhen  Duke  of  York, 
fights at the  Battle  of  Dunklrk 
(1658), 111.  201 ;  consents to marry 
the daughter of General Lambert 
(165~), 111.  340,  341;  marrles 
Anne  Hyde,  111.  341 ; 1s  Admiral 
In  command  agalnst  the  Dutch 
(1665),  111.  425,  426;  w~shes  h~s 
brother  to  go  over  to  Rome 
openly,  111.  501,  518 ;  1s  united 
w~th  Cl~fford  agalnst  the  Triple 
Alllance (1672)~  111.  516 ;  opposed 
to  Parllament,  111.  521 ; takes 
the  command  in  the  battle  of 
Southwold Bay, 111.  528 ;  goes over 
to Cathol~c~sm,  111.  560, VI.  34-37 ; 
scheme  for h~s  second  marrlage, 
111.  562, 563; he marrles the Prln- 
cess  Mary of  Modena (1673),  111. 
564,  VI.  36;  IS  hated  In  conse- 
quence,  111.  565;  accedes  to the 
marrlage of h~s  daughter w~th  the 
Pr~nce  of  Orange (1677),  IV.  37 ; 
1s  attacked In  Parl~ament  (1678), 
IV.  65,  66 ; tr~es  to renew  the 
understand~ng  w~th  France  IV.  67 ; 
w~ll  not  return  to  the  Anghcan 
Church, and must  leave England 
(1679),  returns,  IV.  93, 94, VI.  40; 
goes  to Scotland,  IV.  94; 1s  sum- 
moned  to  London  (168o),  and 
does not wlsh to go away agaln, IV. 
106, 107 ; schemes for h~s  exclu- 
slon from the succession, IV.  109, 
111, 118, 131, 132; a new attempt 
to brlng h~m  back to the Anghcan 
Church, rv  125 ;  he endeavours to 
form a fresh alllance w~th  France, 
IV.  125 ;  opens the Scottlsh Parha- 
ment  (1681),  iv.  146;  remalns 
steadfast,  notwlthstand~ng  a thlrd 
attempt to brlng hl~n  back  to the 
Angl~can  Church,  iv.  147,  v1. 
41 ; returns  to  Endand  (1682), 
iv.  153, 155, 156, 1s  aga~nst  sum- 
mon~ng  the  Engl~sh Parl~ament 
(1683),  IY.  183 ; h~s  Influence 
Increases,  IV.  189;  In  the Secret 
Committee  for  Eorelgn  Affd~rs 
(1684), lv. 193 ;  heads the attempt 
to  convert  h~s  dy~ng brother 
(1685)~  IV.  201,  202 ,  his character 
In  corrlparlson  w~th  that  ot  h~s 
brother, iv  2 I I, 2 I 2 ;  h~s  speech In 
the Pr~vy  Counc~l  at the beglnnlng 
of h~s  relgn,  IV  2 14, 2 I 5 ; Intends 
to pract~se  h~s  relig~on  openly,  IV. 
217;  he w~shes  to malntaln  the 
French  alllance  (1685),  IV.  217, 
223 ;  and  to  procure  for  the 
Rolnan~sts  the  free  exerc~se  of 
the~r  rehg~on,  IV.  218, 226, he  1s 
crowned, IV.  220,221; summons a 
Parl~ament,  IV.  22  1-222  ; clalms 
the full revenues of  h~s  predeces- 
sor, IV.  222-228 ; treats the Prince 
of  Orange w~th  respect,  IV.  azq, 
225 ,  he opens Parllarnent, iv  233, 
z  34, hlnders the proposal to rnake 
the law agalnst all D~ssei~ters  more 
stnngent,  IV.  237,  1s  ~mmovable 
agalnst Illonmouth, IV.  a59 ,  w~shes 
to form  a  stand~ng  army and ap- 
point  Cathol~c  officers,  IV.  265 ; 
declares  thls  to the  ~eassembled 
Parliament,  lv.  266 ; his  answer 
to the address  of  the Commons, 
IV.  275;  he  adjourns the  Parl~a- 
ment, IV.  279, 281 ; he wishes the 
Protestant preachers to be mode- 
rate  (1686),  IV.  282,  293,  294 ; 
arshes to secure  the  Roman~sts 
In  thew  r~ghts,  by  h~s  own  rlght 
of  d~spensdt~on,  IV.  288 ; w~th  the 
help  of  a  favourdble  dec~s~on 
from the Judges,  iv.  289 ; allows 
the  supremacy  to  be  exercised 
through  an  Lcclcs~ast~cal  com- 
mlsslon, iv.  298 ; decl.11  es h~mself 
In  favour  of  suspend~ng  B~shop 
Compton, iv.  301 ; deslres  from 
the  Scottlsh  Parl~ament prc- 
tect~on  for the Cathohcs, iv.  303 ; 
dlsmlsses  the  Lord  Treasurer 
Kocliester  (1637),  IY.  307,  308 ; 
quest~ons  officers  of  state  con- 
cernlng the abolit~on  of  the penal 
laws  aga~nst  Cathol~cs, IV.  309, 
310;  suspends  the  penal  laws 
relatlng  to  ecclesiast~cal aflalrs 
(Declarat~on of  Indulgence),  IV. 
319 ;  demands the concurrence of 
the Pr~nce  In  h~s  schemes for the 
Cathol~cs  (1687),  IV.  326,  327 ; 
recelves  the  Papal  plentpoten- 
t~ary  lv. 330; dissolves Parl~ament, 
IV.  331 ;  removes  SIX  members of 
the  London  court  of  Aldermen 
fiom thelr  office,  IV.  333, VI  67 ; 
travels Into the western count~es, 
IV.  3  3 3 ; makes  h~s  Influence felt 
by  the tso Unlvers~tles,  IV  334, 
335 , also by  the  officials  In  the 
countres (16881, IV.  337;  also by 
c~ty  maplstrates,  IV.  339,  360 ; 
renders  the  Declaration  of  In- 
dulgence  more  severe,  IV.  341- 
345 ,  vehemently  opposes  the 
address  of  the  B~shops,  IV.  350, 
351 ; h~s  conduct on the b~rth  of 
h~s  son  (16881,  IV.  359,  396; 
u~shes to  bring  together  an 
anti-ep~scopal Parliament, IV.  3  6  I ; 
document  (of  1686)  relatlve  to 
h~s  alllance  w~th  k  rance  agalnst 
Holland,  iv.  371,  372;  tries  to 
med~ate  between  the  Pope  and 
the  K~ng  of  France  (1688),  IV. 
375-377,  remalns  firmly  on the 
slde of  France agalnst  Germany, 
IV  380, 383, recalls the English and 
Scott~sli  regiments from Holland, 
IV.  387-401 ; trles to pac~fy  the 
ambassador  from  Holland,  IV. 
420 ; offers a treaty to the States 
General,  iv.  42 I ; issues  a  pro- 
clamation  In  favour  of  the Epl- 
scopahans,  IV.  422,  423 ; consults 
mith  the  b~shops,  IV.  423,  424; 
makes  concessions,  IV.  424 ;  IS 
irr~tated  by the~r  ~nsult~ng  refusal, 
IV.  430 ; dismisses  Sunderland, ]v. 
432,  has  the statements  of  the 
nltnesses to the blrth  of  h~s  son 
recorded,  iv.  q 32 ; requlres  from 
the Blshops a  declaration  agnlnst 
the Pnnce  of  Orange,  rv.  433 ; 
agaln accepts alllancea ~th  Fmnce, 
'V.  443, 446, 448, 458 ;  goes to the 
army, IV  446 ;  orders a retreat, IV. 
488;  dec~des  to summon  Parha- 
ment, IV.  452, 453; thlnks of flight, 
IV.  459;  re~okes  the  summons 
to Parhament,  IV  462 ; disbands 
h~s  army  and  tahes  fl~ght,  IV. 
463,  464 ;  the  comb~nat~on  of 
these  events  u~th  those  of 
earher tlmes, ir. 466-469  ;  goes to 
France (1689),  IV.  531 ; goes  to 
Ireland,  IV.  536 ; conc~~~ates  the 
Protestants,  I\,.  536;  obl~ged  to INDEX. 
abandon  these  designs,  iv.  541, 
542 ; advances to Londonderry, 
rv.  557 ;  w~thdraws agaln,  IV. 
558 ;  is  greatly  re~nforced,  lv. 
562 ; w~shes to  cross  over  to 
England (169o), IV.  593,  VI  107  ; 
determines to ascemble  hts army 
at Dundalb, IV.  600,  601,  v1  106, 
I 12  ;  takes up h~s  pos~tion  at the 
Boyne,  IV.  603,  604,  VI.  70, 118, 
141  ; escapes  to Dubl~n,  ~v.  610  ; 
thence to France, ~v.  61  I ; adv~ses 
the Scottlsh H~ghlandcrs  to sub- 
m~t  outnardly (I~~I),  V  38 ; h15 
commun~cdtlons  w~th  England, V. 
43-45 ; h's  confidence  as  to the 
success of a land~ng,  v. 44,  46;  sees 
h~s  plans  for a  descent  shattered 
(1692),  v.  51  ; recelves  the str- 
pulat~ons of  the  compounders, 
v.  109; l~st  ot  h~s  adherents, 
v.  109,  I  10 ;  prepares for another 
attempt  at  land~ng  and  repents 
of h~s  concesslons (1696), I  II  I ; 
Issues  a  comm~ss~on  for  an  m- 
surrectlon  (1695),  v.  112  ;  IS 
aware  of  the  plot  agalnst  K~ng 
W~ll~am  (1696),  v.  I 15  ;  w~ll 
make no further attempts on the 
Engl~sh  throne,  v.  135  ; enter- 
talns  new hopes  (rjoo),  v.  227, 
10111s  the  order  of  La  Trappe, 
\  274  ; h~s  l~fe  and rel~g~ous  feel- 
Ing, v.  274; dles  (1701)~  v.  275- 
277 ; described  by  Burnet,  v~. 
79-81 ; h~s  autob~ographical  me- 
moranda,  VI.  29,  30. 
James 111 (the Pretender),  IS pro- 
cla~med  Klng,  v.  277 ; declared 
gu~lty  of  h~gh  treason  by  the 
Lower House, v  284  ; 1s  obl~ged 
to leave  France, v.  346 ;  recelves 
assurances from England, v.  347- 
354; ISSU~S a  Proclamat~on,  v. 
365 ;  a prrce IS set upon h~s  head, 
v.  372; he  comes  to  Scotland 
and  IS  crowned, v.  374 ; fl~es  for 
h~s  I~fe,  v.  375, has  many  allies, 
v.  381, v~.  392 ; h~s  connexlon 
w~th  the autob~ography  of  James 
II,Vl  39. 
James,  Earl of  illoray, Pr~or  of  St. 
Andrews ; see hloray. 
James',  St.,  Charles I  ~mpr~soned 
at, 11.  544. 
Jane,  Professor,  opponent  of  the 
Presbyter~ans,  IV.  571. 
Jars,  the Cheval~er,  In  connexlon 
w~ththe  Marquessof Chateauneuf, 
11.  144  ;  IS arlested, 11.  146  ;  thrown 
into the Bastlle, 11.  147;  Itberated 
through  the  ~ntercesslon  of  the 
Queen  of  Lngland,  11.  148,  vl. 
548. 
Jeanne d'Arc, I.  86. 
JefFreys,  George,  Lord Ch~ef  Jus- 
tlce of  the K~ng's  Bench, IV.  I  88 ; 
takes  part  In  the  ~roceed~ngs 
agalnst Armstrong, IV.  197  ; coun- 
sels that the Cathol~cs  be released 
from  pllson,  IV.  198,  199  ; IS  In 
the Pr~vy  Counc~l,  IV.  199  ; takes 
part  In  the  Ass~zes  after  Mon- 
mouth's  ~nsurrect~on,  IV.  263 ;  be- 
comes Lord Chancellor, lv. 269,  a 
ready to  a~d  ~n  the personal changes 
to  be made ln the Bench of Judges, 
IV.  290, 291  ; IS  Pres~dent  of  the 
Eccles~ast~cal  Commlss~on,  IV.  299, 
300  ; IS a member of  a board for 
regulat~ng  the  mun~clpal~t~es,  IV. 
339 ;  finds ~t difficult  to malntaln 
h~s  pos~tlon,  IV.  360; detaches 
h~mself  from the  Roman~sts,  IV. 
421, 422 ; restores  ~ts  charters 
to the  c~ty  of  London,  IV.  425; 
IS  In  favour of  Parl~ament  belng 
summoned, IV.  426, 427 ;  IS,  after 
h~s  death, excluded from W~lliarn 
111's act of grace, IV.  585. 
Jenkins,  Secretary  of  State,  IV. 
I 58 , glves  hls  oplnlon  agalnst 
concesslons  to  Nonconformists, 
]v.  168  ; h~s  Influence  In  the for- 
mat~on  of  the  Common  Councll 
of  London,  ~v.  169 ; IS  ag~~nst 
the  repeal  of  the  Charters,  IV. 
184  ; reslgns hls office, lv.  189. 
Jennings,  Edmmd,  a  Tory,  IS 
against the rel~g~ous  demands of 
~alnes  11, lr. 271. 
Jermyn,  Henry,  aftermards  Ear! 
of  St  Albans, sent to the court 
of  Ftance,  11.  1j3,  154;  IS  111- 
rece~ved  there, 11.  154;  IS opposed 
to  the  French,  11.  186  ; takes 
pal t  In  the  monopol~es,  11.  256; 
he  fl~es,  11.  266 ;  Intreats  Louis 
XIV to accept  Charles 11's pro- 
posals  for peace,  111.  441  ; nego- 
tlates for an alllance wlth hlm,  111. 
443,  IV.  120;  returns to France, 
VI.  489,  502,  508. 
Jersey, Lord, m  Secretary of  State, 
v.  zoo ;  ambassador  In  France. VI. 
3409 342. 
Jesuits,  the,  act~ve In  Endand. 
I  293-296 ; find  entrance ~ntd 
Scotland,  I. 364;  the Engl~sh  House 
ot  Commons  host~le  to them,  I. 
587 ; they spread themselves over 
England, 11  39 ; they form a con- 
splrncy agamst  Charlea 11, IV.  58, 
59 ;  and are consequently severely 
treated, IV.  87,  88. 
John,  Km:  of  England, elected by 
the nobles,  I.  48, 49; holds  h~s 
k~ngdom  as  a  Papal  fief,  I  50; 
slgns Magna  Charta,  I.  53 ;  d~es, 
1  55. 
John of  Gaunt, his  marrlage  a ~th 
Catharme  Swynford  recogn~sed 
as leg~t~mate,  I.  96. 
John of  Austr~a,  h~s  amb~t~on  and 
relatlon to Mary Stuart, I.  290. 
John  IV of  Portu al,  makes  con- 
cessions to the fleet  of  the Cotn- 
monwealth,  111.  65  ;  slgns  the 
commerc~al  treatv wlth  England, 
111  186. 
John Philip, of  Mn~nz,  stands  on 
a good tootlng u~th  Charles I1 of 
England, 111.  186. 
John, St ;  see St. John. 
Johnson, Dr.,  lm~tates  Juvenal,  v. 
400. 
Johnstone  of  Warnston,  Archl- 
bald, prompts the  compla~ntaga~nst 
the  Scott~sh  blshops,  II  91,  92; 
he reneus the Scott~sh  Cobenant, 
11.  100;  puts  the  demands Into 
shape, II  102,  vl.  47  ; 1s  secretary 
of  the General Assembly, 11.  I  I  3  ; 
shetches  a  scheme for  a  com- 
m~ttee  of  the  two  kingdoms,  11. 
405 ;  also  the  art~cles  for  the 
peace negotiat~ons  of Uxbrldge, 11. 
412. 
Jones, Inlgo,  a  personal  fr~end  of 
Charles I, 11  56. 
Jones,  commander of  the  Parha- 
mentary troops In  Ireland, 111.  28. 
Jonson, Ben, 11.  56. 
Joseph, P ather, proposes  the con- 
d~t~ons  for a treaty between Eng- 
land and France, 11.  140,  v.  269. 
Joseph Clement,  of  Bavar~a, ts 
ra~sed to  the  Electorate  of 
Cologne,  IV.  383. 
Journal of  a  Jacob~te  durlng  the 
war In  Ireland, v). 128. 
Joyce, Cornet,  tdkes King Charles 
1 prisoner, 11. 488. 
Juliers taken  by  the un~ted  forces 
ot Engl~nd  and Holland, I.  421. 
Julius 111,  Pope, Issues a dlspensa- 
tlon to the Engl~sh  concerning the 
appropr~ated  church  property,  I. 
203. 
Junta of  Charles  I, to dellberate 
on the affa~rs  of  Scotland, 11.  106. 
Jurisdiction  splr~tual  and  tempo- 
ral,  In  contest,  I.  1j5,  136;  the 
bishops renounce them,  I.  14  I ;  ad- 
m~n~stered  In  the name  of  K~ng 
Eduard VI, I.  184  ; glven back to 
the Pope, I.  203 ;  under El~zabeth 
agaln  ass~gned to  the  crown,  I. 
2 30  ; that of  the Scottlsh b~shops 
declared  to be abol~shed,  t  252; 
declared  and  approved  by  Mel- 
vllle  In  the  General  Assembly, 
I.  363 ; by the Scott~sh  Parl~ament 
the  recognlt~on  of  the Klng  and 
the Estates uere united,  I.  363; 
In  England  by  James I  firmly 
malnta~ned,  I.  395 ;  d~sputed  by 
the  Separat~sts, 11.  242,  243 ; 
abol~shed  by  the Lower  House, 
11.  245 ;  1n  Charles 11's  declarat~on 
to be shared wlth the Presbyters, 
111.  352. 
Juxon,  Blshop  of  London, 11.  25  3 ; 
he  prepares  Charles  I  for death, 
i~.  549, 550; he becomes  Arch- 
bishop of  Canterbury, 111.  362. 
Kelts In  Britam and Gaul,  I.  I,  2. 
Ken, Thomas, B~shop  of  Bath  and 
Wells, at the deathbed of Charles 
11, lv.  201,  202; preaches  In  be- 
half of the French Protestants, IV. 
282, 283 ;  IS In  the Eccles~ast~cal 
Conference at Lambeth, IV.  347. 
Kensington, Lord ;  see Holland. 
Kentlsh Petition, the. v.  261.  286.  .  ,  ,  , 
287. 
Keppel, Joost,  Earl of  Albemarle, 
v.  197 his character, v.  198,  199  ; 
he recel\es a grant of  Ir~sh  lands, 
v.  205, 21  I ; he 1s  excluded  from 
W~ll~am  111's  Counc~l,  v.  213,  11. 
368,  373,  374. 
Keppoch, lv.  548,  549. 
Ket, ln  the relgn  of  Edward  VI, INDEX 
heads  the  revolt  agalnst  the  Lake, Blshop of  Clilchester, IV.  347. 
Retormatlon,  I.  177.  Lambert, John,  major-general  of 
Khevenhiller, ambassador  of  the  the army of  the Independents, at 
Lmperor  E  erdlnand  I1 In  Spaln,  the battle of Preston, 11.  526,527 ;  . -.-  at  Dunhar,  111.  49;  agalnst  the 
1  3'1. 
sdd,  a  sea captain,  h~s  patent  Is 
attacked, v.  203. 
Kdkenny,  a synod  held at, 11.  381 ; 
a general assembly of the lalty held 
agdlnst the peace  of  Ormond, 111. 
25, also agalnst Rlnucclnl, 111.  27. 
mecranlue, battle  of, lv.  552, 
553 
=&grew,  Admlral,  v.  56,  66,  VI. 
226 ; he 1s  dismissed, v.  68. 
Kimbolton, Lord , see Mandeville. 
Kingston-upon-Hull, 11.  347,  34% 
Kingston-upon-Thames  threat- 
ened  by  Iligby and Lunsford,  11. 
340 ; the  Rojallsts  defeated  at, 
11  522. 
Kmnnoul, Earl of; see Hay. 
Kinsale, station of Prlnce Rupert's 
feet, 111.  30, 63, 64, land~ng-place 
of  James  11,  IV.  536;  taLen  by 
the Engllsh,  IV  6  14. 
Kirkby  warns Charles 11, lv. 58 
Klesel, Cardlndl,  I.  485; h~s  over- 
throw, I  487. 
mlghtley, Capta~n,  concerned In 
the attack on Wlllla~n  111, v.  I 14. 
Knolles,  Franc~s,  treasurer to  Queen 
Ellzabeth, I.  339. 
Knox, John, In  unlon  wlth  Cran- 
mer,  I  174;  he protests agalnst 
the rlght of women to the govern- 
ment, I.  209 ;  h~s  Protestant zeal, 
I  240, 241 ;  In favour of restoring 
the  Protestant worshlp In  Scot- 
land, I.  241 ;  In  favour of  the de- 
structlon of  Images and convents, 
I.  245;  he  opposes  Mary  Stuart, 
I.  259 ;  h~s  Importance In  pol~t~cal 
relations, I.  251 ;  his Influence and 
death, I  363. 
Konigstein near Frankfort, Charles 
I1 meets Chrlstlne of  Sweden at, 
111  143. 
Krempe, fall of, I.  585. 
~emonstrabts,  111.  51 ;  In  favour 
of  p~ttlng  an  end  to the  Long 
Parl~ament,  111.  81 ; puts forward 
a  new  constltutlon,  111  I I3 ; 
offers the Protectorate to General 
Clomwell,  111.  116 ;  defends  h~s 
scheme  of  government  against 
Cromwell,  111.  174;  opposed  to 
Cromwell's  bemg  made  a  klng, 
111  181, goes out of  the Council 
of State,  111.  191 ; takes the lead 
In the affairs of  the army, 111  234; 
In  the  matter  of  the  address  of 
the army, 111.  237 ; opposed to the 
restoredLong Parl~ament,  111. 241; 
defeats the Royal~sts  In Cheshire, 
111.  246;  lays  before  Parliament 
the pet~t~on  of  the army, 111.  252 ; 
leads the lnsurrectlon of the army 
agalnst  the  Parliament,  111.  255, 
256,  de~lared  major-general  by 
the  army,  111.  257;  proposal 
that  111s  daughter  should  marry 
the Duke of York,  111.  262,  263; 
he  marches  agalnst  Monk,  111. 
267 ; h~s  att~tude  of  antagonism 
to hlm,  111  267,  268, compelled 
to recognise  Parllament, 111.  372 ; 
attempts an ~nsurrectlon,  111  302 ; 
condemned  by  Parl~ament, but 
spared by Charles 11, 111  376 ;  his 
character, 111  261, 262. 
Lambeth  Palace,  some  of  the 
blshops  meet  at,  to  consult 
upon  James  11's  Declaration  of 
Indulgence,  IV.  347,  a  great 
eccleslastlcal  confel ence  held 
there,  IV  347-349 ;  the  splrltual 
and  temporal  Lords  agree  to 
urge James I1 to summon a Par- 
Ilament, 415, 446 
Lancaster, I  homas  of,  leader  of 
the  Barons  agalnst  Ldward  11, 
I  68, he 1s executed, I  69. 
Land  Bank,  erected, v.  I z  z ,  given 
L.  UP,  130  Land  Tax, 111  95,  I 33,  449, v.  20, 
La Ferth, Imbault, French ambas-  61,  76,  178,  212,  391,  VI.  149, 
sador, 11.  297 , In  connexlon with  I 53, 165, 175. 
the members of the Lower House,  Lane, Attorney-General In the trial 
11  297 ; cp. v. 468, 469.  of Strafford, 11.  250 
La Hogue, sea-fight at, v.  50, 51.  Lanfranc, I.  36. 
Langdale,  niarmadukr,  at  the 
battle  of  Naseby,  11.  430,  431 ; 
influential  In  the North  of  Eng- 
land,  v.  497;  allled  with  the 
Scottlsh  commlssloners,  11.  513 ; 
surprises  Berwick,  11.  515 ;  1s 
defeated at Preston, 11.  526. 
Langham, Alderman, won  over to 
the s~de  of Charles 11, 111  282. 
Langhorn,  Balrlster,  1s  hanged, 
IV.  87. 
~angsyde,  battle at, I.  278. 
Langton, Stephen,  Archb~shop  of 
Canterbury,  nominated  by  In- 
nocent  111,  I.  49,  50;  effects 
an  alllance  of  the nobles  aga~nst 
Klng John,  I.  5  I. 
La Rochelle, see Rochelle. 
Latlmer, Hugh,  Blsho~  of  Wor- 
cester, adherent of ~rotestant~sm, 
I.  1,6 ; ~mpr~soned,  I  165,  set 
free, I  174 ; agaln  ~mpr~soned,  I. 
192 ;  burned, I.  206. 
Latm  and  Teutonic  natlons, thelr 
common  characterlstlcs  and  In- 
ternal conflicts, 11.  59,  60. 
Latitudmarians, VI  48,  61. 
Laud, Blshop  of  London,  after- 
wards 4rchblshop of  Canterbury, 
h~s  crltlclsm ot Rudyard's speech, 
I  571;  h~s  attltude  and  sentl- 
ments  In  opposltlon  to  Ro- 
manlsm,  11.  44,  45,  v.  446,  447; 
he  represents the  Angl~can epl- 
scopate,  11.  47,  48,  67,  fills 
up  the  vacant  Blshopr~cs In 
Scotland,  11.  73,  74 ; 1s  engaged 
In  the  promulgat~on  of  a  new 
Canon-Law Book for the Scottlsh 
church,  11  78;  1s  In  the  Klng's 
Counc~l,  11.  106,  counsels  hard 
measures  agalnst  the  Scots,  11. 
r z  3 ;  also  against  the  Romlsh 
recusants,  11.  124 ;  adv~ses  war 
wlth  Scotland,  11.  195,  196;  Im- 
peached  by the Upper  House, 11. 
235 ; condemned  b)  a  B111  of 
Attainder,  11  409 ;  h~s  llterary 
~mportance  and h~s  character,  11. 
brlnglng  about  111  Edmburgh re- 
solutions favourable  to the royal 
authorlty, 111.  508 ;  h~s  character, 
111.  520, VI  49,  50;  h~s  advlce to 
secure the aid of the Scots agalnst 
Parl~ament,  111.  535 ; accused  In 
the  Lower  House,  111  549-555; 
remains In  ofice, notw~thstandlng, 
111.  569 ; wlshes  to  secure  h~s 
safety In  the treaty wlth  France, 
IT.  zq ; h~s  authorlty  In  Scot- 
land shattered, IV.  90. 
Lauzun.  Nompar  de  Caumont, 
Count,  escorts  Queen  Mary  to 
France, IV.  462, 530; 1s appointed 
by Klng James to drrect affalrs In 
Ireland,  IV.  591;  does  not  ap- 
prove  of  the  K~ng's  measures, 
IV.  600-602 ; advlses  a  retreat 
from  Dundalk,  IV.  604;  deter- 
mines to abandon the poslt~on  on 
the Boyne,  IV.  605,  606 ; urges 
the Klng  to escape,  IV.  610, 61  I ; 
comes  to Llmerlck,  IV  61 3 ; to 
Galway,  iv.  614;  to France,  IV. 
615 ;  h~s  despatches, VI.  102. 
Laws  agamst  heresy,  rev~ved 
under Qeen  Mary I, I.  zoq ;  put 
Into execution, I.  205. 
Lawson,  Vlce-Admlral, requires the 
C~ty  of London to  obey the Rump 
Parllament,  111.  276,  1s  retqlned 
in  the servlce of  Charles 11,  111. 
425,  426;  1s  mortally  wounded, 
111.  427. 
League,  see Covenant. 
Lee, Archbishop of York, I.  157. 
Leeds, Duke of; see Danby. 
Leibnitz, wlshes to wrlte In  favour 
of the Hanoverlan  succession, v. 
267 ; urges  the pressing Interests 
of  the Empire, v  273 ;  manifests 
anxlety  concerning  the  Jacoblte 
Pretender, v.  350. 
Lemcester, Earl of, Robert Dudley, 
h~s  contemplated  marrlage  w~th 
Mary  Stuart,  I.  262,  275 ; he 1s 
sent by  Ellzabeth  to the help of 
the  Netherlands,  i.  299;  his  re- 
47, 48.  latlons to the @een,  I.  336, 337. 
Lauderdale, Lord, John  Maltland,  Leicester,  town  of,  taken  by 
negotiates respecting the polltlcal  Charles  I, 11.  427 ; taken by  the 
polnts  In  the secret  treaty wlth  Parllament, 11.  433. 
France, 111.  503 ; as Secretary for  Leighton, Robert, Blshop of  Dun- 
Scotland  1s  opposed  to the  pre-  blane,  afterwards  Archb~shop  of 
ponderance of  the Episcopal sys-  Glasgow, VI  48, 49, 54. 
tem,  111.  508 ; 1s  the  means  of  Leith, In  Scotland, occup~ed  bv the  .-, 
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French,  I  248,  va~nly  attacked  I  425,  484; he  is  in  favour of  a 
by  the  nobles,  1.  249 ; bes~eged  marrlage between Prmce Charles 
w~th  the assistance  of  the Eng-  of  England  and  the daughter  of 
l~sh,  I.  251,  252 ; an  assembly  Ph111p 111  of  Spa~n,  I.  488;  h~s 
held  there  for  the  restorat~on  fall,  I.  517;  characterlst~c  d~ffer- 
of  the  Scottlsh  Ep~scopate, I.  ence  between  Lerma  and  011-  -  - 
362. 
Lennox, Eall of,  Esme  Stuart, h~s 
scheme for  the re-establishment 
of  the  Roman  Church,  under 
James V1  of  Scotland,  and  the 
l~berat~on  of  Mary Stuart, I  296, 
297 ;  he  1s  obllged  to leave Scot- 
land, I.  297. 
Lennox, Ludov~c,  IS  sent to El~za- 
beth by James V1,  I.  380. 
Lennox and  R~chmond,  Farl  of, 
James Stuart, in favour of the pe- 
tltlon of the Scots agamst the new 
Liturgy,  11.  87;  In  the  Kmg's 
Counc~l,  11.106 ;  1s  Lord Steward, 
11.  306. 
Lente, Dan~sh  ambassador In  Hol- 
land, v.  10 
Lenthall, W~ll~am,  Speaher  of  the 
Long  Parl~ament,  11.  225,  407 ; 
In  the parl~amentary  commission 
for offermg the crown  to Crom- 
well,  111  177 ; takes part  In  the 
re-summon~ng  of  the  Long 
Parl~ament,  111.  235 ; present  at 
the insurrection  of  the army, 111. 
256-271; warns Charles I1 agalnst 
the  Presbyterians,  111.  296 ;  m 
the Board  of  Counc~l  (1660),  v. 
528. 
Leopold I, Emperor,  IS  won  over 
to an  alllance  w~th  W~ll~am  111, 
v.  7;  takes  part  In  the  vrar 
aga~nst  the Turks, v.  12 ; grants 
the  t~tle  of  K~ng  to the  Duke 
of  Savoy, v.  14 ;  1s forced to glve 
h~s  consent to the Peace Congress, 
V.  137,  VI.  319,  320,  328; agrees 
to  the  peace  of  Rysw~ck, v. 
144 ; wlll  not glve up  Ril~lan,  In 
the quest~on  of  the Span~sh  suc- 
cession,  v  166,  VI.  357,  358 ; 
opposes W~ll~am  111, v  270;  re- 
signs h~s  claim  to the  crown  of 
Spam, v.  319. 
Leopold,  Archduke  of  Austr~a, 
Stadtholder  of  the  Span~sh 
Netherlands,  1s  averse  to  an 
alllance  w~th  the  Engl~sh  repub- 
IIC, 111.  155. 
Lerma, Duke of, his love  of peace, 
varez, 11.  29. 
Leshe, John, h~s  relat~ons  wlth  the 
agent Ta~lor,  11  25. 
Lesley,  Alexander,  serves  under 
G1 stalus Adolphus, 11.  129 ;  takes 
the  command  of  the  Insurrec- 
tlonary Scots, 11.  I 30, takes Edm- 
burgh  Castle,  11.  I 3  1 ; rel~glous 
feeling  In  h~s  camp,  11.  I 3  I, 132 ; 
w~shes to  lead  b~s  Scots  to 
Germany,  11  I 36 ; resumes  the 
supreme  command,  11.  205 ; be- 
comes  Earl  of  Leven,  11.  282 ; 
JOI~S  Fa~rfax,  11  400. 
Lesley,  Davld,  defeats  Montrose, 
11.  438 ; fights  aga~nst  Cromwell 
at Dunbar, 111.  48. 
Lestrange defends hls church prln- 
c~ples  In  the Observator,  IV.  149, 
267, 268. 
LethinPton.  mm~ster of  Mary 
~tuarr,  I.  260 
Levellers. the~r  orlgln and oplnlons, 
111  18-20. 
Leven, Earl of;  see  Lesley,  Alex- 
ander. 
Leven, Lord, at the court of  Bran- 
denburg, IV.  409. 
Levingstoune, Henry, Justlclary at 
Stlrllng, condemns the Protestant 
preachers of Scotland, I  244. 
I~eyburn  declares h~mself  In falodr 
of  the restorat~on  of  the Protes- 
tant Fellows of Magdalen College, 
Oxford, IV  425. 
Lichfield, Earl of, concerned In  the 
rlslng of  the Royalists agalnst the 
Republ~c,  111.  245. 
Llfe Annuities, bank for, v. 74. 
Lilburne defends the clalms of  the 
Independent  ag~tators,  11  499, 
500, 111.  4 ;  IS arrested, 111.  16 ;  h~s 
scheme  of  government,  111.  17; 
h~s  return  from  banishment,  11. 
95. 
Lihenroth, Swedlsh ambassador at 
Ryswlck  and  at  the  Hague,  v. 
136, vl.  3",  319,  329,  363,  364, 
378,  381,  386,  39% 393,  401, 
402. 
Limerick  defended aga~nst  Wllliam 
111,  Ir  278,  615, v.  29,  VI.  124; 
capitulates, v.  30. 
Llndsay, Earl of, attempts to relleve 
Rochelle,  I  584, 11.  4 ; IS mortally 
wounded, 11  369. 
Littleton, see  Lyttleton. 
Littleton,  Lord,  saves  the  Great 
Seal, 11  355. 
Littleton, Sir Thomas, r~commends 
the  proposal  of  the government 
In  respect  to the successton,  IV. 
132 ; demands exceptions to the 
B111  of  Indemn~ty,  IV.  576;  also 
unanimity betueen the Klng and 
Parl~ament  concernmg the Place 
B111, v.  70, IS  on the Conlmlttee 
for founding the Bank of  England, 
v.  78 ; IS Speaker  of  the Lower 
House, v  185, VI  336. 
Llewellyn Prmce of Wales, I  63. 
Lloyd, B~shgp  of  St. Asaph, In  the 
Eccles~astlcal  Conference at  Lam- 
beth Palace, IV.  347, VI  58. 
Lochiel, In  the G~ame~s,  IV  548. 
Loch Leven, Mary  Stuart  Impn- 
soned there, I.  277. 
Looke,  John,  contrasted  u~th 
Hobbes,  111  576, 577; he wlrhes 
for  the  adm~ss~on  of  Presbyte- 
rlans  Into  the  State  Church, 
111.  577;  also  for  separat~on  be- 
tween  Church and State, 111.  578, 
asserts  the  r~ght  of  the  mdl- 
v~dual,  111.  579 ; h~s  relat~on  to 
Shaftesbury,  IV.  166; he  writes 
agamst  the  debasement  of  the 
co~nage,  v.  101;  IS  a  member  of 
the Board  of Trade, v.  104, 391, 
VI.  47. 
Lockhart,  Croma  ell's  ambassador 
to France, at the battle  of  Dun- 
k~rk,  111.  201 ;  opposes the deslgns 
of Charles 11, 111.  249. 
Lollards,  the  followers  of  \I'lcl~f, 
I  77, 81 ;  suppressed by Henry V, 
I.  83 ;  also by  Mary, I.  209, per- 
secuted In  Scotland, I.  239, 240. 
London, rlses  Into  Importance  In 
the  t~me  of  the  Romans,  I.  9; 
forms  a  Communla,  I.  48 ; 
Edward  I  and  the  Estates 
meet  there  (1299),  I  67;  ex- 
c~tement  In  the C~ty  at the death 
of  Q~~een  El~zabeth,  I.  381, 382; 
at  the  t~dmgs of  the  defeat 
of  Freder~ck, Elector  Palatme 
(1620))  I.  495;  at the return  of 
cg 
Prlnce Charles from Spa~n  (162~), 
1.  522, 523 ;  at the passing  of  the 
Petltlon  of  Rlght (r628), I  577; 
the  trade  of,  Improved  through 
Intercourse  u~th  the  Amer~can 
colonies,  11.  55 ; Purltan  move- 
ments In  (1637),  11.  124; tumult 
there after the d~ssolutlon  of  the 
Short Parl~ament  (16~o),  11  209 ; 
the Peers who are host~le  to the 
government  assemble  there,  11. 
217; Pet~t~on  of the C~ty,  11.  220; 
the Lords  obtam  a  loan  of  the 
Clty,  11.  222;  IS opposed to Epl- 
scopacy  (I~~I),  11.  245,  fears a 
powerful reactlon of  the govern- 
ment, 11  265 ;  man~fests  sympathy 
w~th  the K~ng,  11.  294,  304  305; 
adcpts  the  Ideas  of  the  Lower 
House,  11.  308;  In  an  lnsurrec- 
t~onary  ferment, 11.  309,  5  19 ; the 
Common  Counc~l  form  a  guard 
to  protect the Parl~ament  (1642), 
11  323 ; prepares  for war,  11.  359, 
360 ;  the  Royal~sts  attempt  a 
rlslng,  11.  375 ; petltlOnS  agalnst 
the attempt at medlat~on  by the 
Lords  (r643),  11  378,  predoml- 
nant  Presbyter~anism  In  (1645), 
11.  453 ; lay  elders  and  church 
sesslons  In  the  C~ty  (1646),  11 
476 ; requests the return of  the 
KIII~,  II  492 ;  makes  peaceful 
terms  w~th  the  army,  11.  493 ; 
gnes expression  to ~ts  loyalty,  11. 
517,  520,  535,  In  subject~on  to 
the army,  11  539; manifests  d~s- 
l~ke  towards  Cromwell  (1658), 
111.  208 ;  opposed  to the republlc 
(1659),  111  242, 274, opposed  to 
the Sectar~es,  111.  274,  275,  pro- 
poses a definlte settlement of  the 
state,  111.  276;  demands  repre- 
sentat~on In  Parllament  as  a 
condlt~on of  taxat~on (1660)) 
111,  281 ;  obtams concessions from 
Charles  11,  111.  281,  282;  de- 
pressed  by  Monk,  111.  283 ; re- 
celves  satlsfact~on,  111.  287,  290; 
demands that an lnvltatlon be sent 
to the Kmg to request hls Imme- 
d~ate  return, 111  295, elects Inde- 
pendents  for  Parl~ament  (1661), 
111.  363 ;  Great  Flre  of  (1666), 
111.  439, v'.  25;  Nonconform~sts 
appear agaln (1670), 111.520 ;  slgns 
an  address  agalnst  the Duke of 
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York  [1679),  IV.  84;  the Wh~gs 
preponderate  In  (1681),  IV.  124, 
128, 149; contest at the elect~on 
of  sheriffs, IV.  160-165 ; a  change 
In  favour  of  the 1  ones,  IV.  165, 
169; the l~bert~es  of  the C~ty  of, 
forfeited  In  consequence  of  the 
regulat~ons  of  the  Klng  (1683), 
IV.  170, 17 I ; the regulations  are 
abandoned,  IV.  184; the charters 
restored (1688), IV  425; anti-Pdpal 
outbreak  In  the  C~ty  after  the 
fl~ght  of  James 11,  IV.  478,  479; 
lnvltat~on  to the Pr~nce  of Orange, 
IV.  480 ;' great  rejolclngs  at the 
return of Wllllam  I11 from  Hol- 
land (1693),v. 67, (1694),  VI.  248 ; 
sympathy wlth the Wh~gs  (1696), 
VI.  I 2 I ;  opposed  to the peaceful 
pol~tlcs  of  the Torles (I~oI),  VI. 
262,  264 ; popolar  manlfestat~on 
agalnst  the  Pretender,  VI.  278 ; 
loyal  and  Angl~can sentiments 
('7091,  v  335. 
Londonderry, In  Ireland, a refuge 
for the Protestants,  11.  287;  re- 
slsts  Klng  James 11,  IV.  556, 557, 
VI.  136. 
Long  Marston Moor, battle at, 11. 
402-410. 
Lope  de  Vega, I.  5  I 3. 
Lords, Jee Upper House. 
Lords of Artlcles m  Scotland, 
mode of  appolntlng, the~r  Import- 
ance,  11.  76,  77;  they  qre  to be 
freed  from  the  Influence  of  the 
blshops,  and  vacancies  filled  by 
deput~es  from the other estates, 11. 
173 ; promlse  Roman~sts  freedom 
only for prlvate services, IV.  304. 
Lorne, Lord ;  see Argyll. 
Lorrame, an object of  d~spute  at 
the Peace of Ryswlck, v.  I 35, I 36, 
VI.  312, 315,  316 ; IS to be on~ted 
u~th  France  In  consequence  of 
the  Span~sh  succession,  v.  163- 
165,  2709  Vl.  340,  741,  344,  345, 
350;  comes  Into  the possesslon 
of the French, v.  397. 
Lotteries, t. 75, 80, VI.  205 
Loudon Lord, appends a  Declara- 
tory to the accusation agalnst the 
Scottlsh blshops, 11  97 ; h~s  posl- 
tlon  among the Covenanters,  11. 
110, 11  I ;  concerned In  the nego- 
tlatlons  w~th  the  Klng,  11.  134 ; 
applles to the French ambassador 
Bellli\re,  11.  177 ; 1s  arrested,  ~i. 
18 I ;  recelves vlslts from  Engl~sh 
peers  whllst  In  the  Tower,  11. 
202 ;  becomes Chancellor of Scot- 
land, 11.  28 I ;  devlses a scheme for 
a comm~ttee  of the two kingdoms, 
11  405;  IS  an  enemy  to  Crom- 
well,  11.  4 19 ;  prom~ses France 
that concesslons shall be made to 
the m~shes  of  the  Klog,  11.  459; 
urges the Klng to accept the pro- 
pos~t~ons  of Nencastle, 11.  467 , as 
Scott~sh  commlssloner,  concludes 
a  secret  treaty  w~th  the  Kmg, 
11.  512. 
Louis XIV, Klng of  France, pro- 
mlses  to  support  secretly  the 
alllance  of  Engldnd  and  Por- 
tugal (1661),  111.  381 ; opposed  to 
Spam,  111.  384,  385;  threatens  to 
support  the  Dutch  (1665),  111. 
43 I ; puts  for^ ard h~s  whole poll- 
tlcal  Influence  In thew favour, 111. 
434;  draws away Spa~n  from  an 
alllance  w~th  England (1666),  111. 
436; enters Into  connexlon  w~th 
the malcontents In Great Br~taln, 
111.  438;  proposes  an  alternative 
In  favour  of  peace  w~th  Spam 
(1667),  111  466, 467,  472 ; rejects 
the  proposals  of  Charles  11,  111. 
472,  473 ;  offers  to  co-operate 
w~th  Charles  I1 In  the  rum  of 
Holland  (1669),  111.  493 ; des~res 
to restore the Roman  Church 111 
England,  496,  497,  518, goes  to 
war w~th  Holland (1672),  111.  528 ; 
adv~ses  Charles I1 to make con- 
cessions  for  a  wh~le  to  Parha- 
ment,  111.  535;  holds  out to hlm 
the prospect  of  an  annual  sub- 
s~dy  (1675)~  IV.  14;  pays  ~t,  11. 
19, malnta~ns  h~s  preponderance 
agalnst  the contmental  coal~t~on 
(1676-1677)~  IV.  20,  31 ;  publ~shes 
an ordinance  In  fa\our of  Eng- 
llsh  sh~ps,  IV  26; rejects  Charles 
11's  proposals  for  peace,  IV.  40 ; 
glves  strong  assurances  to  the 
Engl~sh  Lords (1678),  IV. 46 ;  pro- 
ceedlngs In  Nlmuegen, IV.  49,  50, 
53-55 ; enters  Into  new  agree- 
ments wlth the Lords, IV.  56, 137; 
w~ll  not  allow  h~mself to  be 
deterred  by  Charles  I1  from 
carrylng  out  the  Re-un~ons  of 
territory  (1680),  IV.  101,  102 ; 
tr~es  to  keep  up  the  Engl~sh 
m~strust  of  the~r  Klng,  IV.  103 ; 
and Charles' res~stance  to Parl~a- 
ment,  IV.  119,  120,  137 ; tahes 
Strasburg (16811, IV.  143 , beg~ns 
the blockade  of  Luxemburg,  IV. 
150,  151,  ralses  ~t (1682),  IV 
153 ;  renews the slege, and tahes 
the fortress (1684),  IV  193,  194, 
adv~ses  Jalnes  I1  to confess  hls 
rel~g~on  openly  (1685),  lv.  217, 
sends  h~m  money,  223,  224,  IS 
ready to ass~st  h~m  furtheragalnst 
the Parl~ament,  IV.  226;  recalls 
the Ed~ct  of  Nantes, IV  267 ;  has 
a  complete  understandlng  with 
James  11,  IV.  281;  w~ches to 
take  defin~te  possesslon  of  the 
conquered terr~tor~es  In  Germany 
and  the  Netherlands  under  gua- 
rantee from  the Engl~sh  (1687), 
IV.  378,  379,  promlses  subs~d~es 
to the  Klng  of  England  (1688), 
IV.  382, aga~nst  Holland and Ger- 
many,  IV.  383 ; w~shes  to un~te 
h~s  fleet wlth that of  England, IV. 
403,  and  to treat  any  hostll~ty 
of  the Pr~nce  of  Orange agalnst 
James  I1 as  an  attack  upon  the 
crown of France,  IV.  413 ;  marches 
h~s  tloops Into the Palatlnate,  IV. 
414;  declares  lt  ~mposs~ble  to 
send  m~l~tary  support  to James 
11,  IV.  459;  arms  for  the  ex- 
pedlt~on  agalnst  Ireland  (1689), 
IV.  535; sends  fresh help  (169o), 
IV  59 I ;  recalls h~s  troops,  IV  6  13 ; 
supports Tyrconnel, IV.  6  15 ;  be- 
gnls  a  war  wlth  Germany,  the 
rum  of  the Palatlnate (1689),  v. 
5-14;  thlnks  of  attacking  Eng- 
land  (1691),  v.  44,  45,  takes 
Namur  (1692),  v.  52;  retreats 
from before  L~ege  (1693),  v.  56 ; 
gnakes fresh  preparat~ons  for war 
(1695),  v.  93, 94; part~cularly  for 
a fresh attempt at landlng In Eng- 
land  (1696),  v.  I I I ; draws o\er 
the  Duke of  Savoy  to  h~s  own 
slde, v.  132, 133 ;  h~s  negot~at~ons 
at Ryswlck(1697),v. 141,143-147 ; 
grants the Engl~sh  ambassador  an 
aud~ence  (1698),  v.  156;  wlshes 
to galn  over  the  Engl~sh  to h~s 
vlews  as  to the Spamsh  succes- 
son, v.  157;  h~s  demands  w~th 
regard  to  ~t (Part~t~on  treat~es 
of  1698, I~OO),  V.  158, 159,  163, 
166,  vl.  340,  345;  he  accepts 
the w~ll  of  the  K~ng  of  Spa~n, 
v  237 ,  offers  h~s  support  for 
the  Span~sh fortresses  In  the 
Netherlands,  v.  243 ;  occuples 
them  (1701))  V.  245;  w~shes  to 
exclude  the  mar~t~me  powers 
from tradlng w~th  South Amenca, 
v.  245,  rejects  the proposals  In 
favour  of  Austr~a,  v  271 ;  deter- 
mines to acknowledge the Prlnce 
of  Wales  as  kmg,  v.  276,  277; 
1s  not  able  to regaln  h~s  power 
In  the  Netherlands  (1708),  v. 
328 ; delays  the prom~sed  razlng 
of  Dunkirk  (1713-1714))  V.  346, 
362. 
Lous XV  attacks  the  Austrian 
Netherlands,  v.  408 ; allles  h~m- 
self w~th  Mar~a  Theresa, v  416. 
LOUIS,  Duke of  Orleans, h~s  death 
advantageous  to  Henry  IV  of 
Engl ind, I.  83. 
Louis Philip, admm~strator  of the 
Palatmate,  restored  by  Oxen- 
stlern, 11. 18 ;  clalms support from 
England,  11.  19. 
Louise, mother  of  K~ng  Franc~s  I 
of  E  rance,  her  relat~ons wlth 
Cardlnal Wolsey, I.  I 2 3. 
Louvois,  In  the  counc~l  of  LOUIS 
XIV, In  favour of  war w~th  Hol- 
land,  IV.  413 ; In  favour  of  an 
attempt  upon  England,  IV.  580 ; 
In  favour of  a  defensive  warfare 
on  the  frontiers  of  France,  v. 
15, 16. 
Love, Alderman of  London, repre- 
sents the Dissenters In Parliament, 
111.  537. 
Lovelace, Lord, rlses  In  favour  of 
the  Pr~nce  of  Orange,  IV.  446; 
proposes to  make a demonstrat~on 
In  tavour  of  the Prmce, IV.  509. 
Lower House,  the,  d~sputes  the 
r~ght  of  James 1's  government to 
ralse  the  customs  dut~es at 
pleasure  (1614),  I.  445 ;  grants 
Tonnage andpoundage to Charles 
I  only for a  year (1625), I.  542; 
sends  to the  Lords  a  proposal 
for  the  arrest  of  Buckingham 
(1626), I.  552;  appo~nts  a  com- 
mlsslon  to secure  the rlghts  of 
the subjects (1628),  I.  568;  de- 
mands  the  abollt~on of  arrest at the will  of  the Klng (Petltlon 
of  Rlght),  I.  570 ;  drams  up  a 
remonstrance  agalnst  Bucking- 
ham,  I.  576-578,  defending  ~ts 
clalms  (1629),  I.  589 ; demands 
the dlscuss~on  of  grievances,  be- 
fore grantlng subsldles (16~0),  11. 
192,  VI.  11,  12 ; discusses  them, 
11.  227 ; attacks the mlnlsters,  11. 
232 ;  Impeaches Strafford, 11  234, 
235 ; abol~shes  Episcopal  jurls- 
d~ct~on  (1641),  11.  245,  246; 
frames a B111 ot Attainder agalnst 
Strafford, 11.  251 ; declares  what 
1s  Hlgh  Treason,  11.  252 ; dls- 
cusses  the B111  for the abollt~on 
of the Episcopate, 11.  275 ; wlshcs 
to  have  the  ordenng  of  all 
offices In  court and state, 11.  277, 
278 ;  lssues  a  one-slded  order, 
as to church  ceremonies, 11.  290, 
291;  agrees  to pass  the  Great 
Remonstrance,  11.  300,  301 ; re- 
jects  the  rlght  of  the  mlnorlty 
to  protest,  11.  302 ;  Impeaches 
the  B~shops  for  Hlgh  Treason, 
11  312;  clalms  the nomlnatlon of 
the leaders  of  the forces, 11.  316 ; 
denles the hablllty  of  ~ts  mem- 
bers  to  arrest  (16~2),  11.  318; 
nominates  a  Comm~ttee  for  the 
restorat~on  of  secur~ty,  11.  323 ; 
adheres  to  ~ts  determ~nat~on  as 
to the command  of  the  forces, 
n.  344;  rejects the overtures of 
the Upper  House for an  accom- 
modatlon (16~3)~  11  378 ;  accepts 
theself-deny~ng  Ord~nance  (1644), 
11.  419 ;  comes to a determlnatlon 
concernlng  the  army  (16~7),  11. 
482,  486,  490,  also  concernlng 
the Klng's  transgressions (16~8), 
11.  518 ; Presbyterian  sentiments 
agaln  preponderate,  11.  520;  1x1 
favour of  the treaty of  Newport, 
il. 535; the Preshyter~an  members 
are excluded, 11.  538 ; carrles the 
Impeachment  of  Charles  I,  11. 
540,  adopts  the  Idea  of  the 
sovere~gnty  of  the people (1649), 
11.  541;  summons  a  court  of 
just~ce  to try the  Kmg,  11.  543; 
determlnes  to  pay  no  further 
regard to the Upper  House, and 
to abol~sh  the monarchy,  111.  8; 
determlnes to malntaln  the laws 
of  the nation, elects a  Councll of 
State, 111.  ro ; Issues an  amnesty 
fol  the  Royal~sts  (r652),  111.  71 ; 
d~scusses the  laws  concernlng 
elections (1653),  111.  81 ; expelled 
by  Cromwell,  111.  82,  83,  lt~ 
resolut~ons on  the  arrlval  of 
Charles  I1 (1660),  111.  308 ; dls- 
cusses  the  Indemnity  Bill,  111. 
323,  324 ; also  the  control  of 
the m~l~t~a,  and  IS  d1s5ol>ed, 111. 
355 ; votes  the  hearth  tax  to 
the  King  (1662))  111.  373;  de- 
mands  unlform~ty In  the  Eng- 
11sh Church, 111.  373;  opposed  to 
the  Klng's  Rlght  of  D~spensa- 
tton  (1663),  111.  403;  demands 
that  a parliamentary Commlsslon 
be  appointed,  to  control  the 
expend~ture  (Howard's  provlso, 
1666),  111.  450,  456,  457; 
that  the  stand~llg  army  be  dls- 
banded  (1667),  111.  453 ;  and 
that Clarendon be Impeached for 
hlgh  treason,  111.  457;  rejects 
the proposal for toleration (Com- 
prehens~on  B111,  1668),  W.  481, 
482 ; takes up  a poslt~on  hostile 
to  the  government,  111.  483 ; 
resolves  to  grant  subs~dles to 
the  K~ng  (1670),  111.  510;  but 
to  reject  the  clause  for  the 
extens~on  of  the  supremacy, 
111.  5  II  ; opposes  the Klng's  De- 
clarat~on  of  Indulgence  (1673), 
111.  532 ;  orlgxnates  the  Test 
Act,  536-538;  will  only  grant 
subsidies cond~t~onally,  for a war 
wlth  Holland,  111.  549;  attacks 
the  mlnlsters  (1674)~ 111.  555, 
556 ;  demands  the  dlsbandlng 
of  the  standlng  army,  111.  556 ; 
d~sincllned  to  reimburse the Loans 
out of  the  Customs  (1675),  IV. 
16 ; agrees on the approprlatlon 
of  the  customs  for  the  navy 
(1675),  IV  18, (1617)~  IV  29,  30; 
w~shes the  mllltla  to  be  kept 
under  arms, and on the contrary 
that  the  army  be  disbanded 
(1678),  IV.  67,  68,  ralses  an 
accusation  agalnst Danby (1678), 
iv. 70, 71, (1679),  IV.  78; debates 
on  the  securlty  of  the  Protes- 
tant rellg~on under  a  Romanlst 
successor  to the throne,  IV.  83 ; 
also on the bill  for the exclus~on 
of  the Duke  of  York (1679), IV. 
83, (1680),  IV.  110, 111, 113, 114, 
(1681),  IV.  122,  133;  de'ends 
~ts  rlght  of  lndlctment,  IV.  134; 
grants  James  I1  the  Income  of 
h~s  predecessors  (1685),  IV.  233, 
235 ;  expects  from  h~m  pro- 
tectlon  for  the  rellglon  estab- 
llshed  by  law  (enforcement  of 
the Act  of  Unlform~t~),  IV.  236, 
237 ; the  motlon  IS  w~thdrawn, 
IV.  264;  grants a  large  subsldy, 
IV.  272, moves an address agalnst 
the  Romanlst  officers,  IV.  273 ; 
debates  on  the  vacancy  of  the 
throne (1689),  IV  493-496 ;  on the 
security of  the l~berty  of  Parlla- 
ment, IV.  503, 504, 515 ; accepts 
the Declaration of  R~ghts,  IV.  517, 
518 ; declares  that the excluslve 
power  of  government  should 
belong  to  the  K~ng,  IV.  516; 
fixes  a  term  by  wh~ch  the oath 
to Wlll~am  111  must  be  taken, 
IV.  567 ; grants  the  hered~tary 
revenue  to the crown (1690),  IV. 
584;  also  the  means  for  war 
wlth  France,  v.  18,  21 ; tblnks 
of  al~enatlng  confiscated land  IU 
Ireland  for  thls  purpose,  v.  19, 
20;  makes  fresh  grants  for the 
war  (1691),  v.  34;  clalms  the 
rlght  to  examlne  the  govern- 
ment  estimates,  v.  34 ; also  the 
ent~re  control  of  the  money 
voted  (1692),  v.  34,  35 ;  and 
the excluslve management of  the 
Treasury  Commlsslon, v.  61,  62 ; 
wlshes  to  exclude  all  publ~c 
servants from  Parllament,  v.  62; 
also  to  11m1t  the  duratlon  of 
Parllament (1693),  v.  64 ; grants 
the  Klng's  demands  for war,  v. 
70, (16941,  85,  V].  249,  261,  266, 
(1695),  v.  98,  VI  266 ; d~scusses 
In  committee  the  state  of  the 
colnage,  v.  100;  malntalns  the 
jolnt approval of Parllament In the 
bestowal  of  crown  property  to 
be  necessary,  v.  102 ;  accepts 
the  B111  concernlng  tr~al  for 
Hlgh Treason, v.  104 ;  abolishes 
the  censorship  of  the  Press 
(1696),  v.  105;  accepts  the 
form  of  acknowledging  K~ng 
Wllllam  proposed  by the Whlgs, 
v.  I z  I ;  prolongs the Bank Char- 
ter,  v.  130;  agrees  to  dlsband 
the standlng army (1697),  v.  173, 
174, (1698-99),  v.  188; votes the 
Civil  List  (1697), v.  177 ; claims 
the  dlsposal  of  the  Ir~sh  land 
grants (1699),  v.  204 ; agrees to 
support  the  King  (I~oI),  IS  op- 
posed  to  the  Part~tlon  trestles, 
V.  247,  254, VI.  375, 376; author- 
lses  the  Klng  to negotiate  for 
an  alllance  wlth  the  States- 
General, v.  250, 258 ; accuses the 
Wh~g  mlnlsters,  v.  254;  1s  at- 
tacked  by  the  Freeholders,  v. 
261,  262 ; declares  Itself  ready 
to support the States-General,  v. 
266,  VI.  377;  declares  the  Pre- 
tender  gu~lty  of  Hlgh  Treason, 
and grants subsldles for the  war, v. 
284,  v].  402 ; malntalns  ~ts  pre- 
rogatlve,  v.  286 ; debates on the 
trlal  of  the  Whlg  mln~sters,  v. 
288,  289 ; also  on a  longer dura- 
tlon of  Parllament (1761)~  v.  376, 
377. 
Lomck, Major,  concerned  in  the 
attempt on Wllllam  111's  Ilfe,  v. 
114. 
Lowndes, negotiates  between  the 
two  East  Indla  Companies,  v. 
282. 
Lowther, Sir  John,  speaks  In  the 
Lower  House agalnst  the grow- 
Ing  predominance  of  France,  IV. 
236;  speaks,  when  Secretary of 
State, agalnst the Commlsslon  of 
enqulry Into  expend~ture  In  the 
Lower  House,  v.  34;  In  favour 
of a longer sesslon of  Parllament, 
v].  256. 
Ludlow,  Edmund,  Republican 
general  In  Ireland,  111.  62 ; m 
the  Committee  of  the army  for 
devlslng a scheme for a  new con- 
stltutlon, 111.  258. 
Ludwig,  Margrave  of  Baden, 
commands  the  German  army 
agalnst the French, v.  83. 
Luiza  de Guzman,  Regent  of 
Portugal,  In  favour of  an alliance 
w~th  England, 111.  346. 
Lumley, Lord,  IV.  311 ; IS  one of 
those  who Invited the Prlnce  of 
Orange  to land  in  England,  IV. 
399. 
Lundy,  Commander  of  the  Irish 
troops In Londonderry, IV.  557. 
Lunsford, Constable of the Tower, 11.  3 10 ; 1s  d~smlssed,  11.  31 I ;  Im- 
prisoned, 11  340. 
Luther, h~s  relat~ons  to the En~llsh 
Church  and  ~ts  separat~on  from 
Rome, I.  154-157. 
Lutter, battle of, I.  558 
Luxemburg, Marshal, fights agalnst 
the Prlnce of Orange at &Tons, IV. 
226 ;  defeats the Prlnce of Wal- 
deck  at Fleur~  S,  v.  I 7 ; malntams 
h,s pos~t~on  against the Dutch, v. 
26,  also  before  Namur  and  at 
Steink~rke,  v  53. 
Luxemburg,  fortress of, blockaded 
by  LOUIS XIV,  IV.  150,  151; 
but  the  blockade  1s  glven  up, 
IV.  153 ; taken,  IV.  193, 1s  to be 
restored, v.  135, W.  309, 312, 314, 
331 ; 1s  cla~med  by France In  re- 
ference to the Span~sh  succession, 
v.  160;  1s  excluded  from  the 
Dauphin's share,  v.  16  I ; 1s  occu- 
pled by the French, v.  245. 
Lyme Regis, the  Duke  of  Mon- 
mouth lands there, IV.  250. 
Lyttleton, opponent of  Walpole, v. 
400,  also  of  Carteret,  v.  409; 
1s  taken  Into  the admln~strat~on, 
V.  411. 
Maastricht, bes~eged  by the Dutch, 
11.  21 ; taken  by  the French, 111. 
543 ;  maintamed  by  them,  IV. 
20;  taken  from  them agaln,  v. 
320. 
Macaulay, hls  Engl~sh  H~story,  VI. 
29, 144. 
Maccarthy, Viscount Mountcashel, 
IS lmpr~soned,  iv. 560, VI.  133. 
Macclesfield, Gerard,  Earl  of,  IV. 
434;  at Althorp,  Lord  Sunder- 
land's  country-seat,  v.  97 ; takes 
oler the Engl~sh  Act  of  Succes- 
slon to Hanover, v.  272. 
Macdonald,  Alexander,  at  the 
head  ot the Ir~sh  troops sent to 
loin  Montrose,  11.  425,  v.  487, 
488. 
Macdonald  of  Glencoe,  hlcJan ; 
see Glencoe 
Macgure, Lord, rlses  In  favour of 
the restorat~on  of  Romanism  in 
Ireland,  11.  284. 
Mackay,  Hugh,  Presbyterian,  In 
favour w~th  U llham  111, IV.  550 ; 
opposed to Dundee, IV.  551,  55a ; 
1s  defeated  by  h~m,  IV.  552, 553 ; 
bullds  a  fortress  In  Invcrlochy, 
agalnst  the H~ghlanders,  1%  6  16 ; 
removed  to  Ireland,  v  27 ; de- 
cides the battle of Agr~m,  v  28. 
Xacmahon, Blshop,  Irlsh royal~st, 
111  35 
Macpherson,  James,  completes 
Carte's extracts from the papers 
of James 11, v1  35,  38,  39, 44. 
Magna  Charta,  1  53-55 ;  con- 
firmed by Ottobonl,  I  62. 
Maidstone,  a  battle  fought  there 
between  the  Independents  and 
Ro)ahsts,  11.  522 ; the  Kent~sh 
Pet~t~on  drawn up there, v.  261 
Mamtenon, Madame de, m relat~on 
to Queen Mary Beatr~ce,  v  276. 
Mainz, recovered from the French, 
v  I5 
Maltland, John ;  see Lauderdale 
Ma~or,  John, teaches the author~ty 
of  the  people,  In  opposltlon  to 
that of the Kmg, I  451. 
Man, Isle  of, umted to the Engllsh 
republic, 111  59 
Manchester,  Earl  of,  Henry 
Montague, In  favour of  renewing 
the Magnum Consllrum, 11  216. 
Manchester,  Earl  of,  Edward 
Montague,  Lord  of  K~mbolton 
and  V~scount  Mandevllle,  son  of 
the above, concerned In  the petl- 
tlon for summoning a Parhament, 
11.  217;  admitted  Into the Pr~vy 
Councll,  11  2 38 ,  Impeached b) the 
government, 11.  3  I 7 ,  at the head of 
the Parl~amentary  army, 11  395 ; 
marches  against  York,  11  401 ; 
In  the  Comm~ttee  of  the  two 
kingdoms,  11.  406 ; quarrels w~th 
Cromwell, 11  418 ;  w~shes  to make 
terms  w~th  the K~ng,  11.  484,  v. 
507 ;  opposes the llnpeachment of 
the Klng,  11  540, 541 ; IS  galned 
over  to the cause  of  Charles  11, 
111  282,  speahs In  favour of  the 
old  constitution  of  England,  111. 
305;  greets  the  Klng  on  hls 
return,  111  316;  and  enters his 
councll  of  state,  111  317 ; 1s  In 
favour  of  softenlng the terms of 
the b~ll  for the Act of Un~lorm~ty, 
111.  375,  376 
Manchester, Earl of, Charles Mon- 
tague,  Engl~sh ambassador  In 
France,  VI.  370;  1s  recalled,  v. 
278;  IS  made  Secretary of  State, 
v.  285; loses h~s  pos~tlon,  v.  311. 
Mancim, Hortense, 111.  339. 
Mandevllle, Lord ;  see Manchester, 
Edsard Montague. 
Mansfeld, Ernst von, recalled fiom 
h~s  poslt~on  on  the Upper Rhlne, 
I.  51  I ; IS  agaln  supported  by 
Enghsh  and  Erench  money,  I. 
551 ; IS defeated, I  558. 
Manwarmg, Roger,  preaches  that 
the Klng  has  absolute  power,  I. 
586. 
Mar  and  Morton, Regents of Scot- 
land, wlsh to restore Episcopacy, 
I.  362. 
Mar,  Ersklne,  Earl  of,  rlses  in 
favour of the Pretender, v.  373. 
Mardyk, conquered  by  Turenne, 
111.  201. 
Mans Theresa, receives the pro- 
mlse  of  support  from  England, 
v.  403,  IS  Induced  to  consent 
to the peace  of  Aachen, v.  413 ; 
and In  consequence brlngs on the 
Seven Years'  War, v.  416 
Mary,  eldest  daughter  of  Henry 
VIII,  procla~med  Queen  and 
crowned, I.  191-193,  her attach- 
ment  to the  Roman  Church,  v. 
193 ; she  Induces  Parliament  to 
declare the lalid~ty  of her mother's 
marriage,  I  194;  does  not wlsh 
to marry  Courtenay, I.  195 ; but 
1s  In  favour  of  marrylng  Phllip 
of  Spaln,  I.  196;  suppresses  an 
lnsurrectlon  of  the  nob~l~ty,  I. 
197 ; marrles  Phlhp,  I.  zoo;  her 
personal  appearance, charactens- 
tlcs,  and  seventy,  I.  208,  209 ; 
she w~shes  to restore  the monas- 
ter~es  and church revenues, and to 
glve  back  the tenths, I.  212,  213 ; 
IS  at  war  w~th  Erance,  I.  215, 
216;  her death, I  217. 
Mary  of Gmse, w~dow  of James V 
of  Scotland, Regent of  Scotland, 
I.  240; quarrels w~th  her barons, 
I.  243 ; part~cularly  w~th  the Pro- 
testants,  I.  244-247 ; the Lords 
and Protestants refuse to acknow- 
ledge  her  any longer,  I.  249; she 
d~es,  I.  252. 
Mary Stuart, 1s  brought to France 
(1548),  I.  176,  her  t~tle  to the 
Enghsh  throne,  I.  223 ; her t~tle 
acknowledged by  France (1559)~ 
I.  235 ; she  w~ll  not  rat~fy  the 
treaty  of  Edinburgh  (1560),  I. 
254, 255,303 ; returns to Scotland 
(1561),  I.  256,  257 ;  is  lnchned 
to marry  Don  Cdrlos  of  Spaln, 
I.  259,  260;  w~shes  to  be  ac- 
knowledged by Elizabethas helress 
to the  Enghsh  throne,  I.  261- 
263;  for  a  tlme  was  not  de- 
c~dedly  opposed  to marrying  the 
Earl  of  Le~cester,  I.  262,  263 ; 
her marrlage w~th  Lord Darnley 
(r565),  I.  264;  she  makes  ad- 
vances to Ph111p of  Spaln, I.  264; 
is  opposed  to the clalms  of  the 
nobles,  I.  266,  267 ; refuses  her 
husband's  demands,  I.  268;  1s 
In  favour  of  the  restoration  of 
Roman~sm,  I.  269 ; IS present  at 
Rlzz~o's murde~ In  Holyrood 
(1566), i.  269,  270 ; is d~spleased 
w~th  her  husband,  I.  271;  her 
relat~ons  w~th  Bothwell,  I.  272, 
273 ; ~t 1s  uncertain whether  she 
had  anythlng  to  do  w~th  the 
murder  of  Darnley  (1567),  I. 
274,  275;  she marrles  Bothwell 
and  falls  Into  the power  of  the 
Lords,  I.  276, 277;  1s  obl~ged  to 
reslgn  the  crown  In  favour  of 
her son, I.  277 ; escapes, but 1s  de- 
feated by  the superior  forces of 
Murray,  I.  278;  ales to Qeen 
Elizabeth  (1568),  I.  279;  enters 
Into secret alllances w~th  the Pope 
and  Phll~p  of  Spain,  I.  285;  IS 
fa\ourable to  the schemes of John 
of  Austrld,  I.  290,  291 , favours 
the deslgns of Esme Stuart (1582), 
I.  297 ,  the Engllsh plan of dealing 
wlth  her  clalms  to the  Engl~sh 
throne  I.  302;  her  vlews  of  the 
absolute vahd~ty  of hered~tary  suc- 
cession, I  304, 305, In alllance w~th 
Bablngton  (1586),  I.  306;  her 
strongest mot~ves  dynast~c,  I.  308; 
she  IS  condemned,  I.  310;  IS 
executed,  I.  3  14,  3  15 ; her  mdl- 
v~dual~ty  contrasted w~th  that of 
Qgeen Ehzabeth, I.  357,  358. 
Xary Beatnce  of  Este,  marrles the 
Duke of York, 111.  564 ;  her oppo- 
slt~on  to Miss  Sedley  (Countess 
of  Dowhester),  IV.  284,  285 ; she 
wishes  to remove  Rochester,  IV. 
a86 ; escapes  from  England,  IV, INDEX 
Minorca is  lost  to the Engl~sh,  v. 
416. 
Miremont, Marquis de, places h~m- 
self  under  the  command of  the 
Prmce of Orange, IV.  480. 
Mohna,  Span~sh ambassador  In 
England,  recelves  a  supply  of 
money  to  d~str~bute  amongst 
members of Parl~ament,  111.  463. 
Mol~neux  wr~tes  In  favour of  the 
demand  of  Ireland  to  be  ~nde- 
pendent  of  the  Engl~sh  Parha- 
ment, v. 218,  219. 
Mona, Dru~ds  at, I.  7. 
Monasteries,  the  suppression  of, 
begun  by  Wolsey,  I.  135;  con- 
tmued by Cromaell,  I.  158, 160; 
ordered m  Parl~ament,  I.  160; a 
Papal  d~spensat~on  concerning, 
I.  203;  not  confirmed  by  Paul 
IV,  1.  212. 
Monk, George,  commander of  the 
Parhamentary  troops In  Ireland, 
111.  28; In  Scotland,  111.  60,  141 ; 
h~s  pollt~cal  pos~t~on,  111.  265-267 ; 
he professes obed~ence  to the c1v11 
power,  111.  266 ; In  oppos~tlon  to 
Lambert,  m.  267;  opposed  to 
the  army  In  England,  111.  268, 
269,  becomes  master  of  Eng- 
land  and  Scotland,  111.  272 ; 
still  declares  h~mself  aga~nst  the 
restoration  of  the monarchy,  m. 
276,  277;  enters  London,  111 
277;  IS  made  a  member  of  the 
Councll  of  the State and  enters 
Parl~ament,  111.  278 ;  s~des  agalnst 
the  Anabapt~sts, 111.  279 ;  m 
oppos~tlon  to  the  C~ty  of  Lon- 
don,  111.  283,  284 ; In  opposltlon 
to the Parl~ament,  111.  286,  287 ; 
brmgs  back  the  e~ected  Pres- 
bytenan  members,  111.  290,  291 ; 
places  h~mself  at the head  of the 
assembled  land  forces,  111.  292 ; 
also at the head of the new Coun- 
c11  of  State,  111  292 ; restralns 
the army,  111.  297;  makes  oler- 
tures  to  Charles  11,  298,  295; 
prevents  the  Parliamentary  re- 
strlctlons on elect~ons  be~ng  en- 
forced, 111.  304 ; also  the Impow- 
t~on  of  any  condlt~ons on  the 
K~ng  at h~s  return,  111.  305;  re- 
celves  the Kmg, III  307, 316;  IS 
In  hls Councll  of  State,  111.  317 ; 
enters  the  Upper  House  as 
Duke  of  Albemarle,  111.  325, vi. 
24; v~shes  the forelgn  pol~cy  of 
Cromwell  to  be  malnta~ned,  111. 
345 ; 1s  the  agent  of  ncgot~a- 
t~ons  between  Presbyter~ans  and 
Ep~scopallans,  111  349 ;  sup- 
presses  an  outbreak  of  rel~g~ous 
fanatlc~sm,  111.  3  57-359 ; wishes 
the terms of  the Act  of  Unlfor- 
m~ty  to be softened,  111.  375 ;  at- 
tacks the  Dutch  (a  sea-fight  of 
four days),  111  437 ; declares h~m- 
self aga~nst  the proposed  ~ISSO~U- 
t~on  of  Parliament,  nl. 490,  505 ; 
h~s  character as  at first described 
by Burnet, VI.  a I. 
Monk, Duke of  Albemarle,  son  of 
the  above,  at the  head  of  the 
rnll~t~a  agamst  Monmouth,  IV. 
251,  2 54,  2 56 ; 1s  d~scharged,  IV. 
269. 
Monluc, B~shop  of  Valence,  Com- 
missloner of  Queen Mary Stuart, 
I.  252 
Monmouth, Duke  of,  natural son 
ot  Charles  11,  IS  sent  to  the 
Netherlands,  IV.  52,  54 ; brought 
forward  by  Shaftesbury  as  hen 
to  the  throne,  IV  83 ;  br~ngs 
Scotland  back  to obed~ence,  IV. 
90 ;  Dryden's  descrlpt~on  of  hlm, 
IV  91 ; h~s  d~spos~t~on,  plans  and 
prospects, IV  91,91; he 1s obl~ged 
to leave England, IV.  93 ; returns 
to  London,  IV  96;  leaves  the 
c~ty,  IV.  96 ;  dr~ves through 
London,  IV  I 10;  excltes  en- 
thus~asm,  IV  127,  162 ;  w~ll  not 
allow  h~rnself to  be  won  over 
by  the government,  lv  I j 5,  I 56 ; 
IS  arrested,  IV.  164,  opposed  to 
an  attack  upon  Wh~tehall, IV. 
166 ;  present at the dehberat~ons 
on  the  means  of  res~stance,  IV. 
I 74 ;  keeps  h~mself concealed, 
IV  174 ;  recelves  the  K~ng's 
pardon,  IV  185 ;  IS  obl~ged  to 
leave the court and the country, 
IV  187 ; remalns In un~nterrupted 
commun~cat~on  w~th  Hal~fax,  IV. 
197,  ZOO;  h~s  feel~ngs,  on  the 
death of  Charles 11,  IV  238 ; he 
IS  urged  on  to  undertake  an 
expedlt~on  agamst  England, 
IV.  242 ; h15 am1 in  so do~ng,  1%'. 
243;  declaration,  IV  243,  244; 
preparat~ons,  IV.  248,  249 ; he 
lands  In  Dorsetsh~re,  IV.  249, 
250,  at  Taunton  1s  greeted  as 
K~ng,  IV.  252;  does  not  pene- 
trate as far  as  Brlstol,  IV  255, 
IS  defeated  at  Sedgmoor,  and 
taken  prisoner,  IV  258;  has  an 
aud~ence  of  K~ng  James, IV  259 ; 
h~s  rel~glous  ~deas,  h~s  l~fe  and 
character,  IV  2 59-262 , h~s  exe- 
cutlon, IV  262. 
Monmouth, Earl of; Jre Mordaunt, 
Cha~  les 
Monopohes, see Patents 
Mons (1678),  bes~eged  by  LOUIS 
XIV,  IV  54, (1691),  v  17, IS 
taken,  v  23 ; garrisoned  by  the 
French,~  245 
Montague,  Charles,  warns  the 
honconformlsts,  IV.  393 ;  IS 
the  founder  of  the  Bank  of 
England  v  78 ; IS  Chancellor  of 
the  Exchequer,  v.  84,  v1  250, 
256 ; opposed to the Land Bank, 
v  123,  125,  126;  obtalns  sub- 
sidles,  v  172 ; 1s  pra~sed  by the 
Lower  House,  177;  opposes 
the prlvlleges  of  the East  Indla 
Company,  forms  a  scheme  for 
a  new  Company,  v.  180,  IS  In 
the  t~lumvlrate of  leaders,  v. 
184;  opposed  to the  reduction 
of the army, v 192 ;  hls chardcter, 
v  zoo, votes for the Ir~sh  grants 
bemg resumed, v.  208,  takes h~s 
seat In  the Upper House as Lord 
Hal~fax, v.  214,  240;  IS  Im- 
peached  by  the  Lower  House, 
v  256,  loses  hls  post,  v.  311; 
returns  agdln,  v.  322,  under 
Klng George 1, v  383 
Montague, Dr, wrltcs  agamst  the 
Purltans, I.  542 ; IS  mdde  B~shop 
of Chichester, I  587 ; 1s  a fr~end 
of  Q~een  Henr~etta  Afana, Joins 
the Roman  Church and  furthers 
lts  cause,  11.  154,  186,  256,  v 
462 ; IS  sent to France,  11  261 ; 
h~s  letters, 11  262. 
Montague,  Edaard,  afterwards 
Earl of Sandw~ch,  assoc~ated  w~th 
Blake,  111.  155,  171, 185,  was  to 
have  supported the rls~ng  of  the 
Rojal~sts,  111  243, 244, 249,  250; 
commands the fleet wh~ch  brlngs 
back  Charles  11,  111.  336,  1s  a 
member  of  Charles  11's  Councll 
of  State, 111.  317,  v.  522 ; adv~ses 
the  sale  of  Dunklrk,  in.  387 ; 
commands a squadron aga~nst  the 
Dutch,  111  426; attacks them  In 
the harbour  of  Bergen,  111  429 ; 
1s  obl~ged  to reslgn  the post  of 
commander-m-chlef  In  the fleet, 
111  434, offers an  alllance  to the 
Span~sh court,  111  471,  brlngs 
to L~sbon  the document securlng 
the  independence  of  Portugdl, 
111.  487,  per~shes In  the  naval 
battle of Southwold  Bay, 111  528. 
Montague,  Ralph,  opponent  of 
Danby,  IV.  68;  accuses  h~m,  ]v. 
69770 
Montague, V~scount,  at the  head 
of  the  Roman~sts  In  favour  of 
El~zabeth,  I.  32 3. 
Montereull,  In  commun~catlon 
wlth  Lord  Holland,  11.  254,  257 ; 
goes  to Charles  I  at  Oxford,  U. 
459; goes  to Par~s,  to galn  over 
the  E rench Interest In  favour  of 
the  Newcastle  propos~tlons, 11. 
469 ; goes  to  Scotland,  11.  476 ; 
h~s  reports, v.  464. 
Montfort, S:mon  de, leader  of  the 
Barons,  Protector  of  the  h~ng- 
dom,  I.  60;  summons  knlghts 
from  the  count~es  and  deputles 
from the clt~es  and towns to Par- 
I~ament,  IV.  473. 
Montrath, Earl of, v  529, 530. 
Montrose, Earl of, James  Graham, 
leads  h~s  reg~ment over  the 
Tweed,  11  205,  ultimately  op- 
poses  the Scottlsh movement,  11. 
2 59,  260,  enters Into  connnunl- 
cat~on  wlth  k~ng  Charles  I,  11. 
260;  and  wlth  the  @een,  11. 
387 ; IS made Lieutenant  General 
of  the K~ng's  forces In  Scotland, 
11  355, Is  vlctorlous, 11  425, 437, 
438,  IS  defeated, 11  438,  v  487, 
488 ; w~ll,  under condlt~ons,  unlte 
h15 forces w~th  the Parl~amentar~ 
army,  11  461, v  493;  wlshes to 
return  to Scotland,  111.  38 ; h~s 
execution, 111.  40. 
Moore,  John,  Lord  Mayor  of 
London, carrles  through success- 
fully an  arbitrary  nomlnatlon  of 
a  shenff, ]v.  160,  161,  164 ;  IS 
opposed  to  the  ~ntroductlon of 
Popery, IV.  3x0. 
Moray, Colonel,  Jrr Murray. 
Moray, James,  Earl,  Prlor of  St. Andrew's,  leader  of  the Protes- 
tant  lords  of  Scotland,  Induces 
Mary  Stuart  to  return  from 
France,  I.  256;  IS  at  the  head 
of  the government,  I.  257-261 ; 
wlshes  Mqry  to marry  the  Earl 
of  Leicester,  I  262,  263 ;  1s 
ohl~ged  to leave  Scotland, I.  267 ; 
regalns  Influence,  I.  271;  IS 
nominated  Regent,  I  277;  re- 
turns,  defeats the  Queen's  army 
at Langsyde,  I.  278 ; IS murdered, 
I.  290. 
Mordaunt, Charles, afterwards Earl 
of Monmouthand of Peterborough, 
speaks In  falour of  reconslderlng 
James 11's speech from the throne, 
IV.  276 ; IS one of those concerned 
In  the attempt of  the Pr~nce  of 
Orange,  IV.  434,  439 ; IS  ln  the 
mln~stry  of  U'lll~am  111,  iv  565 ; 
IS  d~sm~ssed,  IV.  587 ; defends the 
Act for Tr~enn~al  Parl~aments,  VI. 
260;  des~res  that  the  formula 
of  the  Wh~gs  for  the  acknow- 
ledgment  of  the  Kmg  he  sub- 
scr~bed  to, v.  I 2 I ; IS  sent to the 
Tower, v.  129, VI.  171. 
Mordaunt,  Henry;  $er  Peter- 
borough. 
Mordaunt, John, V~scount,  part~san 
of  Charles 11, proposes a marrlage 
hetween  the Duke of  York  and 
the daughter of General Lambert, 
111.  262,  263;  comes  to London 
wlth declarations from the Klng, 
111.  282 ;  returns agaln from Brus- 
sels, 111.  300. 
More,  Slr  T  homas,  Chancellor,  I. 
I 36 ;  IS executed,  I.  151, 152. 
Morgan, Colonel, attacks the Impe- 
rlal troops at Nordstrand, 11.  8. 
Morley, commander of Portsmouth, 
111.  270. 
Morley,  B~shop  of  Worcester,  In 
the  commlsslon  for  conferring 
w~th  the Presbyter~ans,  111.  352 ; 
when  Blshop of Winchester, trles 
to regaln  the Duke  of  York  to 
the Angl~can  Church, IV.  73, 74. 
Morrice, W~ll~am,  assistant  Secre- 
tary of  State  to  Charles  11,  111. 
3 I 9 ; allows the rellg~ous  declara- 
tlon  of  the Klng to fall  through, 
111  354. 
Morton, Earl of, In the Counc~l  of 
Charles 1 for Scotland, 11.  106. 
Mountcashel,  V~scount  ;  see  Mac- 
carthy. 
Mounteagle, Lord, warns the  mlnls- 
ters of  James I, I  412. 
Noungoy, Lord, defeats the Spanl- 
ards who  had landed  In  Ireland, 
and wishes  to come to an agree- 
ment w~th  Tyrone, I.  351, 352. 
Mulgrave,  Lord,  John  Sheffield, 
afterwards  Marquess  of  Nor- 
manby, 1s  In  falour of  the Place 
IPIII, v.  62, brlngs  a  Bill  agalnst 
Perjury  Into  the  Upper  House, 
VI.  257,  260 ; makes  an  officlal 
declarat~on  after  the  death  of 
Queen  nlary,  VI.  264;  defends 
the  government,  vt.  269;  IS  In 
favour of the treat~es  w~th  Holland, 
v  266. 
MullIfaman,  a  meet~ng of  the 
leaders of  the Irlsh rebellion held 
there, 11.  285. 
Munster, B~shop  of, Jeevon Galen, 
Chr~stopher  Bernhard. 
Munster,  usurpation  of  the  c~ty 
of,  VI.  384,  396;  the oplnlon  of 
W~ll~am  111  on the electlon  of  a 
hlshop there, VI.  400. 
Murray,  Captam,  1s  rece~red  lnto 
Londonderry, IV  558. 
Murray, Colonel, goes  as amhassa- 
dor  of  the governing committee 
of  Scotland to the French court, 
11.  460, l. 487,  488,  491, IS  wlth 
Charles I at Newcastle, 11.  473. 
Musgrave,  Chr~stopher, In  the 
Convent~on  Parl~ament,  IV.  495 ; 
In  favour of  the reduction of  the 
army, v.  98,  IS  opposed  to the 
formula  of  the  Whlgs  for  the 
recogmtlon  of  Klng  W~ll~am,  v. 
I z  I ; IS  In  favour  of  conslderlng 
the  Klng's  speech, v.  172, IS  In 
favour  of  the  llmltat~on  of  the 
CIVII  Llst,  v.  177 ;  IS  opposed  to 
the mln~stry,  v.  2  I 3 ;  takes office 
under Queen Anne, v.  3 II. 
Musgrave, Ph~l~p,  IS  In  communl- 
cat~on  wlth the Scott~sh  commls- 
son,  11.  5 I 3 ; takes Carlisle, 11.  515. 
Muskerry, Lord, glves h~mself  up 
to the republ~cans,  111.  62 ; falls 
In  the  sea-fight  at  Harwlch,  111. 
427. 
N. 
Namur,  besieged  and  taken  by 
J ouls  XIV,  \.  52;  taken  by 
\VlIl~am 111,  v.  95,  96. 
Nantes,  Edlct  of,  lndlrect  conse- 
quences of  ~ts  revocation, v.  267. 
Napier, Lord,  opposed  to the re- 
pnbl~can  movement  In  Scotland, 
11  259;  enters lnto communlca- 
t~on  w~th  Charles I, 11.  260. 
Naseby, battle  of,  11.  430,  431, VI 
19, 20. 
National Land Bank; ~ee  Land 
Bank. 
Naunton, Secretary,  advlses  K~ng 
James I  to arm on behalf  of  the 
klector Palatme, I  495, 496. 
Navigation Act, 111  69. 
Naylor,  James,  Anabapt~st, con- 
demned by Parl~ament,  111  174 
Neil, B~shop  of L~ncoln,  opposed to 
a conference of the Lower House 
ulth the Upper, I  446. 
Nethersole,  counsellor  of  the 
widowed  Qeen  El~zabeth of 
Bohem~a,  11  19. 
New Amsterdam  (New  York), 
In  the hands  of  the Engl~sh,  111 
421, l1 35. 
New  England  founded, 11.  67, 68. 
New  Netherlands, occup~ed  by the 
Cnghsh,  111  422 ;  reta~ned by 
them at the peace  of  Breda,  111. 
445. 
New  Plymouth, found~ng  and de- 
cllne of the colony, 11  67. 
New  York, 111  422, VI  35. 
Newark, Charles  I  there,  11  438; 
surrendered  to  the  English,  11. 
464 
Newbury, battle of, 11.  379, 380. 
Newcastle,  Duke of, John  Holles, 
enters the mlmstry, v.  328. 
Newcastle, Duke of, Thomas Pel- 
ham, asks for a longer durat~on  of 
Parl~ament  as  a  secur~ty  agalnst 
the Jacobltes, v  377 ;  h~s  charac- 
ter  as  an  adherent  of  Robert 
Walpole,  v.  401 , he  has  a con- 
versat~on  w~th  Carteret, demands 
h~s  d~sm~ssal,  v  409 ; h~s  promlse 
In  relat~on  to  Hanover,  v  410 ; 
he accomuanles the K~ne  to Ger- 
U  --- 
many, v  i13  ;  he jo ns the '  patrl- 
0tlc' Wh~gs,  V.  417. 
Newcastle,  Marquess of,  W~lllam 
Cavend~sh, 11.  348 ;  IS  at  the 
head  of  an  assoc~at~on  m  favour 
of  the  K~ng,  11.  381 ; IS  obllged 
to  retreat  upon  York,  11.  400; 
advlses agalnst the attack at Mars- 
ton  Moor,  11  402;  takes  fl~ght 
to  Hamburg, 11.  404 ;  ha  Influence 
In the north of England, v.  497. 
Newcastle,  town  of,  besleged  by 
the Scots, 11.  206 ;  occup~ed  by the 
Scots In  the name of  the Engl~sh 
Parllament,  11.  411 ; the  propo- 
s~t~ons  of  the  Parl~ament pre- 
sented there to the Klng, 11  467 ; 
negot~at~ons  on  them  held there, 
11  467,  468;  Queen  Henr~etta 
Mar~a's share  In  them,  v.  492- 
501 ;  the  Scots qu~t  the  c~ty  of, 
11  478 
Newport, a conference held  there 
hetween  Charles I and the  Com- 
mlssloners  of  the Parl~ament.  11. 
531-534. 
Newton, Slr  Isaac,  hls pos~t~on  In 
the Royal  Soctety,  111  385 ; he  IS 
elected  a member  of  Parl~ament. 
v.  281. 
Nice, taken by the French, v.  16. 
Nicholas,  Colonel,  makes  h~mself 
master of  New Amsterdam (New 
York), 111.  422, VI.  35. 
Nicholas, secretary to Charles  I; 
Jee N~colas. 
Nicholas, secretary to Charles  I I, 
111.  263,  264;  contradicts  the 
report of  Charles 11's  tendencies 
towards  Roman~sm,  111.  28  I, 282 ; 
h~s  oplnlons  of  Monk's plans, 111. 
288; he IS a trusted counsellor of 
Charles  11,  111.  319; ret~res,  II~. 
404,  {I.  27, the protocol  of  the 
councll board  drawn up by hlm, 
v. 522 ;  he remembers Clarendon's 
opposltlon  to the Parl~atnent,  VI. 
'3. 
Nicolalde, Don Juan, Spanlsh resl- 
dent In  England, 11.  22. 
Nicolas, secretary to Charles I, on 
the Anglo-Scott~sh  compl~cat~ons, 
11.  279. 
Nieuport,  sea-fight  at,  111.  63; 
occup~ed  by  the French,  v.  245, 
VI.  369 
NoaiUes conquers the Spaniards in 
Catalon~a,  v.  82. 
Nonconformists (Protestant  Dis- 
senters),  are  In  great  force  tn 
London, 111.520;  Charles I1 wlshes 
to appo~nt  places  In  wh~ch  they 
can hold  them  services,  111.  526 ; the Lower House w~shes  to glre 
them  pol~t~cal  r~ghts, 111.  537 ; 
IV.  I 19 ; they  are  treated  w~th 
seventy,  IV.  171, vi.  24;  are In 
favour  of  Monmouth,  lil.  255 ; 
remaln  In  concealment,  ii~.  263 ; 
accept  joyfully  James  11's  De- 
clarat~on of  Indulgence,  320 ; 
support  hlm,  111.  334;  are  ad- 
mltted Into the munlc~pahtles,  111. 
339 ; and Into the Pr~vy  Council, 
111.360 ; are warned by Montague, 
111.  39 3 ;  are wllllng to recelve the 
Holy  Commun~on  accordlng  to 
the  Angl~can Rltual  (Occazlonal 
Conform~ty), v.  3  1  2 ;  content 
themselves wlth servlces In houses, 
xr~thout  the  full  clv~l  prlvlleges, 
v.  342,  343;  cannot  effect  the 
abollt~on  of  the sacramental oath, 
v.  379, 390 ; glre the~r  principles 
full  development  m  the  North 
Amer~can  colonies, v.  42 I, 422. 
Noqjurors, IV.  567, 586, v.  25,  227, 
378. 
Norfolk,  Thomas,  Duke  of, trea- 
surer  of  Henry VIII,  opponent 
of Wolsey, I.  I 30, I 36. 
Norfolk, Thomas, Duke of, opposed 
to  the  government  of  Queen 
Elizabeth,  I.  285 ;  IS  lmpr~soned, 
1  287 ; is executed,  I.  287. 
Norfolk, Cardinal, protector of the 
Engl~sh  natlon, IV.  375. 
Norfolk,  Earl of Surrey, 1s executed, 
I.  172. 
Normanby, Lord ;  see Mulgrave. 
Normans In  France,  I.  28, 29. 
Korth, Dudley,  nominated  Sheriff 
of London, IV.  160,164,169; com- 
mlssloner of  the treasury, IV.  198. 
North, Francls, lord keeper, wishes 
to handle the lams so as to favour 
the  royal  prerogative,  IV.  161; 
part~cularly  as  opposed  to  the 
Common Councll  of  London,  IV. 
170;  and  to the  Dissenters,  iv. 
199; warns James 11, iv.  265. 
Northampton, Spencer  Compton, 
Earl of, see  Compton. 
Northumberland,  Earl  of, Alger- 
non  Perc), Hlgh  Admlral, 1s  dls- 
miased,  11.  360 ; 1s  elected a mem- 
ber of  the comm~ttee  of  the t~ro 
kingdoms, 11.  406, \. 485 ; returns 
to  the  Presbyterians,  11.  485, 
v.  507 ; opposes  the  renewal  of 
the  government  committee,  ii. 
508 ; as commlssloner of the Par- 
llament  is  present  at  the  con- 
ference  at  Newport,  11.  532 ; 
declares  the impeachment of  the 
Klng unlamful, 11.  541 ;  IS  ga~ned 
over  for  Charles  11,  111.  282; 
enters  h~s  councll  of  state,  111. 
3 17 ; demands  the Impeachment 
of Clarendon, 111.  455. 
Northumberland,  Duke  of;  Jee 
Dudley, John. 
Nottingham, the sentence  of  the 
judges glven there, I.  78, 79. 
Nottingham, Earl of, Daniel Flnch, 
IV.  267,  327,  399;  1s  sent  by 
James I1 to the Prlnce of Orange, 
I\,. 45 j ; moves  for  the forma- 
t~on  of  a  regencv,  iv.  504,  505; 
becomes  Secretary  of  State  to 
Wlll~am  111, 566, 583 ; d~scovers 
the des~gns  of  the French, v.  47 ; 
goes  down to St.  Helen's,  v.  54 ; 
blames Admlral Russell, v.  59 ; 1s 
deprived  of  h~s  place,  v.  66 ; 
is opposed to the erect~on  of  the 
Bank  of  England,  v.  79 ;  at- 
taclts the  government, lv. 90,  269 ; 
part~cularly  on  the  deter~oratlon 
of  the sllver  comage,  IV.  97,  v]. 
269 ;  becomes Secretary of  State, 
IV.  3  I I ; goes  out  of  office,  IV. 
328 ; prom1,es  the Whlgs an un- 
cond~t~onal  support,  iv.  342 ; IS 
opposed  to the  separate  nego- 
t~at~ons  w~th  France,  IV.  343 ; 
enters the Prlvy Council,  IV.  364 ; 
is  agaln  dlsni~ssed,  IV.  379 ; his 
character  accord~ng  to  Burnet, 
VI  76 ;  opposes the Tr~enn~al  Act, 
vi.  260. 
Nottmgham,  Eall  of;  Jee  Flnch, 
Heneage. 
Nye, spokesman  of  the  Indepen- 
dents, 11.  4 10. 
Oates, Titus,  his  report  as to the 
Jesu~t  conspiracy agalnst  Charles 
11, IV.  58-60,  89, 116, vi.  39. 
Observator, the, by  l'Estrange,  rv. 
149, 267. 
O'Donnell,  Baldearg, v.  28. 
O'Hanlon, the Ir~sh  Scanderbeg, IV. 
Oldbridge on  the Boyne,  IV.  608, 
vi.  I 18, I 19. 
Olivarez, Count,  111  the  Spalush 
Councll of  State, In  favour of the 
Cathol~c  Interest agalnst England, 
i.  5  18 ; sketches the pla~l  for an 
attack  upon  England,  11  22 ;  his 
careful  cons~deration of  contl- 
nental relat~ons,  11  28,  29. 
Olivenkranz, Swed~>h  plenipoten- 
t~ary  at the congress of Nlmuegen, 
'V.  53. 
O'More,  Roger,  orlglt~ator  of  the 
Irlsh rebell~on  in favoui of Catho- 
Angllcanlsin  fir~nl)  In  Ireland,  IV. 
91,  122 ; In  relatlon  with  Lau- 
rence  Hyde,  IV.  ij8; the  blo- 
g~aphy  of  Ormond,  v].  34;  hls 
character  accordlng  to Burnet's 
orlglnal MS ,  VI.  86, 87. 
Ormond, Duke of,  nephew  of  the 
abobe, has to reslgn  hls command 
to  Marlborough,  v.  363 ; he  IS 
accused, v.  368 ; IS  In  communl- 
catlon  w~th  the  Pretender,  v. 
372. 
Oropesa,  Count,  leader  In  the 
government In  Spaln, v.  5. 
hclsin, 11.  284.  Orrery, Lord, opposed to ~rmond, 
O'Neal, see Tyl  one.  111.  506, 11 86. 
O'Neil, Phel~m  ; see Phel~m.  Osborne, Thomas ; see Danhy. 
Opdam-Wassenaar,  Jacob  \an,  Ossory, Lord, son of Ormond, sent 
H~gh  Admlral of the Dutch agalnst  to Wlll~dm  of Orange, 111.  570. 
Challes  11,  111.  426, 427 ; he  and  Ostend,  occup~ed  bv the French. IV. 
his  sh~p  blown  Into  thd  alr,  111.  245, "1  36y: 
427, 428.  Ottoboni, Papal  legate  In  London, 
Oquendo,  Spln~sh  admlral,  seeks  I.  62. 
refuge on  the  Engllsh  coast,  11.  Overbury, afr~end  of Robert Carr, 
161 ; he  fl~es  before  the  Dutch  Earl of  Soinerset, poisoned, I.  477, 
fleet to Dunk~rk,  11  165.  478 
Ordainers,  thew  regulations  ac-  Overton,  Blajor-General,  repabll- 
cepted  by  Edward  11,  and  re-  can,  opposed  to  Cromwell,  111. 
voked,  I.  69.  141, 142. 
Orford, Lord ;  Jee  Russell, Edward.  Oxenstiern, Chancellor of Sweden, 
Orkney, Lady, see V~ll~ers  w~shes  to protect the rights of the 
Orleans, Duhe of, Regent of France,  Palatlne fam~ly,  11.  18, he  recog- 
enters Into  alllance  w~th  George  nlses the advantage of  an alllance 
I, v.  382-38j.  ulth the Enghsh Comlnonwealth, 
Orleans, Father,  Jesu~t  pr~est,  on  111.  124, VI.  386. 
James 11, VI.  42,  43.  Oxford,  statutes  of,  I.  60,  61 ; 
Ormond, Earl  of, James Butler, at  Parl~ament  s~ts the~e under 
the head  of  the moderate party  Charles I, I.  546 ; those members 
In  Ireland,  11.  381 ; he  makes  who have fled from the Long Par- 
a  treaty  with  the  Cdthollcs  in  l~atnent  meet there at the Klng's 
Ireland, 111.  22, 23 ; he hands over  summons,  11.  396, 423 ; the King 
Dublln  to  the  Parhamcntary  keeps court there, 11.  440, a Par- 
tloops,  111.  26; he  effects  a  new  l~amentdry sesslon  held  there 
treaty,  111.  27,  28 ; wishes  to  under Charles 11, IV.  129, 130; the 
support  Chdrles  11,  in.  28,  29 ;  University condemns the opinlons 
he  IS reduced to stra~ts  by Crom-  of the Whlgs, IV.  182 ;  the Unlver- 
well,  111.  32, 33 ; he is  leader  In  slty suffers trom the interference 
the gobernment of  Charles 11, 111.  of  Jatnes  I1  In  its  elect~ons,  IV. 
317, 318,  335; he appears, at the  334-336;  the Protestant Fellows 
openlng  of  Padlament, as master  of Magdalen College are restored, 
of  the ceremonies,  111.  339,  340;  IV.  425;  the Unlvers~ty  declares 
he  guldes  the  admln~stratlon  In  Itself agalnst collcesslons to Pies- 
Ireland accord~ng  to Clarendon's  byterlans,  IV.  572 ;  ~t congratu- 
~deas,  111.  483;  h~s  Impeachment  lates Klng WIIIII~,  v  171 
In Parl~ament  prevented, 111.  506 ;  Oxford, Robcrt  Hdriey,  Earl  of; 
heuorks for a reconc~llatlon  with  Jee  Harley. 
the Dutch, 111.  524 ;  he  lndlr~talns  D'Oyley,  defends Jamaica, 111.  zoo. 
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r~ght  of  succession  to the crown 
( 15851,  I  :04,305 ;  ~t  demandsthe 
Pack, Chnstopher, bllngs  111  a pro- 
posal  that  Cromwell  should  be 
declared klng, 111.  174 
Paget, Lord, against Blshop Gardl- 
ner and the Heresy  Laws,  I  zoo  ; 
ceases  to  appear  In  the  PIIVY 
Councll,  I  205 
Paget, Engl~sh  ambassador  at  the 
Porte, v  166 
Palatinate,  the,  occupled  by  the 
English  at  the  most  Important 
polnts, I  494;  subjugated by Tilly, 
I  504; forsaken  by  the  Enghsh, 
I  511  , Invaded  by  LOUIS  XIV, 
iv  414  ;  1s  la~d  waste, v  15 
Palmer,  Geoffrey,  takes  part  In 
the debate on the Great  Remon- 
strance,  11  301,  he  defends 
Wh~telocke,  111  324 
Panama, to be  colon~sed  by  the 
Scots, IV.  103,  v  220,  22  I 
Papillon and  Dubols  are elected 
Sheriffs of  London, lr  161;  but 
not adm~tted  to take the oath, IV 
76. 
'"4 
Parker, Archb14hop of Canterbury, 
consecrated,  I  234. 
Parker, Samuel, Blshop of  Oxford, 
1"  335 
Parliament, ~ts  development  from 
the resistance  to Henry I11 .tnd 
the  Papal  pollcy,  I  59,  60 ; 
whether  and  how  far  the  r~ght 
of  roting the taxes  uas granfed 
to ~t,  I  65, 66; the  part  taken 
by it In  leg~slat~on,  I  70 ; also in 
fore~gn affalrs,  1  70,  71  ;  ~t 
clalms that the ministers of  State 
should be respons~ble  to ~t,  I  78 ; 
~t declares  ~ts  author~ty  as to the 
succession to the crown, I.  81  ; lt 
attacks  eccles~ast~cal  jur~sdlctlon 
(15z9-32),  I  137,  143;  ~t  abol~shes 
the hierarchic-Romlsh  order  of 
thlngs,  1  148,  149,  ~t supports 
the  Church  reform  of  Henry 
VIII  (1~~6-~~),  I  157,  163; ~t 
sanctions the SIX  Articles, I  I  6  3  ; 
~t repeals  them  (1~~8),  I.  174 ; 
returns to Papal obed~ence  (1554)~ 
I  zoz , it determlnes to restore 
the tenths to the Church, I.  213; 
~t asslgns to the crown the right 
of  Church  reformat~on,  I.  230 ; 
~t decldes  on  the  legal~ty  of  a 
ixkcut~on  of  Mary Stuart, I.  3x0- 
3  I  3  ; ~t offers determmed opposl- 
tlon  to James  I  (1604),  1  399, 
400; ~t Increases  the severity of 
the  laws  agalnst  the  Roman 
Cathol~c  recusants (1606), 1  414  ; 
~t  res~sts  the  rolal  prerogative 
(I~IO),  I  438-440 ; ~t is  opposed 
to the  Un~on  of  Scotland  with 
England, I  442  ; ~t 1s  opposed to 
patents and  thew holders (1621)~ 
I  499, 500;  ~t 1s  for supporting 
the  outlawed  Elector  of  the 
Palatmate  and  the  Protestant 
cause  generally,  I.  503-506;  it 
brlngs  111  a  new  b~ll against 
the  Roman  Cathol~c recusants. 
I  503 ;  defends  ~ts  rights, I  507 ; 
~t wlshes to break  off  the nego- 
t~at~ons  wlth Spaln (1624), 1  527 ; 
~t wlshes  for  the  executlon  of 
the  statutes agalnst the Roman- 
lsts, I  541,  542 ;  brlngs the council 
of war to account (1626)~  I  549 ; 
clalms  the  rlrht  ot  granting 
subs~d~es,  as well  as the -control 
of  them,  I  551  ;  it  sets  up  ~ts 
privllegcs  as  the  fundamental 
law of  the realm (1640),  11.  237; 
demands  regular  sessions,  11. 
237, ~t unltes  ~ts  Interests  w~th 
those  of  Protestaut~sm  (in  the 
parl~amentary  oath, 1641),  11  266 ; 
~t dec~des  agalnst  ~ts  arbitrary 
d~ssolution at  the  will  of  the 
Kmg,  11.  267 ; it  demands  the 
abol~t~on  of  the  Court of  High 
Commlss~on,  of the Star Chamber 
and  of  the courts of  law  in  the 
North,  11.  272,  273 ; ~t demands 
to  have  the  control  of  the 
forces  and  also  to  be  the  ex- 
ponent  of  the  law  of  the  land, 
11  343, 344;  it puts  forward the 
nmeteen  propos~tlons, 11  354 ; 
appblnts  a  comm~ttee  of  safety, 
11.  359,  controls  the  fleet,  11 
360, forms  a  comm~ttee  of  the 
two  klngdoms  (16~~),  11.  405; 
~t sanctions the const~tut~on  of the 
Scott~sh  Klrk, 11  41  I ; it demands 
the entire mll~tary  author~ty  In- 
dependently ot the crown (Four 
Bills),  II  505 ;  ~t  reneus  the 
committee of government (1648), 
11  508; ~t 1s  In  favour  of  the 
treaty of Newport,  11  535 ;  clalms 
leg~slat~ve  authority in opposlt~on 
to the  Protectorate  (165~),  111. 
131  , detalls of  the dlscusslon, 111. 
132-135,  lncllnes  to the sde of 
Cromaell (B111 for  h~s  personal 
secur~ty,  and  also  for  grantlng 
a  subsidy  1656),  111.  170, 171 ; 
it  discusses  a  new  scheme  of 
government, and  U hether Crom- 
well  shall  take  the  kingly  t~tle 
(1657),  111.  174-176;  IS  In  op- 
pos~tion  to Cromwell  (1658), 111. 
194,  195;  ~t accepts  the repub- 
lican  constitutloll  and sees to the 
payment of  the army (1659),  111. 
2  37, z  38, ~t demands  the obedl- 
ence of the army,declares the Pro- 
clamat~ons  of  Cromuell  and  all 
attempts to ralse  money,  unless 
approved  by  Parliament, lnvalld, 
111  254, 255 ;  lt  issues  a  com- 
mission  for the command  of  the 
troops,  forms  a  new  Council  of 
State,  111.  271  ; it wishes  to re- 
duce  the  C~ty  of  London  to 
obedience  (1660),  111.  283 ; the 
ejected Presbyter~an  members are 
recalled  to ~t,  ~t repeals  ~ts  late 
Acts,  111.  291  ; ~t decldres  Itself 
dissolved,  111.  zgz; ~t  Intites 
the exlled  Charles  11 to  return, 
111  306 ;  fixes h~s  annual  Income, 
111  334, rejects the rellg~ous  de- 
clarat~on,  111.  354 ; confirms  the 
amnesty (1661),  111  366, restores 
to  the  bishops  their  temporal 
rlghts and prirlleges,  111  370  ; re- 
nounces the doctrmes of the Long 
Parl~ament,  111.  375 ; giants  the 
nececsary means  for a  war w~th 
Holland  (1664),  111.  424,  and 
with  France  (1665,  1666),  111. 
433, 440, draws up  a  form  of 
oath for the Nonconform~sts,  111. 
447,  448 ; looks for the carrymg- 
out  of  the  pollcy  of  the Tr~ple 
Alliance  (1670),  111.  512  , holds 
fast  to un~form~ty  and  disl~he  of 
France  (1672),  111.  522 , grants 
supplies for the war w~th  Holland 
(1673),  111.  531,  532 ;  advises the 
Klng  to accept  the  Dutch  pro- 
posals  (1674),  111.  558 ; grdnts 
the  necessary  means  for  an 
alllance  w~th  Holland  (1678), 
~h 
111  424,  excludes  Catholics  from 
both  Houses,  IV.  62,  66, ~t de- 
clares  the  throne  vacant  after 
the fllght  of James I1 (1689),  IV. 
498, 499; ~t declares  a  Pop~sh 
government  to  be  incons~stent 
with  the  security  of  the  king- 
dom,  I\  500;  ~t fixes  the  con- 
dlt~ons  of  the  Hanover~an  suc- 
cession  (1701))  v.  232, 233,  267 ; 
~t repeals  one of  the conditions 
(concerning  the  Klng's  leavlng 
the  country,  1716)~  v  378; ~t 
opposes  uith  all  ~ts  might  the 
Ideas  of  the French Revolut~on, 
v  422,  thlnks  ot  dethroning 
Charles I, v  475,  476.  Compare 
also Upper House, Lower House, 
Bzrebones'  Parl~ament. 
Parr, Catherine,  s~xth  wlfe  of 
Henry \ 111, I  166. 
Parry, executed, I.  303. 
Parsons, Robert,  elnlssary  of  the 
English  semlnary  at  Rome,  I. 
294;  he  escapes,  I.  295 ; h~s 
'  Doleman,'  I  377. 
Passaromtz, peace of, v.  385. 
Patents, attacked  by  Parl~ament, 
1  499 ; glven  up  by  James I,  I. 
529 ' granted by Charles I, I  35. 
Paterson, Willlam, makes plans for 
the Bank  of  England,  v.  77 ; he 
proposes  a  scheme  for  the 
Scottish  colonisat~on  of  Panama, 
v.  103  ;  he reports on the defects 
of  the  exped~tion,  v  221, zzz ; 
he  proposes  an  attempt  on  the 
Span~sh  possessions  In  South 
Amer~ca,  v  295. 
Patrick,  Dean  of  Peterborough, 
member  of  the  Eccles~astical 
conference  at  Lambeth  Palace, 
IV  348 ;  in  the Comm~ss~on  dur- 
mg  the recess of  the Convent~on 
Parliament, 11. 57  I. 
Patronage,  rlght  of,  rejected  by 
Barebones'  Parl~ament,  111.  90. 
Paul  IV, Pope,  orders the restor- 
at~on  of  the Church  property, 1. 
212-214 ; he  deprlves  Cardinal 
Pole of the Legatme power, I.  216. 
Paul  V, Pope,  opposes  the taklng 
the oath demanded of  Romanlsts 
under James I, I  416. 
Paulet,  Atnyas,  Purltan,  has  the 
care of Mary Stuart at Fotherlng- 
hay, 1  309. 314. 
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Peasant-Revolt,  the,  against  the 
Reformation, i.  159,  177. 
Pelham, Henry, Chancellor of  the 
Exchequer, his character, v.  409 ; 
as  opposed  to  Carteret, v.  409- 
412;  he  is  urgent  for peace,  v. 
413. 
Pelham, Thomas, declares  himself 
in favour of  the reduction  of  the 
army, iv.  192; he  is turned  out 
of the Treasury, iv. 199. 
Pelham, Thomas,  Duke  of  New- 
castle ; see Newcastle. 
Pembroke, Thomas Herbert, Earl 
of,  concerned in the negotiations 
on the Triennial Act, vi.  260. 
Pembroke, Lord, a member of the 
Privy Council,  i.  555, v.  447; is 
for  Parliament,  ii.  358; at  Ux- 
bridge,  ii.  413  ; at Newcastle,  ii.  .  . 
477,-47g. 
Penderqass gives  information  of 
the plot  against  William  111,  v. 
1r5,-116. - 
Penn,William, Admiral, sails against 
the  Spanish  possessions  in  the 
West  Indies,  iii.  159  ;  re-ap- 
pointed  by  Charles  I1  and  the 
Duke of York, iii. 425. 
Penn, William,  son  of  the above, 
becomes  a  @aker,  and  claims 
liberty of  conscience  as a  funda- 
mental  right  of  Englishmen,  iii. 
581  ;  his principles,  iv.  312, 313, 
315;  particularly in  reference  to 
James 11's policy as to the Church, 
iv. 316-3 I 8  ;  his character, iv. 3  17  ; 
his  influence  with  the  King,  iv. 
317-318  ; presents  him  with  an 
address from the @akers,  iv.  32  I ; 
he  advises the Episcopal  Church 
to consent  to the Indulgence, iv. 
323; he  preaches  at  Chester,  iv. 
333  1  he  wishes  that  those  who 
receive benefit from Oxford Uni- 
versity  should not  be  bound  to 
hold any particular creed, iv. 3  36 ; 
he wishes that the position of  the 
sects should  be secured as well as 
that of  the Catholics, iv.  360  ; he 
wishes  to gain  over William  111 
in favour of  universal  toleration, 
iv.  389 ; he  works for James 11, 
iv.  579 ;  receives pardon, v.  24. 
Pennington, Alderman, concerned 
in  the petition  for  the  abolition 
of Episcopacy,  ii.  241. 
Penruddock  rises  against  Crom- 
well, iii.  142  ; executed, iii.  143. 
Pepys, in the service of  Charles 11, 
calculates  the  cost  of  a  new 
armament  against  Holland,  iii. 
550; urges  the services rendered 
to the  navy  by  the  Stuarts, iv. 
29. 
Percy,  Algernon ;  Jee  Earl of North- 
umberland. 
Percy,  Henry,  ii.  256, v.  462 ; 
wishes  to maintain  the power of 
Charles I, ii.  258;  escapes, ii. 266; 
goes to France, ii.  423,  v.  447. 
Percy,  Thomas,  opposed  to  the 
government  of  James  I,  i.  409; 
his death, i.  413. 
Perjury,  Bill  concerning,  vi.  257, 
260. 
Perron, Jaques  Davy  du,  French 
envoy at the Hague,  v.  470, 471. 
Perth,  assembly  of  the  Scott~sh 
Protestants  there,  i.  244, 245;  a 
general  assembly  of  the  Presby- 
terians  at,  i.  373 ;  the  Five 
Articles  of,  ii.  72; rejected  by 
the general  assembly at Glasgow, 
ii.  I 15. 
Peter des  Roches, Chancellor and 
Bishop of Winchester, i.  52,  58. 
Peterborough,  Earl  of,  Charles 
Mordaunt ;  Jee  Mordaunt. 
Peterborough,  Henry  Mordaunt, 
Lord,  chooses  a  bride  for  the 
Duke  of  York,  iii.  564, 565, vi. 
36. 
Peters,  Hugh,  chaplain  to Crom- 
well,  is  opposed  to  distinctive 
creeds,  iii.  I  52 ;  beiilg a regicide, 
is executed, iii. 329. 
Peter's  pence abolished  by  Par- 
liament, i.  149. 
Petit informs Bellievre of  the hos- 
tile plans of  the friends of  Maria 
dei hfedici, ii.  155. 
Petition  of  Right,  i.  570,  571 ; 
is read, i.  576; confirmed by Par- 
liament, ii. 273. 
Petition of  the Lords to Charles I 
for the summoning of  Parliament, 
ii. 217. 
Petition against  the  longer  con- 
tinuance  of  Episcopacy  in  Eng- 
land, ii.  241. 
Petition  of the clergy for the reform 
of the English Episcopate, ii.  243, 
244  ; referred  to an ecclesiastical 
committee  of  the Upper  House, 
ii.  274,  275. 
Petition ot the army to the Parlia- 
ment  against  serving  abroad,  ii. 
483,  4P4. 
Petition, the Kentish, v.  261,  286, 
288. 
Petitions  to  Parliament,  when 
begun,  ii.  241 ; at first  addressed 
to the republican army, iii.  72. 
Petitioners  and Abhorrers,  iv. 
98. 
Petre, Edmard,  Jesuit,  is  arrested, 
iv.  62  ; gains  increasing influence 
over James 11, iv.  283, 343, 344, 
yi.  43 ;  is  in  opposition to Rome, 
]v.  373,. 374; the  Pope will  not 
make him a  Cardinal,  iv.  374; he 
suggests  to James I1 the idea of 
Hlght  to  France,  iv.  459; he  is 
excepted  from  the  amnesty  of 
William 111, iv.  585. 
Petty, William,  undertakes to cal- 
culate  the  State's  resources,  iii. 
587,  588. 
Phelim O'Neil, leader in the Irish 
rebellion,  ii.  285,  287. 
Philip I1 of  Spain  comes to Eng- 
land and marries  Queen Mary, i. 
zoo  ;  gets the laws against heretics 
renewed,  i.  203, 204; returns  to 
the  Netherlands,  i.  210; comes 
again  to England  with  a view to 
war with  France, i.  2  15 ;  he sues 
for the hand  of  Queen  Elizabeth, 
i.  225; he  will  not  ally  himself 
with  the French, i.  236;  he  is in 
favour of  helping  the Protestant 
Scots, i.  251  ;  is  for Mary Stuart, 
and  against seen Elizabeth,  i. 
260,264,280;  will nevertheless not 
go to war with England, i. 282,291; 
concludes a treaty with the Pope 
against England, i.  318  ;  will allow 
the  Netherlanders  no  liberty  of 
conscience,  i.  319; decides  on 
attacking England, i. 3  19,  320. 
Philip IV,  King  of  Spain, aims  at 
the restoration of  the ascendency 
of  Catholicism  in  Germany,  i. 
519; his  promise  to Charles  I 
concerning the affairs of the Pdla- 
tinate, ii.  13,  14  ; he will  have  no 
dealings with Charles 11, iii.  338. 
Philipps,  Sir  Thotnas, his  collec- 
tion  of  manuscripts,  v.  429, vi. 
138. 
Philipsburg  besieged bj  the  French, 
iv.  414,  415,  v.  6. 
Pimentel, Don, Spanish ambassador 
to the court  of  Sweden, favours 
an alliance between Sweden, Eng- 
land, and Spain, iii.  124. 
Pinkie, battle of, i.  176. 
Pitt, Williani,  is  opposed  to  the 
convention with  Spain, v.  400 ;  is 
opposed  to  Carteret,  v.  409; is 
not accepted by the King, v.  41  I ; 
taken  again  into  the  ministry, 
v.  413; is  in  favour  with  the 
Tories  as  an  opponent  to the 
Hanoverian  policy,  v.  416,  417  ; 
becomes  First  Lord  of  the 
Treasury, v.  41  7. 
Pius  V,  Pope, is in favour  of  Mary 
Stuart,  i.  265 ; excommunicates 
Elizabeth, i.  283, 234. 
Place Bill,  v.  62, 69, 314,  315,vi. 
'98,  '99,  236,  259, 260. 
Player, Thomas, his speech against 
the Duke of  York, iv.  I  15  ; he is 
removed from the Common Coun- 
cil of London, iv.  169. 
Plunkett, Archbishop  of  Armagh, 
condemned and executed, iv.  140. 
Plunkett,  Colonel,  leader  of  the 
Irish  Rebellion  in  favour of  the 
Catholics, ii.  285. 
Plymouth, declares for the Prince 
of  Orange, iv.  451. 
Pogers is to be arrested, v.  529. 
Poigny, French ambassador in Eng- 
lmd, ii. 144. 
Pole, Cardinal, in the Netherlands, 
i.  zo~  ; invited  by  Parliament to 
return  to  England,  i.  202  ; he 
pronounces the Papal dispensation 
concerning  confiscated  Church 
property,  i.  202;  becomes  Arch- 
bishop  of  Canterbury, and is en- 
trusted with the management  of 
the  government,  i.  z  10;  is  for 
restoring  the  tenths  to  the 
Church, i.  z  I  z  ; is deprived of the 
Legatine dignity by Pope Paul IV, 
i.  216;  dies, i.  217. 
Pollexfen, speaks against excess in 
restricting the power of the King, 
iv.  504. 
Poll Tax, iii.  I  7  I ;  agreed upon  by 
the  Lo\ver  House,  iv.  449, 450, 
v.  35,  131,  178,  vi.  175,  180. 
Pomponne,  French  minister,  v. 
157. the right  of  protesting,  ii.  ;02 ;  R. 
he  is  impeached  by  the  govern- 
ment,  ii.  316 ; is  in  the  parlia-  Racoczy of Transylvania, iii.  187. 
mentary  committce of  safety, ii.  Rainsborough, Colonel,  in  favour 
359;  is  in  the  common  council  of  the demands of  the Indepen- 
of  London, ii. 370 ; proposes the  dent Agitators,  ii. 499,500 ; Vice- 
taking of  an  oath  in  defence  of  Admiral, ii. 516. 
Parliament,  ii.  376 ; he  effects  Ralegh, Sir  Walter,  his  character, 
the allianc- with Scotland, il. 392;  f.  337,  338,;  he  founds  Virginia, 
he  dies,  ii.  394 ; his  char,~cter,  1.  317 ; 1s  In favour of  the union 
stand-point,  work  and  influence,  of England with  Scotland, i.  386; 
ii.  228-230,  392-394;  the  sig-  was  not really  concerned  in  the 
nificance  of  h~s  speeches,  ii.  plot  against  the  government  of 
230;  his  inclmation  to~ards  James I, i.  404,  405;  he advises 
France, v.  455,  456.  the government to make  financial 
concessions,  i.  448 ; he maintains 
the royal prerogative  against  the 
Q.  laws,  i.  453;  his  voyage  to 
Gniana,  i.  48 I,  482 ; he  is  exe- 
Quakers,  first  appearance  of  the,  cuted, i.  483. 
iii.  151 ; great  numbers of  them  Ranelegh,  Lord,  Paymaster,  v. 
are  imprisoned,  iii.  3 j9.l.  they  188, vi.  163. 
determine  on  resistance, 111.  394 ;  Rastadt, peace of, v.  349. 
they  get  calm  by  degrees  and  Ratcliffe,  Thomas;  see  Sussex, 
demand only hberty of conscience  Earl of. 
and  of  religious worship,  iii.  580,  Recusants,  Popish,  are  nnmer- 
561 ;  they  are  excluded  from  ous, i.  294; are treated by James 
taking  part  in  the  municipal  I  with  forbearance,  i.  397 ; 
elections,  iv.  168 ; they  receive  are  persecuted  with  severlty 
from  James  I1 the assurance  of  by  Parliament,  i.  400,  4x4, 
toleration, iv. 320, 321 ;  they  are  503 ;  are  discharged  from 
included in the toleration granted  prison,  i.  514 ; are  threatened 
to Dissenters  by William  111,  iv.  anew,  i.  541 ;  connivance  to- 
569 ;  they are subjected to strict  wards  them  rejected  by  the 
surveillance under  Charles  11,  v.  Lower House, i.  577;  exercised 
530.  by  Charles  I,  ii.  39,  v.  445,; 
Queensbury, Duke of; see Douglas,  complaints  are  made  of  the~r 
William.  being  favoured by  Charles 11, iii. 
Querouaille, Mdlle. de, Duchess of  5  I 3 ;  he  suspends  the  penal 
Portsmouth, mistress  of  Charles  laws against them, iii.  525, 526. 
11,  iii.  562;  is  in  relation  with  Refugees,  the French, find a hearty 
the  French  ambassadors,  iv.  reception  in  England,  iv.  267 ; 
2 I, 22 ;  wishes  the good  under-  take  part  in  the  expedition  of 
standing  between Charles I1 and  the  Prince  of  Orange,  iv.  435 ; 
Louis XIV to be  maintained, iv.  are at the battle  of  tne Boyne, 
46;  wishes  to exclude the Duke  iv.  608 ; secure  credit  for  the 
of  York from the succession,  iv.  loans  under  William  111,  v.  76 ; 
112 ; she  talks  with  the  Prince  do  not  venture  to  settle  in 
of  Orange,  iv.  141 ; wishes  the  Orange,  v.  143 ; in  the  Parlia- 
Duke of  York  to guarantee her  mentary elections at Westminster 
a certain sum, iv.  152 ; is on good  they work for the government, v. 
terms with him, brings back  Sun-  184;  are  declared  incapable  of 
derland into office,  iv.  157 ; her  holding any civil or military post, 
influence upon the government, iv.  v. 195; they support the Whigs at 
192, 199, 201.  the elections, v.  28 I, vi. 72. 
Regent of  France;  Jee  Orleans, 
Duke of. 
Remonstrance, the Great, ii.  295-  connexions  of  Anne  of  Austria 
zgg ; it  is  put  to the  vote,  ii.  which tend towards his overthrow, 
301 ;  it is  presented  to the King,  ii. 147 ;  he secures the good-will of 
11.  305.  the Ween of  England, ii. 148 ;  he 
Remonstrants,  in  Scotland,  iii.  loses  it,  ii.  154;  he  wishes  to 
5'. 
Renaudot gives  a  list  of  the  ad- 
herents of  James  I1 in  England, 
v.  109, 110. 
Resolutioners, iii. 5  3. 
Retz,  Cardinal,  on  friendly  terms 
with  Charles 11, iii. 383. 
Reynolds, Presbyterian,  accepts a 
bishopric, iii. 353. 
RhB,  island  of,  near  Rochelle, 
attacked by the English, i.  564. 
Riccio, David, Cabinet Secretary to 
Mary Stuart,  i.  266, 267;  comes 
to  an  understanding  with  the 
Catholic  lords, i.  267,  268 ;  he  is 
murdered, i. 270. 
Rich,  Henry,  Lord  Kensington ; 
see Holland. 
Rich, Peter,  proclaimed  Sheriff of 
London, iv.  r64 ; he  is dismissed 
from his post  of Chamberlain, iv. 
3  10. 
Rich,  Robert,  Earl  of  Warwick; 
Jre Warwick. 
Rich, in the Admiralty Commission, 
gain  the army ot Duke  Bernard 
of  Weimar, ii. 161 ; he succeeds, 
ii.  168 ; he  refuses  to take part 
in the affairs of  Scotland, ii. 181, 
v.  461 ; he prevents a visit of the 
Queen of  England  to France, ii. 
257, 258 ; his death, v.  471. 
Richmond, Earl of, Edmund Tudor, 
i.  96. 
Richmond, Earl of, Henry Tudor, 
i.  96 ;  Jee Henry VII. 
Ridley, Bishop, holds the reformed 
doctrine of  the Holy Communion, 
i.  183 ; he  is  deprived,  i.  192 ;  is 
burned, i.  206. 
Ridolfi, agent  of  Mary  Stuart  and 
the Duke of  Norfolk, in  the pay 
of  the Pope, i.  285, 286. 
Right, Petition of, i.  568, 569 ;  it is 
read,  i.  576 ;  confirmed by Parlia- 
ment, ii. 273. 
Rights, claim  of,  in  Scotland,  iv. 
525, 526. 
Rights,  declaration  of,  iv.  515- 
917. 
v.  199.  ~ihuccini, Giambattista,  Papal 
RichardI1,over against therevolted  nontio in  Ireland, iii.  a3, 24 ;  he 
commonalty, i.  77 ; in antagonism  wishes  to  attach  the  old  Irish 
with  Parliament,  i.  78 ;  he abdi-  party to himself, iii. 24 ;  he leaves 
cates, i. 80.  the country, ii.  27. 
Richard,  Duke  of  York,  claims  Itipon, negotiations with the Scots 
the crown, i.  87.  at, ii.  222, 223. 
Richard 111,  his  character shewn  Roberts, Lord,  enters the Council 
in  his  motive  for the murder of  of  State of  Charles 11, iii. 317;  is 
the sons of Edward IV, i. 95.  Lord Deputy of  Ireland, iii.  321, 
Richardson,  on  the  Kine's  ore-  v.  sz6. 
U. 
rogative of arrest, i.  573. 
Richelieu, at the  head  of  affairs 
in  France,  is  in  favour  of  an 
alliance with  England, i.  534; he 
opposes  the  claims  of  the  aris- 
tocracy,  i.  547 ;  is  obliged  to 
accede  to the zealous  Romanist 
party, i.  559;  he  wishes  to con- 
struct a  French navy, i.  562 ; he 
takes Rochelle,  i.  584 ;  he  is in- 
clined  for an  expedition  against 
Spain,  with  the co-operation  of 
England,  ii.  9 ; his  design  with 
-  2--. 
Robinson, Alderman,  is  in  favour 
of  the  return  of  Charles  I1  to 
England, iii.  191, 282. 
Robinson, Luke,  against  making 
Cromwell king, iii. 173. 
Rochelle,  sea-fight  off,  i.  74;  the 
citizens of, ask the help of Charles 
I, i.  562 ;  the English  attempt to 
relieve it, i. 582 ;  is forced to capi- 
tulate, i.  584, ii. 4. 
Roches, Peter des ;  see Peter. 
Rochester,  Earl  of  Somerset;  see 
Carr. 
regard to a  proposed treaty with  Rochester,  Earl  of;  Jee  Hyde, 
England, ii.  140, 141, v.  459-461;  Laurence. 
comes (1637)  upon  traces of the  Roe, Thomas, ambassador of Charles 474  INDEX. 
I, in favour of  a northern alliance, 
il. g. 
Rogers, John,  suffers as a heretic, 
i.  205, 206. 
Ronquillo,  Don  Pedro,  Spanish 
ambassador  in  England,  works 
against the policy  of  Charles  11, 
iv.  14,  15;  he  effects  a  treaty 
against France, iv.  IOI ;  he warns 
King James 11, iv.  365 ; he greets 
the  Prince  of  Orange,  iv.  483, 
v.  4. 
Rooke, George, is obliged to aban- 
don the English  merchant  fleet, 
v.  57 ; his character, v.  199. 
Rose, Bishop of Edinburgh, will not 
declare for William 111, iv.  524. 
Rosen, General, appointed  to Ire- 
land  by King James,  iv.  535; he 
ii cruel towards the Protestants, 
iv. j59, j60; he returns to France, 
iv.  591. 
Roses, Red  and White, in conflict, 
i. 87'. 
Rothes,  Lord,  at the head  of  the 
Covenanters,  ii.  I I o ; concerned 
in the negotiation with Charles I, 
ii.  134. 
Roux  de  Mareilly,  Huguenot, 
comes to Charles 11, iii.  491. 
Roxburgh, Earl of,  goes  as emis- 
sary  of  Charles  I  to  Scotland, 
ii.  95. 
Royal Society, iii. 583, 584. 
Roye, De,  French  general, accom- 
panies James 11,  iv.  448 ; advises 
him  to retreat from Salisbury,  iv. 
448. 
Rubens, Peter Paul,  painter,  am- 
bassador  of  the Spanish  court in 
London, ii. 10, v.  439 ;  he bridges 
over the disputed Palatinate ques- 
tion,  ii.  10, 11 ; his  impressions 
of  alt and  politics  in  England, 
ii.  57. 
Rudyard,  Benjamin,  his  speeches 
on the relation of the Royal autho- 
rity to the laws, i.  571 ; also  on 
the proceeding  of  the King's ad- 
\ isers, ii.  228. 
RUC,  De la, namcs the conspirators 
a::.linst  William 111, v.  I 16, 117. 
Rulnbold,  one of the principal con- 
spirators in  the Rye House Plot, 
iv. 172. 
Rump Parliament, the, reinstates 
itself, .ii.  27 I. 
Rumsey, Colonel, concerned in the 
Rye House Plot, iv.  172 ; his tes- 
timony  aga~nst Lord  William 
Russell,  iv.  176. 
Rupert, Prince, appears  at Dover, 
ii. 341 ; accompanies Queen Hen- 
rietta to Holland,  ii.  342 ;  fights 
for  Charles  I,  ii.  367 ;  enters 
York,  ii.  401 ; is  defeated  at 
Marston  Moor,  ii.  404;  wishes 
to move  towards  the  northern 
counties,  ii.  428 ; is  against  the 
attack  at Naseby,  ii.  429, vi.  20; 
adviscs negotiations  for peace, ii. 
434; surrenders Bristol, ii. 436 ;  is 
dismissed by the King, ii. 437 ; is 
acquitted by court martial, ii. 438 ; 
angrily  complains  to the  King, 
ii.  439;  returns to him,  ii.  462; 
at sea off  Kinsale, iii.  30; in  the 
Scilly isles, iii. 63 ; on the Portu- 
guese  and  Spanish coasts, iii. 64 ; 
he  is  driven  away, iii.  65 ; com- 
mands a squadron, under  Charles 
11,  against  the  Dutch,  iii.  426; 
particularly in the four days' sea- 
fight,  iii.  436, 437; he is  zealous 
against  the  French,  iii.  524; re- 
ceives the command of  the fleet, 
iii.  542;  has  an  encounter with 
the Dutch off  West  Kappel,  iii. 
543;  appears  again  on  the  sea, 
iii. 544 ;  at Texel, iii. 54  j ;  is not 
supported  by  the  French,  545, 
546 ; forms an anti-French party,  -. . 
i~i.  547. 
Russell, Edward, afterwards Lord 
Orford, supports  the  alliance  of 
the  Prince  of  Orange  with  the 
English lords, iv. 399 ;  with a view 
to the interests  of  the Anglican 
Church, iv.  435 ;  he is dissatisfied 
with  the government of  IYilliam 
111,  attempts  to  connect  him- 
self with James 11, v.  42; admiral 
of  the English  and  Dutch fleets, 
v. 48 ; is victorious at La Hogue, 
v.  50;  leaves  the  fleet,  v.  54 ; 
defends  himself  from  the attack 
of  Nottingham,  v.  59 ;  wages war 
in  the  Mediterranean  with  the 
French,  v.  82,  96,  vi.  293;  he 
goes  to  the  Downs,  v.  I 17, vl. 
306;  is  accused  by  Fenwick,  v. 
127 ; is  a  leader  in  the adininis- 
tration,  v.  184; is pursued  with 
complaints,  v.  195 ; leaves  the 
Admiralty,  v.  199 ; has  personal 
foes  in  the  Lower  House,  v. 
256; he asks  to be  again  made 
adm~ral,  v.  327;  he  enters  the 
ministry under George I, v.  363. 
Russell, Francis, Duke of Bedford ; 
Jee Bedford. 
Russell, John ; Jee  Bedford. 
Russell,  William,  Lord,  wishes 
to entertain the proposals  of  the 
French  ambassador,  iv.  46;  he 
wishes  to obtain  the  dissolution 
of  Parliament  through  the  in- 
fluence  of  Louis  XIV,  iv.  47 ; 
attacks the Duke of  York  in  the 
Lower House,  it,.  65 ; is  elected 
for two counties, iv. 76 ; is  sum- 
moned  into  the  Privy  Council, 
iv.  79 ; is  against  the succession 
of the Duke of York, iv.  82 ;  begs 
the King to be allowed to retire, 
iv.  98 ; he demands in Parliament 
the rejection  of  the  Popish  suc- 
cession,  iv.  109 ; brings  the  Ex- 
clusion Bill into the Upper House, 
iv.  112,  118 ; holds  firmly  to it 
in conversation with the Prince of 
Orange, iv.  141, 142 ; is against an 
attack on Whitehall, iv. 166 ; pre- 
sent  at the discussion  as to how 
to maintain  the  Opposition,  iv. 
173,  174;  is  arrested,  iv.  174; 
tried, iv.  176, 177; sues the King 
for pardon, iv. 177 ;  he  holds fast 
to his  principles, iv.  178 ; is  exe- 
cuted,  180, 181, 261. 
Russell, William, Duke of Bedford ; 
see Bedford. 
Russia, seeks  help  from James  I, 
i. 433; takes part In the war against 
the Turks, v.  12. 
Ruth, St.  ; Jee St. Ruth. 
Rutherglen,  near  Glasgow,  an 
outbreak  at,  against  the  supre- 
macy of Charles 11, v.  90. 
Ruthven,  Lord, murderer of Riccio. 
i.  270. 
Ruthven of  Ettrick,  Lord,  com- 
mander  of  the  Castle  of  Edin- 
burgh,  ii.  170,  199;  under  the 
standard of Charles I, ii.  367. 
Rutland,  Earl  of,  in  the  Upper 
House,  opposed  to  the  govern- 
ment of  Charles I, ii.  193. 
Ruvigny, negotiator of the English 
proposals  for  pedce  with  Louis 
XIV, iii. 442 ;  he comes as French 
ambassador  to England,  iii.  462 ; 
a  second  time,  and  then  with 
money, iii. 553 ;  his opinion of the 
Parliamentary session of  1675, iv. 
13; he thinks  it unwise  to refer 
to any difficulties  as to the French 
subsidy, iv.  18. 
Ruvigny, son  of  the above, after- 
wards  Earl  of  Galway,  makes 
proposals  to  the  lords  of  the 
Opposition, iv. 45 ; he  is  in com- 
mand  of  the  English  troops  at 
Portsmouth,  iv.  53,  55; receives 
lands in  Ireland, v.  205. 
Ruyter, De,  Dutch  admiral,  is  to 
attack the possessions of the Eng- 
lish, iii.  422, 423 ; entrusted  with 
the  supreme  command  of  the 
newly-equippetl  fleet,  he  appears 
before Bergen, iii. 428,429 ;  com- 
mands  the  Dutch  at  the  four 
days'  sea-fight,  iii.  436;  also  at 
the attack  of  Southwold bay,  iii. 
578 ; also at the battle  of  Texel, 
ill.  545. 
Rye  House  Plot, the, iv.  172-174. 
Ryswick, Congress at, v.  137, 138, 
vi.  71, 315, 316. 
Sabran,  French  ambassador,  ad- 
vises  the Scots  to  surrender,  ii. 
416 ; his  commission,  ii.  455 ;  v. 
472,473 ; his relations to Charles 
I, to Parliament, and to the Scots, 
ii.  456, 457, v.  476, 477. 
Sacheverell takes part  in  the de- 
bate  on  securing  the Protestant 
religion under a Popish successor, 
iv.  81 ; he  receives  money  from 
Barrillon, iv.  105, 109. 
Sacheverell,  Dr.,  impeached  by 
the Lower House, v.  335,  vi.  63, 
64. 
Sackville, Charles ;  lee Dorset. 
Sackville,  Thomas,  Lord  Buck- 
hurst,  poet,  in  the  service  of 
Queen Elizabeth, i.  339. 
Saffron-Walden, head-quarters  of 
Fairtax, negotiations for the Irish 
service held at, ii.  482, 483. 
Sagredo, Venetian  ambassador  ii 
England, ii.  148, 149. 
St. Alban's, a council of the officers 
held at, iii.  5. 
St. Alban's,  Earl of; see Jermyn. St. Andrew's,  the centre of  Pro- 
testark learning, I.  450. 
St. Helen's, a  station  of  the Eng- 
lish fleet, 1. 54, 57. 
St. Jarnes',  Charles  I  a  prlsol~er 
at, 11.  544. 
St. John,  Ollvcr,  puts  torward the 
grounds for the Bill  of  Attainder  - 
against Strafford, 11.25  I, 252, 1s  in 
the comm~ttee  of  the t\ro king- 
doms,  11.  406 ; IS  a  representa- 
tlre  of  the  Parliament  at  Ux- 
bridge,  11.  413 ; is  In  the Prlvy 
Councll of  Rlchard Cromwell, 111. 
225; he leaves Monk's State Coun- 
cil, Ill. 295. 
St. John,  Henry ;  see Bollngbroke. 
St. Ruth,  French  general,  at the 
head  of  the Irish, v.  26 , he falls 
at Agrim, v.  28. 
Salinas, Span~sh  ambassador,  trles 
to set Parliament at varlance wlth 
France,and 1s dlsmlssed by Charles 
11, I\.  31,  32. 
Salisbury,  Earlof; Jee Cecll, Robert. 
Salisbury,  the Royal~sts  rise aga~nst 
Cromwell  at, 111.  142, 143 ; IS the 
head  quarters  of  James  11,  IV. 
446,  447 ;  W~ll~am  Prlnce  of 
Orange enters, IV.  45 I. 
Sancroft,  Archbishop  of  Canter- 
bury, tries to brlng back the Duhe 
of York  to the Angllcan Church, 
IV.  73, 74 ;  meets w~th  a threaten- 
ing  reception  from Janles 11,  ~v. 
2 18, 219 ; declares b~mself  agalnst 
the  abollt~on of  Sunday  cate- 
chising,  ~v.  293,  294;  all1  not 
s~t  on  the eccles~ast~cal  commis- 
slon, IV.  299, 300 ; h~s  dispos~t~on, 
IV.  345 ; he  tlnds  support in  hls 
determinat~ou  not  to  allow  the 
Klng's Declarat~on  of  Indulgence 
to  be  read,  iv.  346-348;  he 
deslres  the clergy to show con- 
slderat~on  to the  Dissenters,  IV. 
395;  he  IS  one  of  the  Lords 
who meet at Guildhall,  atter the 
flight of  James 11,  IV.  478 ; but 
not  at  the  consultation  as  to 
whether  a  Parl~ament  should  be 
summoned,  iv.  485 ;  he  retlres 
from Lambeth and dles, v.  25. 
Sandwich, Earl of; see  Montague, 
Edward. 
Sandwich, Lord, plenlpotent~ary  at 
the Congress of  Aachen, \.  413. 
Santa Cruz,  Spanish  admlral,  his 
Idea  concerning  an  attack  upon 
Lngland,  I.  320, 321. 
Sarotti, IV.  394. 
Sarsfield, an Irlsh Royalist, IV.  560, 
vl.  114, 117, 125, 126; hls quallfi- 
cations, IV.  615; he  adv~ses  capl- 
tulat~on,  v.  31 ; he  1s  present,  In 
France,  at  the  preparations  tor 
nar agalnst England, v.  46. 
Saunders, Chief  Just~ce,  examlnes 
the tnunlc~pal  I~berties,  iv.  161. 
Savage threatens the l~fe  of  Qeen 
Elizabeth, I.  306. 
Savile, Lord, In  connexlon w~th  the 
llnprlsoned  Lord Loudon, ~nl~tes 
the  Scots  to enter  England,  11. 
202,  he  enters the Privy  Coun- 
ell, 11  238. 
Savoy, Charles Emanuel, Duke of, 
his proposals of ~narr~age  between 
his chlldren and those of James I, 
I.  427 ; he  opposes  the Span~sh 
policy, I.  428, 431 ;  1s  In  favour of 
Rlansfeld, I.  534. 
Sawyer, Slr  Robert,  defends  the 
B~shops,  IV.  355 ; In the Conven- 
t~on  Parllatnent  denies  that the 
Commons  have  any  superlorlty 
over  the  Klng,  IV.  495 ; speaks 
agalnst  a  gove~nment led  by 
Pap~sts,  ~v.  499 ; takes part In  the 
assembly of the B~shops,  iv.  568. 
Say and  Sele, Lord, retuses to take 
the oath demanded by Charles I, 
11.  132;  In  the Upper  House IS 
opposed  to  the  government,  11. 
193; takes part In the pet~t~on  for 
summoning a Parliament, 11.  217 ; 
IS adm~tted  Into the Prlvy Conncd, 
11.  238;  he  takes  part  with the 
Presbyterians for the abol~tlon  of 
episcopacy,  11.  242;  IS  In  the 
Comm~ttee  of  Safety,  11.  359;  IS 
In the Councll of State of  Charles 
11, 111.  317. 
Scaramelli on  hls  aud~ence  w~th 
Queen Elizabeth  (1603),  I.  350,  - 
351. 
Schism Bill, v.  321, 348, 358,  366. 
Schismatics In England mahe thew 
appearance,  11.  241 ; galn  great 
power  with  the  Parl~amentary 
army, 11.  421.  Compare Indepen- 
dents,  Anabaptlsts,  Nouconform- 
1sts. 
Schmalkald, Engl~sh  ambassadors 
present  at  the  meetlng  of  the 
League at, I  153 
Schmettau, Wolfgang von, ambas- 
sador of  Frederic 111 of Brandell- 
burg to the Llector of Saxony, iv. 
41;  ;  at  Ryswlck  he  declares 
agalnst  the  French  claim  to 
Strasburg, v  146. 
Schomberg,  Charles,  second  son 
of the marshal, marches into Dau- 
phine, v.  54. 
Schomberg, Rlarshal, IS taken  Into 
the service of Charles 11, 111  544; 
fiom that of the Great Flector, iv. 
407 ; his  relations  to the Prince 
of  Olange and to the English.  IV. 
408, 409 ; he ~01"s  the expedit~on 
of the  Prince  of  Orange  against 
James  11,  iv.  416,  417,  436;  he 
lands In  Ireland, ~v.  561 ; nlll not 
be tempted  Into a battle, IV  562, 
563%  VI.  140;  meets  nlth  Rmg 
Wllliam, ~v.  602, 603, falls at the 
battle of the Boyne,~~.  608, VI.  123. 
Schomberg, hlelnhard, son  of  the 
above, afterwards  Duke of  Lein- 
ster,  general  of  the cavalry,  iv. 
603 ; crosses  the Boyne,  IV  606, 
607 ; plunders the Jacobite  army, 
IV.  610 ; does  not  receile  the 
chief command  In  Ireland, v  26 ; 
w~shes  to undertake  a landlng In 
France, v.  53, 55 
Schonenberg,  Plen~potentlary of 
W~lllam  111 in Spain, v.  242 
Scotland,  under  German~c  Influ- 
ences,  I  63;  at  war  with  hd- 
ward  I  of  England, I.  67, 68 ;  ~ts 
Internal, and above all, ~ts  rellg~ous 
relat~ons,  I.  239,  240;  receires 
the first germ of  Protestantism,  I. 
240 ;  1s  the seat of class~cal  studies, 
I.  451 ; rises  agalnst  Episcopacy 
(1637),  11.  91;  and  agnlnst  the 
Hlgh Commission, 11.  93, 102, and 
against the representat~on  of  the 
clergy  In  Parliament  (16~o),  11. 
199 ; wlshes  to  penetrate  Into 
England,  11.  202,  203; 1s  In  con- 
nexion  with  the  English  Palha- 
ment  (16~3)~  11.  390 ;  at  war 
w~th  the  Klng  (16~~),  11.  400; 
negotiates w~th  h~m  (1645-6),  11. 
4S6,  4591  465,  472, v.  491,  492, 
495,  496;  agaln  comes to terms 
with  the  Enghsh  Palllament,  11. 
476; arms agalnst the Independent 
arinv (16~8),  11  514; makes peace 
wlth  Cromwell,  11.  528 ; under 
Charles  I1  it  rlses  once  Inore 
aga~nst  the  Independents (1650), 
111.  44,  45 ; 1s  reduced  by Monk 
(1651),  111.  60,  61; suffers  a  re- 
act~on  In  favour  of  Charles  I1 
and the kingly prel ogatlve (  1660), 
111  360,  361 ; carlies  resolut~ons 
favourable  to the Chulch and the 
nnllt~a  (1669)  111.  509 ; expl esses 
Itself as to the doctrlne of  Dlvlne 
rlght  and  regular  succession 
(1681),  iv.  146, under  James 11 
declares against fanat~cal  conven- 
t~cle-preachers  (1685),  i\  232 ; 
also  agalnst Cathollclsill  (I  686), 
IV.  304; Piesb) terian insurrect~on 
In,  after  the  fllght  of  James  I1 
(1689),  iv. 477, 524 ;  Conbentlon 
Palllament in,  IV.  524 ; claim  of 
rights,  ~v.  525 ;  restores  the 
national  assembly, v.  37,  comes 
to an  agreement  as  to relig~ous 
and  poht~cal matters  (1695),  v. 
2 19, zzo , numerous subscript~ons 
from,  for  the  colon~sation of 
Panama  (1698),  v.  221 ; is  un- 
wllllng  to  abandon  the  under- 
tak~ng,  v.  220,  vl.  353 ; 1s  averse 
to the succession of the House of 
Hanover (1704),  v.  322, accepts 
the  unlon  with  England  (17n7), 
v.  324 ; insurrection In, In  falour 
of  the Pretender  (1715),  v  373, 
374 ; the abolition  of  heiedita~  y 
junsdlctlon  takes  place  in,  after 
the battle of Culloden, v.  41  2. 
Schutz,  Hanover~an Kesldent  In 
London, v.  351. 
Scilly Islands, 111.  63, 66. 
Scone, coronation of  Charles I I at, 
111.  53. 
Scott,  Thomas,  speaks  agalnst 
Cromsell's  Upper  House,  111. 
197;  IS  in  the Kepnbllcan  com- 
m~ttee  of  safety (1659),  111.  225 ; 
IS  Secretary of  State,  111.  271 ; 
1s  Impeached by the Lower House 
as a regicide, 111.  324, v.  529. 
Scroggs, Chief Justlce,  IV.  87. 
Scutage, I  41, 52, 56. 
Sedgemoor, battle of, iv. 256-258. 
Sedley,  Cathe~lne, Countess  of 
Dorchester,  at  the  coult  of 
Jarnes 11,  IV.  284 ; 1s  d smissed, 
11. 285. INDEX.  ZND 
Seignelay,  Marquess  of,  son  of 
Colbert,  has  great  maritime 
schemes, iv.  593, 594. 
Selden  defends  the  English  Epi- 
scopate, ii.  245 ;  his views on high 
treason, ii.  251. 
Servien,  French  ambassador  in 
Turin, effects the restoration  of 
the Waldenses.  iii.  165. 
Seville, treaty 06 v.  392, 393. 
Sexby,  Anabaptist  Colonel,  in 
connexion  with  Spain  against 
Croniwell, iii.  165, 190, vi.  21. 
Seymour, Edward,  Earl of  Hert- 
ford ;  see Somerset. 
Seymour, Edward, warns the Duke 
of  York,  iv.  125;  he  is  the 
originator  of  the  government 
sch&ne  concerning  the  succes- 
sion,  iv.  132 ; is  hostile  to the 
Parliament, iv.  140, 144 ;  tries to 
gain over the Duke of Monmouth, 
iv.  155 ; he  brings  before  the 
Lower  House  the abrogation  of 
the  charters  of  the  towns,  iv. 
23!  ;  declares himself  against the 
ma~ntenance  of  a standlng army, 
iv.  272 ; he  forms  an  association 
in favour of the Prince of Orange, 
iv. 4~4  ; he proposes  in the Con- 
vent~on  Parliament that the state 
of  the nation  shall  be  discussed 
in committee, iv.  493 ; he desires 
the removal  of  abuses,  iv.  504; 
declares  himself  against  limlting 
the duration of Parliament, v.  64 ; 
he opposes  the excise,  v.  75 ; is 
in favour of  the reduction of  the 
army, v.  98 ; sends  in  his  own 
gold  to be recoined, v.  I 30;  he 
urges  a  discussion  of  the speech 
from the throne, v.  17  2; also the 
limitation  of  the  Civll  List,  V. 
177 ; he  comes  to the  King  at 
Kensington, v.  2  14 ; is  in  favour 
of  the  alliance  with  Holland,  v. 
250,  266;  opposes  the  Kentish 
Petition,  v.  261 ;  in  favour  of 
war  with  France,  v.  268,  284; 
he  takes  office  under  Queen 
for  abolishing  grievances,  ii. 
228. 
Seymour,  Henry,  commands  a 
division  of  the fleet  against  the 
Armada, i.  323. 
Seymour,  Jane,  third  wife  of 
Henry VIII, i.  164. 
Seymour, Thomas, opposed  to his 
brother, the Duke of  Somerset, i. 
178. 
Seymour,  William ; see  Hertford, 
Earl of. 
Shaftesbury,  Earl of;  Jee Cooper, 
Ashley . 
Shakspeare, William, i.  460-464. 
Shales, Commissioner  of  war,  is 
dismissed, iv.  575. 
Sharp,  James,  Presbyterian 
preacher,  comes  to  Charles  I1 
at Breda, iii.  349 ; is  Archbishop 
of  St.  Andren's,  iv.  89 ; is  mur- 
dered, iv.  89, 90. 
Sharp, Dr.,  James  I1  orders  his 
suspension, iv.  296. 
Shaw,  Clarendon's  secretary,  vi. 
4. 
Shaxton, Nicolas,  Bishop  of  Salis- 
bury,  disposed  to Protestantism, 
i.  156 ; is imprisoned, i.  165. 
Sheffield,  hlary  Stuart  a prisoner 
at, i.  286. 
Sheldon is made Bishop of London, 
iii.  352,  362;  is  against  soften- 
ing  the  terms  ot  the  Act  of 
Uniformity, iii.  376;  he  resigns 
the  right  of  the  clergy  to  tax 
themselves, v.  74. 
Sherlock, Father, in  the ecclesias- 
tical  conference  at  Lambeth 
Palace, iv.  348. 
Ship-money  15,  with  the  con- 
sent  of  the judges,  claimed  by 
Charles I, ii.  36, 37, 70, 125, 126; 
it  is  given  up,  ii.  194 ;  again 
levied,  ii.  196 ;  but  not  paid, 
ii.  203 ; declared  by  Par!iament 
to  be  contrary  to  law,  11.  237, 
vi.  358. 
Shirley, active in establishing trade 
between  England  and  Persia,  i. 
Anne, v.  31  r ;  he wishes Tonnage  434. 
and  Poundage  to be  applied  to  Shower, Bartholomew,  desires the 
the exvenses of war, vi.  151 ; and  reduct~on  of  the power of  France, 
to defir its renewal! vi.  258.  v.  269. 
Seymour,  Fmncis,  I.  548;  is  in  Shrewsbury,  Earl  of,  has  the 
favour of  a petition  to secure the  custody ot hlary Stuart, i.  286. 
rights  of  the country, i.  561; is  Shrewsbury, Charles Talbot,  Earl 
of, becomes a Protestant, iv.  3 I I ; 
he  wishes  to  gain  the  approval 
of  the Prince of  Orange, iv.  327, 
399;  he  invites  him  to land  in 
England, iv.  399 ; he  declares  in 
favour  of  the  Anglican  Church, 
iv.  434,  435 ; influences  Bristol 
in  the  Prince's  favour,  iv.  4  51 ; 
is  Secretary of  State to William 
111, IV.  565, 566; he  asks  for his 
dismissal,  iv.  588; entertains the 
proposal  that he  should  re-enter 
the  government,  v.  68,  69;  is 
Secretary  of  State,  v.  84;  is  at 
the country-seat of Lord Sunder- 
land,  v.  97 ;  is  accused  by  Fen- 
wick,  v.  127 ; begs  for his  dis- 
missal, v.  I 27 ;  he  retires, v.  129 ; 
he  makes  conditions  for  peace 
with  France,  v.  134,  142,  143 ; 
he takes Sunderland's place at the 
King's  side,  v.  200 ;  is  Lord 
Chamberlain under Anne, v.  336 ; 
summoned  to  the  head  of  the 
government,  v.  355 ; is  opposed 
to  the  accusations  against  the 
Tories, v.  367. 
Shrewsbury,  town of, sympathises 
wlth Charles I, ii.  366. 
Sibthorp,  on  the  absolute  au- 
thority of the King,  i. 569. 
Sidney, Algernon,  Colonel,  at the 
head  of  the  Republican  embassy 
to the King  of  Sweden, i~i.  250; 
accepts  pecuniary  support  from 
LOUIS  XIV,  iii.  438,  439 ;  he 
negotiates the connexlon between 
Barrillon  and  the  Parliamentary 
opposition,  iv.  68,  105 ; his  dis- 
courses  concerning  government, 
iv.  123;  is  at  the  meetings  of 
the  opposition,  iv.  173,  174; is 
arrested,  iv.  174 ; executed,  iv. 
187. 
Sidney, Henry and his son Philip, 
characteristics of, i.  337. 
Sidney,  Heury,  goes  as  English 
ambassador  to Holland, iv.  100; 
IS recalled,  iv.  139 ;  is the trusted 
friend  and  confidant  of  Anne 
Countess  of Sunderland, iv.  325 ; 
supports  the  alliance  of  the 
English  lords  with  the  Prince 
of  Orange, iv.  399 ;  he does the 
best  he  can  for  the  Anglican 
Church, iv.  434 ; has  intercourse 
with William 111, iv.  97; is  made 
Lord  Lieutenant  of  Ireland,  iv. 
216 ; IS dismissed, iv.  217. 
Simnel, Lambert, i. 99. 
Simons, Joseph ;  Jee  Symond. 
Sindercomb, the author of  a  plot 
against C~omwell,  i.  172. 
Sixtus V, Pope,  in  alliance  with 
Ph~lip  I1 against  England,  again 
excommunicates  Queen  El~za- 
beth, i.  318. 
Skelton is made English ambassador 
in  Holland,  iv.  139 ; is  recalled 
from France, iv.  420. 
Skippon is Major-General  in com- 
mand of the guard for the defence 
of  the  Parliament,  ii.  323,  324, 
346;  in  the  field,  ii.  370,  380, 
430 ;  is  named  Field-Marshal for 
Ireland  by  Parliament,  ii.  483 ; 
is  at the head  of  the Separatist 
regiments  against  the  Royalists, 
iii. 245. 
Skytte  proposes  to  select  some 
definite  town  as  a  centre  for 
the  advancement  of  science,  iii. 
583. 
Slane on  the  Boyne,  iv.  606,  vi. 
118, 119,  141. 
Slingsby,  Henry,  is  condemned 
and  executed  for  his  Royalist 
machinations,  iii.  207. 
Smith, Aaron,  concerned  in  the 
trial  of  the  Jacobites  of  Lanca- 
shire, vi. 251,252 ;  becomes Chan- 
cellor of  the Exchequer, v.  zoo. 
Society,  the  Royal,  iii.  582,  583, 
584, 585. 
Solms,  Count,  commander of  the 
guard of  the  Prince  of  Orange, 
iv.  481 : is general of  the infantry 
in  Ireland,  iv.  603 ; crosses  the 
Boyne with them, iv.  608 ; is sus- 
pected by the English, v.  59. 
Somers, John, defends the Bishops, 
iv.  356 ; is opposed to the notion 
of the royal  income being a mere 
annual  grant,  iv.  575;  is  Lord 
Keeper  of  the Great Seal, v.  66, 
84 ; he grants the powers for the 
first  Partition  Treaty,  v.  162 ; is 
appointed  Lord  Justice  in  the 
absence  of  the  King,  v.  184; he 
draws  up  the  King's  speech,  V. 
185;  his  character  and  many- 
sided  influence, v.  zoo,  201 ; is 
attacked by the Commons, v.  203, 
213 ; is  obliged  to  go  out  of INDEX. 
otlice, v. z 14 ;  is concerned in the 
drawing  up  of  fresh  Letters 
Patent  for Massachusets,  v.  224 ; 
is defended in the Lower House, 
v.  254, "5  ;  is  again  attacked, v. 
255 ; h~s  opinion  in  favour  of  a 
dissolution of  P~rliament,  v.  280; 
he loses his post, v.  3  I I ; he  con- 
ducts thenegotiations fortheunion 
of England  and  Scotland, v.  324 ; 
he  obtains the presidency of  the 
Privy Council, v.  327 ; he dislikes 
the  exclusive  preference  shewn 
for the Whigs, v.  365. 
Somerset,  Duke of,  Charles  Sey- 
mour,  refuses  to  introduce  the 
Papal  nuncio  at  the  Court,  iv. 
331, vi.  66, 67, 68. 
Somerset, Earl of;  see  Carr. 
Somerset, Edward Seymour, Duke 
of,  Earl  of  Hertford,  under 
Edward  V1  protector  of  the 
kingdom,  i.  172 ; is  at war with 
Scotland,  i.  176;  his  system  of 
government,  i.  178, 179 ;  his fall, 
i. 180. 
Somerset, Henry,  Duke of  Beau- 
fort ;  see Beaufort. 
SophiaCharlotte,  @een  of Prussia, 
her  opinion  of  William  111,  v. 
297. 
Sophia,  Electress  of  Hanover, 
maintains  her  opinion  as to the 
succession in England, v.  2 30, 2 34 ; 
she  receives  the  English  Act  of 
Succession, v.  27 z ; she wishes to 
see theElectoralPrincesutnmoned 
to the English Parliament, v.  350 ; 
she  demands  the  writ  of  sum- 
mons, v.  351 ; her death,  v.  353 ; 
mind and disposition, v.  353. 
Southampton, Earlof, in the Upper 
House,  opposes  the  government 
of  Charles  I, ii.  193 ; is  in  the 
Privy  Council  of  Charles  11,  iii. 
3  1 8,  455 ; his  character,  accord- 
ing  to Burnet's  first  draught,  vi.  ~. 
84, 85. 
Southampton, The, a society pe- 
culiar to the Whigs, iv. 163. 
Southwold Bay, battle of, iii. 528. 
Spaen, ~rdndenbur~  general, comes 
to William 111, v.  4. 
Spang, William,  Scottish preacher, 
negotiates  with  Charles  11,  iii. 
42. 
Spanheim,  Ezekiel,  ambassador 
from Brandcnburg to London, vi. 
145, 377, 388. 
Speke, Mrs.,  considered  hostile  to 
the government, iv.  249, 250. 
Spenser, Edmund, poet, i.  3  I 2,  340, 
341. 
Spottiswood, his  Scottish  Church 
History, i.  452 ;  is  Archbishop of 
St. Andrew's,  ii.  72 ;  the Presby- 
terians are stirred up against him, 
ii.  72,  73;  becomes  chancellor 
of  Scotland, ii. 77. 
Spragge, Edward,  is  killed  in  the 
battle of Texel, iii. 545. 
Stafford,  Thomas, opposes  Queen 
Mary I of  England, i. z 14. 
Stafford, Viscount  Thomas  How- 
ard, is brought  a  prisoner  to the 
Tower, iv.  62;  examined  before 
the  Upper  House,  iv.  116,  117; 
condemned  and  executed,  iv. 
117. 
Stair, Lord, ambassador of  George 
I  in  France,  effects  an  alliance 
with the Regent, v.  381, 382. 
Stamp  Duty, v.  75. 
Standish,  Henry,  is  opposed  to 
ecclesiastical privileges in jurisdic- 
tion, i.  137, 154. 
Stanhope, English  ambassador  at 
the Hague, v.  258,  vi.  372,  382, 
386, 387 ;  demands satisfaction for 
Austr~a,  v.  275;  becomes  Secre- 
tary of  State under  George I, v. 
363 ;  advocates  an  alliance  with 
France,  v.  382 ; enters into the 
King's relations with Germany, v. 
38 3 ; regulates  Italian  affairs,  v. 
385. 
Stanley,  James,  Earl  of  Derby, 
heads an  army for  Charles  I, ii. 
358 ; supports Charles  I1  on  his 
appearance  in  England, iii. 55 ; is 
imprisoned and executed, iii. 59. 
Stanley, Sir William, i.  102. 
Stapleton is  in  the  committee  of 
the two kingdoms, ii. 406. 
Star  Chamber,  established  by 
Henry VII, i.  99 ; disliked  under 
Charles  I,  i.  586 ;  abolished,  ii. 
273. 
Stato della  religione  Cnttolica  in 
Inghilterra nel  an.  1632, v.  444, 
445 
Stayner, Captain, captures a part of 
the Spanish Silver fleet, iit. 171. 
Steel, Richard, in the Lower House 
advocates  a  longer  duration  of 
Parliament, v.  377. 
Stigand, Archbishop of Canterbury, 
i.  30, 36. 
Stillmgfleet, Dean  of  St.  Paul's, 
member of  the ecclesiastical con- 
ference  at  Lambeth  Palace,  iv. 
348 ;  in  the  Convention  Parlia- 
iv. 571, vi.  50. 
Stirling, a  royal  court held  at, to 
try the  Protestant  preachers  of 
Scotland, i.  243,  244. 
Strafford, Earl of; see Wentworth. 
Strasburg, seized  by  Louis  XIV, 
iv.  142 ; its  restoration  contem- 
plated v.  135,  144, vi.  299,  ~II, 
312, 321;  refused,  v.  145, vi 71. 
Strickland, defends  the  petitions 
for the dissolution of  Parliament, 
v.  289. 
Strode, one of  the  five  members 
impeached  in  the Lower House, 
ii. 16-320. 
Stuart, Esme, Earl of  Lennox;  see 
Lennox. 
Stuart, Francis,  Earl of  Bothwell, 
in union with the Rotnanist  lords 
in  opposition  to  James  V1  of 
Scotland, i.  369. 
Stuart,  James,  Earl  of  Lennox- 
Richmond :  see  Lennox-Rich- 
mond. 
Stuarts,  the,  try  to  maintain  a 
middle  policy  between  the con- 
flicting  tendencies of  their time, 
ii.  62,  63;  come  into  conflict 
with the constitutional tendencies 
of  England,  iv.  467,  468,  v.  305- 
307. 
Stutte, Henry,  his scheme of  go- 
vernment, iii. 258, 259. 
Suffolk,  Earl of, Edmund de la Pole, 
i. 108. 
Suffolk, Duke of, Charles Brandon, 
i.  113,  118;  in  opposition  to 
Wolsey, i. I 31, I 33,  136; is present 
at the coronation of Anne Boleyn, 
i.  147. 
Suffolk House,  meetings  of  the 
Presbyterians held there, iii. 294. 
Sunderland, Anne, wife of Robert, 
Earl  of,  warns  the  Prince  of 
Orange against consent~ng  to the 
ecclesiastical  schemes  of  James 
11, iv.  325. 
Sunderland,  Charles, son of Robert, 
Earl of,  enters  the government, 
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v.  322,  as  Secretary  of  State, 
v.  326;  wishes  to  demand  in 
Parliament the dismissal  of  Mrs. 
Masham, woman of the bedcham- 
ber,  v.  333,  334 ; is  dismissed, 
v.  336 ;  has  hopes  of  the  Elec- 
tor of  Hanover,  v.  338 ; enters 
the ministry of  George I, v.  363 ; 
cannot  recommend  the  aboli- 
tion  of  the  Sacramental  Oath, 
v.  3?9;  enters into the German 
relat~ons  of the King, v.  383, 385 ; 
his plan is to have a Iixed limit to 
the numbers  of  the members of 
the Upper House, v.  386. 
Sunderland, Earl of, Robert Spen- 
cer,  is  in  the government  com- 
mittee  of  Charles  11,  iv.  79; 
has  the  Duke  of  York  invited 
to return, iv.  92 ;  becomes  lead- 
ing  minister,  iv.  99;  secures 
for  the  Prince  of  Orange  the 
assistance of  England, iv.  IOI ;  IS 
in favour of  the exclusion  of  the 
Duke of York from the  succession, 
iv. I I 2; andof the alliance between 
England  and  France,  iv.  157 ; 
is  opposed  to  the  summon- 
ing  of  a  Parliament,  iv.  183 ; 
advocates  Jeffrey's  proposal  to 
favour  the  Romanists,  iv.  198; 
opposes the alliance of Parliament 
with  Spain  and  the  Prince  of 
Orange,  iv.  225 ; associates  him- 
self  with  the  Romanist  friends 
of  James 11,  iv.  283,  vi.  42,  43 ; 
opposes  Rochester,  iv.  285,  301. 
307 ;  is  in  favour  of  the  sus- 
pension  of  Bishop  Compton,  iv. 
301 ; is  on the  board  for  regu- 
lating the municipalities,  iv.  339 ; 
his want of  principle and French 
sympathies, iv.  344 ; he gives evi- 
dence against the Bishops, iv. 3  55 ; 
insists  upon  an  investigation  of 
the  guarantee  for  the  German 
possessions  ceded to the French, 
iv.  379, 380 ;  is opposed to Chris- 
tian  V  of  Denmark,  iv.  381 ; is 
bribed  by  the  French,  iv.  382; 
objects  to a  close  alliance  with 
France,  if  a  Parliament is  to be 
summoned,  iv.  419 ; wishes  to 
conciliate  the episcopalian  party, 
iv.  422-424 ;  and to summon Par- 
liament,  iv.  426, 427 ;  is  obliged 
to  retire,  iv.  432 ; is  excluded 
1 from  the  act of  grace,  iv.  585; 
receives  a  visit  from  King Wil- 
liam,  v.  97 ; is  hated  by  the 
commons, v.  175 ;  cannot satisfy 
the Whigs,  and begs  for his  dis- 
missal, v.  176 ;  his influence makes 
the King  yield,  particularly  with 
regard  to  the  Irish land  grants, 
v.  2  I 3; he  urges  the  dissolution 
of Parliament, v.  280 ;  and advises 
the King to hold the balance be- 
tween Whigs and Tories, v.  285. 
Supremacy, the Royal, i. 138, 139; 
is  disputed  in  the  northern 
counties,  i.  158, 159; confirmed 
by  Parliament, i.  162; is  not to 
be exercised by a king under age, 
i.  185 ;  is  abolished  under  hfary, 
i.  203 ;  restored under  Elizabeth, 
i.  231 ;  and  firmly  maintained, 
i.  284; exercised with fresh seve- 
rity  by  James  I,  396,  397,  414; 
is  intended  to  conduce  to  the 
absolute  power  of  the  crown 
under Charles  I, ii.  67; and ex- 
tended  to  Scotland,  ii.  78;  1s 
renewed,  at  the restoration  of 
Charles 11, by  the Lower House, 
iii.  308 ; the government  brings 
it  to bear  upon  all  officials  and 
officers, v.  526; it is extended to 
Dissenters,  iii.  357;  the Oath is 
taken  by  the Lower  House, iii. 
365 ;  is  accepted  in  its  widest 
sense  in  Scotland,  iii.  508 ; not 
extended  in  the  same  way  in 
England, iii. 5  I I ;  yet its acknow- 
ledgment  is to be  imposed  upon 
Dissenters, iii. 5  37,538 ;  also upon 
Romanists,  iv. 62 ; still further in 
municipal  elections,  iv.  168 ;  it is 
exercised  under  James  I1 by  an 
ecclesiastical commission, iv.  298 ; 
fhe Oath is no longer  demanded, 
IV:  319. 
Smam,antagonism  there between 
the English  and  Dutch  settlers, 
iii. 492. 
Surrey,  Howard,  Earl  of;  sec 
Howard. 
Susa, peace there between  France 
and England, ii.  6, v.  436. 
Bussex, Earl of, Thomas Ratcliffe, 
under  Elizabeth,  puts  down  the 
rebellion  in  the northern  coun- 
ties, i.  283. 
Sutherland,  Earl of, signs the Cove- 
EX. 
nant for the defence  of  the Scot- 
tish Confession of Faith, ii.  101. 
Swift,  v.  344;  his  controversial 
pamphlets, v.  359. 
Swiss, the, will not appear in arms 
for the persecuted  Waldenses, iii. 
163. 
Symond, Joseph,  his  conversation 
with the Duke of York, vi.  37. 
Symonds,  Richard,  his  journal 
during the marches  of  the army 
of  Charles I, vi.  18, 19. 
Tabago, is  seized by  the English, 
iii. 422. 
Taille, v.  7  3. 
Talbot,  Father,  hopes  to convert 
Charles  11 to Romanism, iii.  170, 
vi.  2 I ;  is  consecrated  Arch- 
bishop of Dublin, iii. 51  3. 
Talbot, Richard, Duke of  Tyrcon- 
nel ; Jee Tyrconnel. 
Tallard, Count, French ambassador 
to William  111, v.  158, vi.  334; 
warns Louis  XIV against hoping 
to gain the whole  of  the Spanish 
monarchy,  v.  161,  162;  draws 
out the articles  of  the treaty, v. 
162, r 63 ;  is at Versailles at a dis- 
cussion  on  the succession  of  the 
Prince  of  Wales,  v.  228;  ex- 
presses  his  opinion  on  the rela- 
tions  of  King  William  to  the 
English, v.  235-237 ; has commu- 
n~cation  with  members  of  Par- 
liament,  v.  247 ; leaves  London, 
v.  259 ; his  view  of  Tories and 
Whigs, v.  291 ;  his  description of 
the  English  constitution  at  that 
time, v.  294. 
Talmash,  falls  before  Brest,  v. 
81. 
Tangiers,  the  cession  of,  is  pro- 
mised  to  England  by  Portugal, 
iii.  344 ; the promise  is executed, 
iii. 384, iv.  114, 213. 
Tassis, J. Baptista de, his account of 
the plan of the  Spanish attack upon 
England,  i.  322 ; his  description 
of Alexander of Parma, i.  326. 
Tassis,  Don  Juan  de,  Count  of 
Mediana, Spanish envoy to James 
I, i.  389. 
Taunton, is besieged  by the Royal 
troops,  ii.  425, 433 ;  the reception 
INDEX. 
of  the Duke of  Monmouth at, iv. 
251, 252, 256. 
Taxes, the right  of  granting them 
claimed  by  the  Parliament  of 
Edward I, i.  66; under  Charles I 
a  subject  of  strife,  i.  551,  552, 
586-588. 
Taxes ;  see  Window-tax,  Hearth- 
tax, Stamp-tax, Wine-tax. 
Taylor,  Bishop  Jeremy,  writes  in 
defence of  the Anglican  Church, 
iii. 580. 
Taylor, John,  sent by Charles I to 
Vienna  to  negotiate  in  refer- 
ence to the peace  of  Prague, ii.  -, 
25, 26. 
Taylor, Rowland, defends the mar- 
riage of  priests and suffers death, 
i.  206. 
Temple,  Sir  Richard,  speaks  in 
the  Convention  Parliament  on 
the  vacancy  of  the  throne,  iv. 
494;  demands  that  the  Par- 
liamentary  liberties  shall  be  se- 
cured,  iv.  503 ; also  the renewal 
of  the  laws  against  Papists,  iv. 
of  Orange,  iv.  130; his  idea  for 
the expansion of  the Triple Alli- 
ance, v.  14. 
Templehurst, Darcy of; see Darcy. 
Tenison, in  the ecclesiastical  con- 
ference  at  Lambeth  Palace,  iv. 
348 ;  in  the  Convention Parlia- 
ment iv.  571, v.  327,  vi.  50,  51 ; 
his character, vi.  254, 257. 
Tess6, De, Colonel, v.  46. 
Test Act, iii.  537-539,  554. 
Texel, naval battle at, iii. 545. 
Thanet,  Earl  of,  Royalist,  con- 
demned by Parliament to be fined, 
ii. 406, 407. 
Thomson,  Captain,  dies  for  the 
demands  of  the  Independent 
agitators, iii.  18. 
Throckmorton,  Francis,  is  exe- 
cuted, i.  303. 
Thurloe, in  the Privy  Council of 
Richard Cromwell. 
Tilbury, camp at, i.  3  2 3. 
Tillotson, Archbishop,  vi.  50,  51 ; 
tries  to  reclaim  from  error 
when  in  prison  Lord  William 
521.  Russell,  iv;  178 ; is  in  the  ec- 
Temple, Sir William,  English  resi-  clesiastical  conference  at  Lam- 
dent  at  Brussels,  wishes  for an  beth  Palace,  iv.  348 ;  proposes 
alliance with Spain against France,  a  way  for  uniting  with  the 
iii.  436; also for an  alliance with  Presbyterians, iv.  570,  571 ; suc- 
Holland,  iii.  464 ; speaks  confi-  ceeds Sancroft, v.  25. 
dentially with John de  Witt,  iii.  Tilly, is victorious in the Palatinate,  -. 
464,. 465 ;  is- entrusted  with  a  i.  504. 
misston to him, iii. 468 ; also with  Tithes,  the  Barebone  Parliament 
full powers  for the conclusion of  declares  in  favour of  their aboli- 
the treaty,  iii.  474 ; his  negotia-  tion, iii.  90,  91 ; they  are  main- 
tions at the Hague, iii.  475, 476 ;  tained  by  the  restored  Long 
he brings the peace of  Aachen to  Parliament, iii.  239. 
a  conclusion,  iii.  486;  goes  as  Titus, Colonel,  is  taken  into the 
ambassador  to  the  Hague,  and  Privy Council, iv.  360. 
proposes  an  alliance  with  Spain,  Tomkyns, the legality of his execu- 
iii.  487,  488;  speaks  with  Wil-  tion doubtful, ii.  376. 
liam  111  of  Orange  concern-  Tonge, Israel, Puritan preacher in 
ing  his  marriage with the daugh-  London,  brings  to  notice  the 
ter of  the Duke of  York,  iv.  33,  Jesuit  conspiracy  against  Charles 
34; is  sent  to Holland  to  con-  11, iv. 58. 
clude  the  treaty,  iv,  51 ;  his  Tonnage and Poundage,  i.  94, 
scheme  for forming  a  new Privy  399 ; the right of the government 
Council, iv.  78,. 79; he is a mem-  to raise  the rates is  contested, i. 
ber of  the  Klng's  special  com-  445 ;  it  is  granted  to  the King 
mittee,  iv.  79;  is  a  rival  of  only  for  a  year,  i.  543; Parlia- 
Shafteshury,  iv.  84 ; wishes  to  ment claims the supervision of its 
direct the attention of the Parlia-  expenditure,  i.  551 ;  the Lower 
ment to external  affairs, iv.  109 ;  House  remonstrates  against  its 
writes  to  Sidney  on  the  pro-  being  levied,  i.  578;  London 
posed Protectorate of  the Prince  merchants  refuse  to  pay  it,  i. 
Iiz 585;  and  are defended  by  Par- 
liament, i.  588 ; Charles I  wishes 
it  to  be  renewed,  i.  585,  586; 
refused  by  Parliament,  i.  588, 
589 ; is again  levied, i.  589, ii.  33, 
36; the approval  of  it proposed, 
ii.  189;  the  perpetual  right  of 
granting  it  conceded  by  the 
King,  ii 273 ; it  IS  granted  to 
Charles  11,  iii.  333,  v.  526; 
granted to William  I11 for three 
years,  IV.  574 ;  for four  years, 
iv. 585 ; for  five  years, v.  8  j, vi. 
258, 260. 
Torcy, French  minister, v.  157, vi. 
3  5p. 
Tories,  in  Ireland  (16~2),  iii.  6:  ; 
in  Scotland  (1654),  iii.  141 ; in 
England  (1680),  iv.  122 ; par- 
ticularly  in  Lonc'on  (1682),  iii. 
165,  169;  they  are excluded  by 
James I1  from the administration 
of the guilds (16871, iii.  333;  and 
from  the  corporations,  iii.  339; 
are  restored,  iii.  423,  425;  are 
willing  for  a  Parliament  to  be 
summoned by James  11, iii.  484, 
485;  propose  to  transfer  the 
crown to the Princess of  Orange 
(1689), iii.  506 ;  are in  favour  of 
the prerogative  of  William  111, 
iii.  582;  gain  the  ascendency 
(1690),  iii.  583,  584, v.  61 ;  are 
defeated  (16~~),  v.  66,  67,  97 ; 
their  relation  to  the  Jacobite 
movements,  v.  120,  121 ; they 
found  a  Land  Bank  (16~6),  v. 
122;  try  to  save  Fenwick,  v. 
128 ;  urge  the  discussion  of 
the speech  from  the  throne,  v. 
172 ;  defend  the  East  India 
Company  (1698),  v.  178,  179; 
take  the  lead  in  the  Lower 
House  (1699),  v.  199,  zoo;  are 
in  favour  of  the  Hanoverian 
succession  (1700))  V.  230,  231, 
267,  268;  are  summoned  into 
the ministry,  v.  239,  240;  their 
exertions  and  success,  v.  252; 
their  change  of  tone  in  favour 
of  the war with  France  (I~oI), 
v.  264,  266, 268,  269; their poli- 
tical  position  after the  acknow- 
ledgment  of  the  Pretender  by 
Louis  XIV,  v.  a78-282  ; their 
antagonism  to  the  Whigs  and 
their  historical  development,  v. 
291,  292,  307;  they  are  sum- 
moned  to assume  the  adminis- 
tration  by  Qeen Anne  (1702), 
V.  3  I I ;  gain the upper hand in the 
elections  and  wish  to  exclude 
the  Dissenters  from  municipal 
offices, v.  312,  313,  321 ; also to 
exclude  all  officials  from  Par- 
l~ament  (r704),  v.  314;  are OP- 
posed  to  hIarlborough  v.  319 ; 
are excluded from the ministry, v. 
32 I ; come  to  a  fresh  under- 
standing with  the  court  (1710)~ 
v.  336;  gain  the  advantage  in 
the  elections,  v.  338;  plan 
the restoration  of  peace  (17111, 
are  opposed  to  the  Barrier 
Treaty,  v.  339;  gain  the  as- 
cendency over the Whigs, v.  344 ; 
are  divided  (I~I~),  v.  353 ; 
are  neglected  by  George  I,  v. 
363 ; are  accused  in  Parliament 
(1715),  v.  367 ; arouse  appre- 
hens~ons for  the  freedom  of 
the  Church  and  of  the  nation, 
v.  369 ; are not in  favour of  the 
Pretender,  v.  37 1-373 ;  their 
principles  gain  great  weight  in 
the Church (1716), v.  380;  they 
regain  a  share  in  the power  of 
the state (17q4), v.  406. 
Torrington,  LOI  d ; Jee  Herbert, 
Arthur. 
.Tory,  meaning  of  the  word,  iv. 
121, 122. 
Tourville, receives  the  command 
of  the  French  fleet,  iv.  595;  is 
victorious  over  England  and 
Holland,  iv.  598 ; receives  the 
conimand  for  a  fresh  attack,  v. 
48 ;  is defeated  off  La  Hogue, v. 
50 ;  seizes  the  English  mer- 
chani fleet, v.  57 ; fights  against 
Spain, v.  82. 
Townsend,  Lord,  concludes  the 
Barrier  Treaty, v.  339 ; becomes 
Secretary of  State, v.  363 ;  is dis- 
missed, v.  383 ;  again takes office, 
v.  387;  effects  an  alliance  be- 
tween  England  and  France  and 
Prussia,  v.  387 ;  contributes  to 
the treaty  of  Seville, v.  392;  is 
obliged to retire, v.  393. 
Trade,  Board  of,  established,  v. 
104 ; their  regulations  admired, 
v.  355. 
Transubstantiation, the doctrine 
of, sanctioned in the Six Articles, 
i.  163,;  the  abjuring  of  it  a 
condition for acceptance of public 
ofice (Test Act), iii.  539. 
Traquair,  Lord,  Treasurer  of 
Scotland, ii.  78, 87, 94, 95; takes 
the petition  of  the Scots against 
the  Bishops to the King,  ii.  97; 
is opposed to  the general assenlbly 
of  the  Covenanters, i~.  1:6  ; is 
the  King's  Comn~issioner,  yields 
to  the  decree  of  the  general 
assembly  against the  Bisl~ops,  ii. 
171,  172;  adjourns  the  Scott~sh 
Parliament,  ii.  174 ;  speaks  in 
the  Privy  Council  concerning 
Scottlsh affairs, ii.  18  j ; is  threat- 
ened  by  the  Scottish  Commis- 
sioners, ii. 260. 
Travendahl,  peace  at,  v.  167, 
231. 
Treby,George, Recorder of London, 
speaks  against  the regulations of 
Charles  11,  is  excluded  from 
office,  iv.  34;  discusses,  in  the 
Convention  Parliament,  the  va- 
cancy  of  the  throne,  iv.  496; 
is  reporter  on  the  scheme  for 
the  Declaration  of  Rights,  iv. 
51 I ;  desires that  Holland  should 
be supported, v.  3  3. 
Trelawney, Sir  Jonatban,  Bishop 
of  Bristol,  present  at  the  ec- 
clesiastical conference in Lambeth 
Palace,  iv. 347 ; protests  against 
the King's  reproach of  rebellion,  -  - 
iv.  350. 
Trenchard, John, agitates in favour 
of  Monmouth, it,.  249;  becomes 
Secretary of State, v.  66, vi.  224. 
Treves, taken from the French, iv. 
13. 
Trevor, is  Speaker  of  the  Lower 
House, iv. 583, 584 ; is obliged to 
resign, v.  91. 
Triennial Parliaments,  Act  for, 
v.  63, 64, 69, 85, vi.  222, 229, 255, 
258, 260, 261. 
Tromp, Cornelius, Vice-Admiral  of 
the Dutch, iii. 428 ;  inclines to the 
Orange  party,  and  is  dismissed 
from his command, iii. 438 ;  fights 
again,  as  Admiral,  in  the  sea- 
fight off  Texel, iii.  545. 
Tromp, Martin,  Dutch Admiral, ii. 
162 ; attacks  the  Spanish  fleet, 
off Dover, ii.  165 ; fights with the 
Republican  English,  iii.  69 ; at 
Newport, iii. 84. 
Tudor,  Edmund ; Jee  Richmond, 
Earl of. 
Tudor, Henry ;  see Richmond, Earl 
of. 
Tudor, Owen, grandfather of Henry 
V11 of England, i.  96. 
Turberville,  witnesses  against 
Stafford, iv.  I 17. 
Turenne,  captures  Mardyk  with 
the help  of  the English, iii.  190; 
besieges  Dunkirk  and  defeats 
the Spaniards, iii.  201,  202 ;  takes 
part  in  the negotiations  for the 
sale  of  Dunkirk,  iii.  389,  390; 
also in the negotiations  for peace 
with  England,  iii.  443 ; falls  at 
Sasbach, iv.  I 3. 
Turks, the, in  alliance with Qeen 
Elizabeth,  i.  433 ;  at  war  with 
the Emperor Leopold, v.  I 2. 
Turner,  Edward,  Speaker  of  the 
Lower House, iii. 366. 
Turner,  Bishop  of  Ely,  in  the 
ecclesiastical  conference at Lam- 
beth Palace, iv.  347 ;  in  favour of 
the restoration of James 11, v.  21. 
Tweed, the River,  crossed  by  the 
Scots, ii.  205. 
Tycho Brahe, James V1  of  Scot- 
land pays him a visit, i.  367. 
Tyler, U'at,  leader of the insurgent 
-serfs,  killed, i. 76. 
Tyrconnel, Duke of, Richard Tal- 
bot, placed at the side of  Claren- 
don, Lord Lieutenant of  Ireland, 
iv.  306;  at  the head  of  the ad- 
ministration,  iv.  532 ; invites the 
exiled King James to Ireland, iv. 
533 ; has  predominant  influence, 
iv. 539; is  disheartened,  iv.  561 ; 
has an understandingwith Lauzun, 
vi.  103, 107, 108; at the battle of 
the Boyne, at Oldbridge,  iv. 607, 
vi.  118 ; covers  the  retreat,  iv. 
118-120;  comes  to Limerick, iv. 
613, vi.  121 ;  to Galway,  iv. 614 ; 
n~aintains  himself there with the 
help  of  the  French,  iv.  6f5, 
616; dies,  v.  30 ; supposed  will, 
V.  7n  . ,-. 
Tyrone, Leader of  the Irish rebel- 
lion  against Elizabeth, i.  344 ;  his 
condit~ons  under  which  he  will 
submit, i.  345, 346;  they are re- 
fused,  i.  350;  is  in  favour  of INDEX.  48  7 
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James I, i.  387 ;  opposed to him, 
i. 423. 
U. 
UUleld,  Corfitz,  High  Steward  of 
Denmark,  in  alliance  with  Mon- 
trose,  i~i.  39;  at  the  court  of 
Sweden with Whitelocke, iii. 124. 
Uniformity, Act of, i. 232 ; Bill of, 
iii.  370-373. 
United  Netherlands,  are  very 
successful in the war against Spain, 
ii.  z  I ; come  into  collision  with 
the English  Republic  (1652)~  iii. 
68-70;  conclude  a  peace  and 
consent  to  the  Navigation  Act 
(1652),  iii.  125,  126 ; in  alliance 
with  the  English  Republic  in 
order to make peace between the 
Northern powers (1659),  iii. 250 ; 
will not support Charles I1 (1660), 
111.  336 ;  their  commerce  and 
opulence, iii. 4  17 ;  their indepen- 
dent feel~ng  towards the English, 
iii.  424 ; they arm and go to war 
with  them (1665),  iii.  426,  427; 
make  an  attack  upon  England 
(1667), iii.  444;  force it  to con- 
clude  the  peace  of  Breda,  iii. 
445 ;  in  alllance  with  England 
to restore  peace  between France 
and  Spain  (1668),  iii.  476, 
477;  are  attacked  by  England 
(1672)~ iii.  5:5  ;  restrain  the 
violence of part~es,  iii. 541 ;  defeat 
the attacks of the Engl~sh  (1673),  ... 
111.  543 ;  conclude  an  alliance 
with  Spain,  iii.  557 ; and  peace 
with  England  (1674),  iii.  559; 
raise Prince William 111 of Orange 
to the head  of  the government, 
iii. 568 ;  beaten by the French in 
the Mediterranean (1676),  iv.  20; 
conclude  peace  with  France 
(1678),  iv.  53;  do  not  wish  to 
compromise  their friendship with 
the King of  England  (1680),  iv. 
100; are won  over in  favour  of 
the  Prince  of  Orange  against 
James  I1  (1688),  iv.  401-403 ; 
resolve  to support  him,  iv.  429, 
vi.  94,  95 1  reject  any  under- 
standing w~th  James 11,  iv.  430; 
conclude  an  alliance  with  the 
Emperor (1689),  v.  7; also with 
England,  v.  8 ; wish  to hold  the 
Barrier  fortresses  against  the 
French, v.  26,  242-244,  vi.  279, 
303,  308,  310;  demand  from 
France  the  recognition  of  King 
William  (r697),  ,v.  135,  136 ; 
count upon the ass~stance  of  Lng- 
land  (1701))  V.  245;  describe 
their  position  to Klng  Wllliam, 
v.  265 ; guarantee to support the 
succession  of  the house of  Han- 
over in  England (1709),  v.  340; 
hesitate  to  evacuate  Ostend 
(17 14), v.  362 ;  send help  against 
the  Pretender  (1716),  v.  373; 
accede  to  the  confirmation  of 
the peace of Utrecht, v.  383. 
Upper  House,  the,  rejects  the 
idea  ot  a  conference  with  the 
Lower  (1614),  i.  446;  is  an- 
tagonistic to Buckingham (1626), 
i.  553 ;  wishes  to  vote  supplies 
to  the  King  before  discussing 
grievances (1640),  ii. 193 ; orders 
Strafford's  arrest  and  the  im- 
peachment  of  Laud,  ii.  235.;  is 
inclined  to  pronounce  Stratford 
&Not  Guilty'  (1641),  ii.  249; 
is opposed  to the Bill  of  Attain- 
der,  ~i.  261 ;  which  is  however 
passed,  ii.  268 ;  the  minority 
protest against the postponement, 
ii.  310;  it  deprives  the Bishops 
of their vote in Parliament (1642), 
ii.  327 ;  deprives  the  King  of 
the control of  the militia, ~i.  344 ; 
twelve  of  the  Lords  absent 
themselves,  ii.  354,  355 ;  an  at- 
tempt  at  negotiation  (1643),  ii. 
377 ; it asks  for a  committee to 
open  peace  negotiations with the 
Klng  (1642),  li.  407;  passes  the 
Self-denying  Ordinance,  ii.  420 ; 
rejects the draft for the impeach- 
ment of the King (1649),  ii. 541 ; 
discontinues  its sittings,  iii. 8 ; a 
new House formed  by Cromwell 
(1658),  iii. 192 ;  but not acknow- 
ledged by the Commons, iii.  194- 
197 ; it redssembles  (1660)  and 
votes  the  restoration  of  the 
monarchy, i~i.  304, 305 ; discusses 
the  Bill  of  Indemnity,  iii.  325, 
326 ;  rejects the proposal to  arrest 
Lord Clarendon  (1667),  hi.  460 ; 
rejects  the  King's  Declaration 
of  Indulgence  (167 3),  iii.  533, 
534 ; passes  the  Test  Act,  iii. 
540;  makes  only  slight  changes 
in  Danby's  Non-resistance  Bill 
(1675)~ iv.  10;  rejects  the 
Exclusion  Bill  to  exclude  the 
Duke  of  York  (1680),  iv.  114; 
demands  that  the  appointments 
to  the principal posts of command 
be  subject  to  the  approval  of 
Parliament, iv.  I 18; approves  of 
the release  of  Lord  Danby  and 
the  Romanist  Lords  (1685),  iv. 
235 ; wishes  to debate on James 
11's  speech  from  the throne,  iv. 
276,  277;  and  to question  the 
judges  as  to the legality  of  his 
proceedings,  iv.  278 ; is  in favour 
of  excluding  James 11,  iv.  506, 
in favour of  William and Mary, iv. 
51  I ;  insists on the reception of the 
Communion,  according  to  the 
Anglican  form, for entrance  into 
public  offices,  iv.  370;  is  not 
allowed  to  co-operate  with  the 
Lower House in  the commission 
for auditing accounts(1692), v. 35; 
still less the Treasury commission, 
v. 61,  62 ; rejects the Bill  for the 
Exclusion  of  officials (1693),  and 
wishes  to limit  the  durat~on  of 
Parliament, v.  63, 69,70 ; (1694), 
vi.  260;  wishes the clipped silver 
coin  to  be  no  longer  legal 
tender  (1695),  v.  99 ;  passes 
the  Bill  concerning  trial  for 
high  treason,  v.  105 ; acknow- 
ledges  the  lawful  right  of  King 
William  to the crown (1696),  v. 
121 ;  has  a  discussion  on  the 
reduction  of  the army (1699),  v. 
193 ; throws out the Bill  on the 
Militia,  v.  196;  makes  amend- 
ments in  the B111  on  Irish  Land 
Grants  (1700))  V.  212,  213 ; 
attacks  the  second  Partition 
Treaty (I~oI),  v.  253,  254;  de- 
fends  the  Whig  ministers  im- 
peached  by the Lower House, v. 
257,  263 ;  declares  in  favour  of 
an  alliance  with  Holland  and 
the  Emperor,  v.  265,  266;  re- 
jects  the  Bill  against  the  Non- 
conformists  (1703-~),  V.  314 ; 
passes  a  mild  sentence  on  the 
impeached  preacher  Sacheverell 
(1709),  v.  335;  urges  that  a 
good  understanding  should  be 
maintained with the allies ,against 
France  (171 I),  v.  343 ; 1s  aug- 
mented  by  a  great  creation  of 
Peers, 344 ;  replies  to George l's 
speech  from  the  throne  (17151,  -.  ". 367. 
Urban VIII, Pope,  hopes for the 
conversion of  the Stuarts, v. 450, 
451 ;  claims  for  the  Romanists 
the free exercise of  their religion 
in  England,  i.  532,  533 ; avoids 
giving an  opinion  on  the  divine 
right  of  bishops, ii.  42, 43 ;. is  in 
communication with  the Ir~sh,  ii. 
381 ; report addressed to him  on 
the religious condition of England 
in 1632, V.  444. 
Usher, James,  Archbishop  of  Ar- 
magh,  composes  articles  for the 
Church  in  Ireland,  ii.  50 ; 1s 
obliged to withdraw them, ii. 51. 
Usson D',  General,  defends  Lime- 
rick, v.  30. 
Utrecht, peace of? v:  345, 393. 
Uxbridge,  negotrat~ons  for peace 
at, ii. 412, v.  492-494,  501, 
v. 
Valenciennes,  victory  of the Prince 
of  Cond6  at, iii.  188;  taken by 
the French, iv. 3  I. 
Valette,  De  la,  opponent  of  Car- 
dinal  Richelieu,  comes  to  Eng- 
land, ii. 155. 
Vane,  Henry, ambassador of Charles 
I to Gustavus Adolphus, ii.  I 6 ;  In 
the council for Scotland, ii.  106 ; 
as treasurer urges the necessity of 
subsidies from the Lower House, 
ii. 193 ;  doubts their being granted, 
ii.  194 ; is  dismissed,  ii.  306 ; IS 
elected  a  member  of  the  com- 
mittee of  the Two Kingdoms, ii. 
406, also  of  the Parliamentarian 
government  committee,  ii.  508 ; 
supposed  originator of  the Pala- 
tinate scheme, v.  476. 
Vane,  Henry,  son  of  the  above, 
produces  a  document,  which  he 
hands over to Strafford's  enemies, 
ii.  248 ; is  concerned in  the bill 
for the abolition of the episcopate, 
ii. 275 ;  is dismissed, ii.  306 ;  goes 
to Scotland, ii. 388;  in  the com- 
mittee of  the Two Kingdoms,  ii. 
406;  in the negotiations  at Ux- 
bridge, ii. 4  I 3 ;  wishes for a change 
in  the  government,  ii.  415, 416, EX. 
450, 451 ;  is in the Parliamentary 
committee, ii.  508 ; his views of 
the rights  of  Parliament,  iii.  75, 
76 ;  of the right of election, iii. 76 ; 
issues a pamphlet in favour of the 
sovereignty of the nation, iii. 167; 
proposes  to try the right  of  the 
new  Protector  (Richard  Crom- 
well), iii. 228 ;  is in the republican 
committee  of  safety, iii. 235 ; at 
the  head  of  the Separatist  regi- 
ments  against  the  royalists,  iii. 
245 ; in the army committee for 
forming a scheme of  government, 
iii. 2j8 ; is  condemned and exe- 
cuted, iii.  376 ; his  son  is taken 
into the Privy Council, iv.  361. 
Varennes,  De,  intercedes  for 
Charles I, ii. 558. 
Vattaville,  Spanish  ambassador at 
the court of  Charles 11,  tries to 
prevent his alliance with Portugal, 
iii.  380, 38 I ; Charles insists upon 
his recall, iii. 383. 
Vauban, iv.  533 ; defends  Brest, 
v.  81. 
Vaughan,  Lord,  impeaches  Lord 
Clarendon, iii. 459 ; takes part in 
the debate on the security of  the 
Protestant religion, iv. 82. 
Venables,  Robert,  general  on 
board  the  fleet  sent against  the 
Spanish  possessions  in  the West 
Indies, iii.  I 58-160. 
Venice, is  asked  by  E1,izabeth for 
help  against  Spain,  I.  350 ;  is 
warmly  supported  by  James  I, 
i.  418;  v.  431,  432;  supports 
Mansfeld,  i.  534 ;  in  favour  of 
a  reconciliation  between  France 
and England, ii.  3, 4,  5, v.  437. 
Venner,  Thomas,  leader  of  the 
Fifth Monarchy men, in rebellion 
against  Charles  11,  iii.  357,  358, 
394. 
Vere,  Horace,  leads  an  English 
regiment to the help of  the Ger- 
man Union, i. 494. 
Vernon, is  cited to appear  before 
the  Lower  House,  vi.  254;  is 
Secretary  of  State,  v.  184 ; his 
character, v.  zoo ;  desires support 
from  Parliament  for  the  King, 
v.  247,  248,  250;  is  obliged  to 
lay  the  diplomatic  correspond- 
ence before the Lower House, v. 
256 ;  loses his post, v.  3 I I. 
Vernon, Admiral, takes Portobello, 
v. 401. 
Vescy,  Eustace  de,  sent  by  the 
English  barons  to Innocent  111, 
i. 53. 
Victor  Amadeus  11, Duke  of 
Savoy,  won  over  to ally  himself 
with the Emperor against France, 
v.  ,13, 14; is defeated by Catinat, 
v.  16; advances  into  Dauphine, 
v.  54 ; is  again  defeated, v.  55 ; 
enters into an alliance with France, 
v.  132, 133, 154; laments the de- 
feat of  the Whigs on the subject 
of  the  Irish land-grants,  v.  206; 
claims  for  his  children  a  title 
to the throne of England, v.  228. 
Vieuville,  opponent  of  Cardinal 
Richelieu,  comes  to England,  ii. 
155. 
Vignola,  in  favour of. the King's 
right  of  prorogation, iv. 291. 
Villars, minister  of  Louis XIV, v. 
395, 396. 
Villeroy,  Marshal,  in  command 
against  William  111,  K.  94,  95, 
124. 
Villiers, Francis, Lord, falls in the 
cause of Charles I, ii. 522,. 523. 
Villiers, George ;  see  Buck~ngham, 
Duke of. 
Villiers, Mrs.,  Lady  Orkney,  re- 
ceives  Irish land  grants,  v.  208, 
211. 
Virginia, founded  and  forsaken, i. 
317; colonised again, i.  435; loyal, 
iii.  68; subjected to the Naviga- 
tion Act, iii. 70. 
Vorstius, Conrad,  follower of  Ar- 
minius, i.  425, 426. 
Wagstaff, at the head of  an insur- 
rection against Cromwell, iii. 142. 
Wakeman, George,  physician  to 
Queen  Catharine  (of  Braganza), 
is  accused  and  acquitted,  iv.  87, 
88. 
Walays, William,  Scottish  chief, 
invades England, i.  65. 
Walcot, Captain, executed, iv.  173. 
Waldenses,  the,  military  eviction 
and massacre of, iii.  162 ;  through 
Cromwell's  mediation  they  are 
allowed the free exercise  of  their 
religion,  iii. 163 ;  are restored  to 
their valleys through  the media- 
tion of William 111, v.  13, 14. 
Wales, subjected by  Edward  I, i. 
63 ;  shews  entire  devotion  to 
Charles I, ii.  351. 
Walker, a clergyman, takes part in 
the  defence  of  Londonderry,  iv. 
358-360. 
Walker,  Edward,  Secretary  of 
War, his journal  during the civil 
war,  and  its  relation  to  Claren- 
don's  History  of  the  Rebellion, 
vi.  128. 
Walker,  Obadiah,  Romanist,  at 
Oxford, iv.  334,  335. 
Walker,  William,  the  '  Priest- 
hunter,' iv. I 28. 
Wallenstein, his schemes for sove- 
reignty over the Baltic and  Ger- 
man Ocean, ii. 7. 
Waller, Edmund,  opposed  to the 
claims  of  the  Lower  House,  ii. 
299;  plans a  Royalist  conspiracy, 
ii. 376. 
Waller, Hardress,  impeached  as a 
regicide, v. 522. 
Waller,  William,  defeated  by  the 
Royalists, ii.  374;  at the head  of 
a  new  Parliamentarian  army,  ii. 
394, 395, 397, vi.  '6,  '9. 
Walpole,  Horace,  ambassador  in 
France,  v.  389,  393;  projects  a 
plan  for a continental alliance, v. 
402. 
Walpole,  Robert,  brother  of  the 
above, enters the ministry, v.  328 ; 
draughts  the committee's  report 
on the peace of  Utrecht, v.  368 ; 
is dismissed, v.  383 ;  is opposed to 
limitingthenumberofthemembers 
in  the Upper  House,  returns to 
the administration of the finances, 
v.  386 ; favours the Dissenters, is 
thwarted  in  a  financial  measure, 
v.  391 ;  promises exclusive atten- 
tion to the interests of  England, 
v.  393 ;  his peaceful policy, v.  394, 
396,  398;  particularly  towards 
Spain,  v.  397,  398;  his  political 
opponents, v.  398, 399; acquiesces 
in  the  declaration  of  war  with 
Spain,  v.  401 ; offers conditional 
support to Queen Maria Theresa, 
v.  403 ; consents  to the treaty of 
neutrality, v.  404 ; retires, v.  405. 
Walsingham,  Francis,  Sir, Secre- 
tary  of  State  under  Elizabeth, 
all  Mary Stuart's correspondence 
passes  under  his  surveillance,  i. 
309 ;  his  policy  as  a  whole.  i. 
-7 
338. 
Walters, Lucy, iv. 92. 
Warbeck, Perkin, i.  102, 105, 106 ; 
is taken prisoner, i.  106. 
Warristoun, see Johnston. 
Warwick,  E~rl  of,  won  over by 
Louis XI to oppose the house  of 
York, i.  88. 
Warwick, Earl of, Duke of North- 
umberland;  Jee Dudley, John. 
Warwick, Earl  of,  Robert  Rich, 
Presbyterian  and  patron  of  the 
colony  of  New  England,  ii.  68, 
69, v.  447 ; made  Admiral by the 
Parliament, ii. 361 ;  his character, 
ii.  361;  is  in  the committee  of 
the  two kingdoms,  ii.  406 ; in- 
clined  to make  terms with  the 
King,  ii.  484,  486,  v.  50?,,515; 
is  Parliamentary  Commiss~oner 
to the  army,  ii.  486,  487 ; does 
not  agree  to the renewal  of  the 
committee  of  the two kingdoms, 
ii. 508 ; present  at the inaugura- 
tion of Cromwell, iii.  184. 
Wassenaar, 5ee Opdam Wassenaar. 
Waterford,  assembly  of  the 
Romanist clergy there, in opposi- 
tion to the peace  with  Ormond, 
iii.  23. 
Weede, Eberhard ;  see Dijkvelt. 
Wentworth,  Thomas,  afterwards 
Earl  of  Strafford, becomes  High 
Sheriff of  Yorkshire, i.  548 ;  Lord 
Deputy  of  Ireland  and  author 
of a Canon for the Irish Church, 
ii.  so?  51 ;  his  views  on  the 
necessity of developing  the abso- 
lute power of the King, ii. 52, 53 ; 
particularly  with  regard  to  the 
Scots, ii. I 2 3 ;  his life,character and 
administration in Ireland, ii.  182- 
184, v.  446, 447 ;  receives subsidies 
from  the  Irish  Parliament,  ii. 
I 88 ; proposes  putting the ques- 
tion of granting subsidies  before 
the  Upper  House, ii.  192 ; also 
conducting  the  war  against 
Scotland,  ii.  195  (sitting  of  the 
Privy  Council,  May  5,  1640) 
as well  as raising forced  loans, ii. 
197 ;  is  Commander-in-chief  of 
the  royal  army,  ii.  207 ;  his 
political failings, ii. 208 ;  he thinks INDEX. 
~t ~mpossible to dr~ve  t' e  Scots 
back, 11.  223 ; appears  In  Parl~a- 
ment,  11.  233 ; IS  Impeached,  11. 
z 34 ;  defends h~mselt,  11.  247,  m- 
treats  the  K~ng  to  accept  the 
B111 of  Atta~nder,  11.  270; ascends 
the scaffold, 11.  270, 271. 
Wesel, an alllance concluded there, 
between James I  and the Pr~nces 
of the German Un~on,  I. 424, the 
clty  of,  surpr~sed  by  the Dutch, 
11.  21. 
Westfield,  becomes Blshop of Br~s- 
t01,  11  305. 
Westkappel, sea-fight at, 111.543 
Westmmster, the Assembly of, 11. 
408. 
Weston, R~chard,  afterwards Earl 
of Portland, ambassador of Jatnes 
I  to the Infanta Isabella, I.  5  I I ; 
whenLord  treasurer,^^ obnox~ous 
to  the  Lower  House,  I.  589 ; 
In  favour  of  str~ctly  enforc~ng 
the royal prerogat~ve,  I.  591 ;  tr~es 
to  economise  and  IS  In  favour 
of  peace  w~th  Spa~n,  I!.  11, 19 ; 
and  opposed  to a regular  outlay 
for the support of  the Palatmate, 
11.  20, h~s  adm~n~strat~on,  officlal 
~mportance, and  pol~cy,  11.  31, 
32 ; IS  In  favour  of  Roman~sm, 
11.  40,  V.  446;  attempt to over- 
throw h~m  through Queen Hen- 
r~etta's  Influence, 11.  146. 
Wexford,  In  Ireland,  taken  by 
Cromwell,  after  a  massacte  of 
the ~nhab~tants,  111  33. 
Wharton, opposes  non-resistance, 
1V.  11. 
Wharton, the  younger,  proposes 
that  the  Pr~nce of  Orange 
should  be  ra~sed  to the Engl~sh 
throne, Ir. 501 ;  IS tahen  lnto the 
Kmg's  confidence,  v.  69, VI  249, 
256,  clalms a  place  In  the mln- 
~stry,  v  176,  199;  amends  the 
b~ll  on  the  Ir~sh  land  grants, \. 
z  12 ; retlres,  v.  21 3 ; 15  made 
Lord  L~eutenant  of  Ireland,  v. 
327,  enters  the mln~ztry under 
George I, v  363 
Whiggamores' Raid, ~nsurrect~on 
of  the Scots In  favou~  of  Crom- 
well, 11  528, 111.  361, IV  121. 
mgs,  the, thew orlgln (1675),  IV. 
I I , the  cliaracter~st~cs  of  thew 
oppos~t~on,  IV.  47,  124,  VI  59 ;  on- 
gln of the name, iv  I 2 I ;  they galn 
an overwhelm~ng  Influence (1679), 
IV  76,  79;  part~cularly In  the 
Common Councll and mag~stracy 
of the C~ty  of  London (1681), I\. 
124,  127, 149 ; thew  demonstra- 
t~on  agalnst  the  Duke  of  York 
IS frustrated (1682),  IV.  155, 156; 
they  are  defeated  In  the  elec- 
t~ons,  IV.  165,169; confer upon the 
means of lawful res~stance  (1683), 
Ir.  173,  174;  the~r  vlews  are 
condemned by the Un~vers~ty  and 
from the pulp~t,  IV.  182 ; they galn 
the major~ty  In  the d~scuss~on  of 
the Lords,  on  the summoning  a 
Convent~on Parl~ament (1688), 
IV  486;  also In  that  Parllament 
In  the agreement  on  the vacancy 
of  the  throne  (1689))  IV.  497; 
wrll  not  grant  the  crown  any 
Independent Income, IV.  574, 575 ; 
are opposed  to a  B111 of  Indem- 
n~ty,  IV.  576 ;  br~ng  In  a  b~ll 
for  an  oath  of  abjuration  of 
K~ng  James  I1  (1690))  IV.  586; 
lose  influence  w~th  the K~ng,  IV. 
587,  588 ;  attack  the  Pr~me 
M~n~ster,LordNott~ngham  (169z), 
v.  59 ; wish  to exclude  all  offi- 
c~als  from  Parl~ament, v.  62 ; 
and  to  11m1t the  durat~on of 
Parl~ament,  v.  63, are represented 
In  the  government  (1694),  v. 
84 ; reply  to the  assault  of  the 
Tones (16~5),  v.  91 ;  propose the 
recognltlon  of  K~ng  W~ll~am  as 
an  obl~gat~on  (In  the assoclatlon 
for  that purpose,  1696),  v  120, 
VI.  59 ; oppose the Land Bank, ~v 
123,  126 ; are accused  by  Fen- 
w~ck,  v.  127, 128 ;  ma~nta~n  them 
positron,  v.  129,  13  I , galn  vlc- 
tones  In  Parliament  (16~8), v. 
177 ;  oppose  the  East  Ind~a 
Company,  v.  179;  are  ~n the 
m~nor~ty  In  the  new  elect~ons, 
v.  185 ; vote  for the reduct~on 
of  the  army,  v.  187-189,  are 
defeated on  the questlon of  Ir~sh 
land  grants (I~OO),  v.  209,  21  3 ; 
defend  Lord  Somers  (I~oI),  v. 
254,  255 ; br~ng  out the Kent~sh 
Pet~t~on  In  opposlt~on to  the 
peaceful  pol~cy  of  the Tor~es,  v. 
260,261 ; declare In  favour of the 
Hanover~an  successlon,~.  267; galn 
the advantage In  the elect~ons,  V. 
281,  282 ; also In  the government 
and  In  the  debates  (1702),  V. 
285, 286 ;  defend the r~ght  of  the 
people to petltlon  agalnst Parl~a- 
v.  289 ; thew  development 
aga~nst  the Tones,  v  291,  292, 
308 ; galn  the upper hand  again 
In  Parl~ament,  v  322,  support 
the  younger  Sunderland  (1706), 
v.  326 ; demand  that the @een 
shall  not  do  anythlng  v~tliout 
her  m~n~sters,  are  In  favour 
of  prosecuting  the  war,  v  327, 
328,  are  In  favour  of  hlarl- 
borough, v.  3  34,  are opposed  to 
the  new  preponde~ance  of  the 
Tones (I~IO),  v.  338 ; opposed 
to peace (17 I I), v.  3  39 ;  w~thdraw 
thew  host~l~ty  to the Occas~ondl 
Conforrn~t~  B111,  1.  342,  gam 
glound  agaln  (1713),  v.  345; 
derndnd  that  the  son  of  the 
Elector  of  Hanover  (Duke  of 
Cambr~dge) be  summoned  to 
Parllament,  v.  349,  350;  are 
summoned by  George I to take 
the  h~ghest offices  (1714),  v. 
363 ; are  successful  In  the elec- 
tlons (I~I~),  v.  365 ; determ~ne 
that  the  duratlon  of  Parl~a- 
ment shall  be  prolonged  (1716), 
v.  376,  377, dlv~de  on  the  sub- 
~ect  of  the  K~ng's Hanover~an 
plans,  v.  384,  393 ;  w~sh to 
brtng  about  a  great  cont~nental 
<l111  lnce agd~nst  E rance and Spa~n 
(1740)~  v.  402;  glre  up  thew 
exclus~ve govel nment  (1744)~  v. 
410,  411 ; carry the recognltlon 
of  the  Acts  of  the  Convent~on 
Parl~ament,  v.  587, VI  74. 
Whlgs, the W~ld,  In  Scotland,  IV. 
120,  rlse  In  open  rnsurrectlon 
aga~nst  the  crown,  IV.  231,  232; 
are cruelly persecuted,  IV.  263. 
Wh~taker,  the  orlglnator  of  the 
study of  eccles~ast~cal  antlqultles 
at Cdmbr~dge 
Whlte, Blshop of  Peterborough, at 
the  ecclcs~ast~cal  conference  at 
Lambeth Palace, IV  347. 
White, Colonel,  concerned  In  the 
rlslng of  the Royal~sts  agarnst the 
Kepubl~cans,  111.  245. 
White,  Major  of  the  d~sbanded 
Parl~amenta~~an  army, 111.  356 
Whitelocke, Bulstrode, member of 
the moderate  (republ~can)  party, 
11  413,  419;  allows  the  Great 
Seal to be broken  In  the Lower 
House,  111.  9; man~talns  the un- 
broken cont~nu~ty  of Engl~sh  legs- 
Int~on, 111.  72 ; IS  entrusted  by 
Cromwell  w~th  the  embassy  to 
Sweden, 111. 120; dellberates  over 
accept~ng  ~t,  111.  120,  121 ;  has 
aud~ence  of @een  Chr~st~na,  111. 
123, In  the  Pdrl~ament  of  1656 
opposes  the  Major-Generals,  111. 
I 7  2, In favour of the Cromwell~an 
monarchy, 111.  177 ;  enters the re- 
publlcdn Councll of Stdte of  1659, 
111.  235,  In the Comm~ss~on  of thq 
Army for draw~ng  up a scheme of 
government, 111  258; IS denounced 
In  the Lowcr  House,  111  324, v. 
52 3 , h~s  Memorials, VI  28. 
Whorwood, proposes  to delay  the 
d~scuss~on  of  the  Exclus~on  B111, 
~v 131. 
Wiclif, John,  I.  75-77. 
W~ddrington,  concerned  In  the 
breah~ng  of  the Great Seal, 111  9. 
Widdnngton, Lord, v.  497. 
Wlght, Isle  of, Klng Charles I Im- 
pnsoned there, 11.  504, 530, 5  3  I. 
Wilham, B~shop  of Ely, I.  48. 
Wilham, Dube of Normandy, de- 
SCI  bed, I  32 ,  In  alllance w~th  the 
Pope,  I.  31 ,  lands  In  lingland,  I. 
3; ; conquers,  becomes  Klng,  I. 
3  2 ; 15 crou  ned, I  34. 
Wllliam  11, Pr~uce  of  Orange, 
Stadth~lder  - General  of  the 
Netherlands,  w~shes to  support 
Cha~les  I of England, 11.  525, ad- 
vlses  Charles  I1  to subscr~be  to 
the Covenant, 111. 43 ;  d~es,  111.  253, 
254. 
Wlll~am  111, at the head  of  the 
government  In  the  Netherlands 
(1672),  111.  529 , h~s  procced~ngs 
and  character,  111.  566,  567 ; h~s 
communlcat~ons  w~th  members of 
Parl~ament  In  England,  111  568 ; 
proposal for h~s  marrlage wlth the 
daughter  of  the  Duke  of  York 
(1674),  111.  569 ;  he takes the Idea 
lnto  conslderdtlon  (1676),  IV. 
33,  34; refuses the t~tle  of prlnce 
from  the Prov~r~ce  of  Guelders, 
IV.  35; draws nearer to the  K~ng 
of England (1677),  IV.  36,  VI.  276, Europe, particularly for England, 
v.  297, 298, 307, 308;  his corre- 
spondence, especially with Hein- 
sius, vi.  277, 280, 338, 352. 
William,  Duke  of  Gloucester, 
heir  presumptive,  v.  226 ; dies,  -. 
V.  227. 
Williams, Dean, confidant  of  the 
Duke  of  Buckingham,  i.  500; 
requests, as keeper of  the Great 
Seal,  the  granting  of  subsidies 
by Parliament, i.  504 ; refuses to 
set the Seal to an unlawful order, 
i.  546; desires that the  expen- 
diture  should  be  controlled  by 
a  council, i.  547 ; is  dismissed, i. 
548  ; is Bishop of Lincoln, is pun- 
ished,  ii.  48 ; counsels  the  King 
to accept  the  Bill  of  Attainder 
against Strafford, ii. 269  ;  chairman 
of  the committee for the discus- 
sion  of  Church  affairs,  ii.  275 ; 
defends  the  Bishops  against  the 
attacks of  the Lower House, ii. 
292;  becomes  Archbishop  of 
York,  ii.  304 ; protests against 
the exclusion of  the Bishops from 
the Upper House, ii.  3  I  z. 
Williams, Richard, iii.  101. 
Williams,  Sir  William,  defends 
the King against  the Bishops, iv. 
356; explains  the  duty  of  the 
Convention  Parliament, iv. 497. 
Williamson,  Secretary  of  State, 
defends the Duke of  York, iv.  65. 
Willis, General,  fights  against the 
insurrection  in  Scotland, v.  372, 
523. 
Willis,  Governor  of  Newark,  is 
removed from his post, ii.  439. 
Willok,  Protestant  preacher  in 
Edinburgh, i.  248. 
Willoughby,  of  Parham,  takes 
part in the rising of  the Royalists 
against the Republic, iii.  243 ; is 
arrested, iii. 245. 
Wilmot.  Lord  Rochester,  Poet, 
iii.  589. 
Wilmot,  officer  in  the  army  of 
Charles I,  devotes himself  to his 
service,  ii.  258,  259 ; goes  to 
France, ii.  423 ;  when general, vi. 
17-19. 
Wilton, Grey de ;  sec Grey. 
Windebank, Secretary of State, ii. 
40, v.  446, 447,  455 ; flies  to 
France, 11.  2  35. 
'EX. 
Windham,  William,  friend  of 
Bolingbroke, v.  372 ; his  charac- 
ter  as opponent  of  Walpole,  v. 
399. 
Window-tax, v.  102. 
Windsor,  Charles  l  at,  ii.  326, 
340  ; also  imprisoned  there,  ii. 
544. 
Wine-tax,  iii.  510, iv.  235, v. 
75. 
Winnington,  Francis,  comments 
on  the  restriction  of  the  right 
of petitioning, iv.  109. 
Winter,  Thomas,  rebels  against 
the  Protestant  government,  1. 
408,  409 ; is imprisoned, i.  413. 
Winthrop, John, first  Governor of 
New England, ii.  68. 
Winwick, pass  of,  a  battle  at,  ii. 
526. 
Winwood, Sir  Kalph,  ambassador 
of  James  I  to  the  Princes  of 
the German  Union,  i.  424; de- 
fends  levying  the  indirect  taxes 
and  customs,  i.  445 ; is  hostile 
to Spain,  i.  480; is  opposed  to 
the  marriage  of  Prince  Charles 
with the Infanta Mary, i. 488. 
Wislock,  strong  position  of  the 
Prince  of  Baden  at,  against  the 
French, v.  83. 
Witsen,  Burgomaster  of  Amster- 
dam, refuses  to advise the Prince 
of  Orange, as to his  underfaking 
against  England,  iv.  404 ; makes 
up  the  quarrel  of  William  111 
with  the city  of  Amsterdam,  iv. 
582 ;  signs the  treaty in London, 
but  declares  himself  against  it, 
v.  8. 
Witt,  John  De,  in  alliance  with 
Cromwell  and  in  opposition  to 
the Prince  of  Orange,  iii.  127  ; 
negotiates  with  Charles  11,  iii. 
4.23,  424;  at  war  with  him, 
111.  427, 428, 438;  in  alliance 
with  France  and  Denmark,  iii. 
435,;  opposed  to  the  peace 
policy  of  the  Orange  party,  iii. 
438; makes an  attack upon Eng- 
land,  iii.  444, 445j. forces  it to 
conclude  peace,  ~u.  444,  445; 
wishes for an alliance  wlth  Eng- 
land, iii. 497 ;  negotiates with  Sir 
William  Temple,  iii.  464, 465; 
declares  himself  in  favour  of 
maintaining  a  defensive  alliance 
with  France,  iii.  469 ; receives 
the affirmative answer of England, 
iii. 473 ;  is murdered, iii. 529. 
Witt, Cornelius De,  Commissioner 
of  the  States of  Holland,  con- 
cerned  in  the attack  of  the fleet 
upon  England,  iii.  444 ; IS  mur- 
dered, iii. 529. 
Wolsey,  Thomas,  Cardinal,  his 
character,  i.  "3;  tries  to  me- 
diate  between  Charles  V  and 
Francis I, i.  I  14, I  15  ; hopes  to 
become Pope, i.  I 16,  I  18  ; effects 
peace  with  France,  wishes  the 
deposition of the Emperor, i.  I  z  z  ; 
is  hostile  to meen  Catharine of 
Arragon,  i.  Iaz ; tries  to effect 
her  divorce,  i.  125  ; is  hated  by 
the  nobility,  i.  129, 130;  IS  In 
a perilous position, i.  I  3  2 ;  his fall, 
i.  I  36 ; is  condemned and dies, i. 
140;  his ecclesiastical government, 
a  plot  to overthrow the Protes- 
tant  government  of  England,  i. 
408;  are killed, i.  413. 
Wyatt, Sir  Thomas, leader  of  the 
insurrection against Queen Mary 
I, i.  198 ;  is executed, i.  198. 
York, city  of,  is  opposed  to the 
Reformation,  i.  I  jg ; the  army 
of  Charles  I  assembles  there, ii. 
307, 21  I ; Great Council  of  the 
Peers there,  ii.  221 ; loyalty  of 
the city  and  county of  York,  ii. 
35  I ;  association of the Peers there 
for the defence  of  the  King,  ii. 
356 ; the city is  saved by Prince 
Rupert,  ii.  401  ; falls  into  the 
hands  of  the  Parliamentary 
generals. 
York, Duke of; see James 11. 
i.  135,  136. 
Worcester, battle at, iii. 56.  Z. 
Worms, treaty of, v.  407.  Zorzo Zorzi, Venetian  ambassador 
Wotton,  Sir  Henry,  defends  in-  in France, ii. 582,  v.  443. 
direct  taxation  and  customs'  Zuylestin, ambassador  of  William 
duties, i.  445.  I11  of  Orange  in  England,  iv. 
Wright, John and  Chrisbpher, in  398. 
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